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L'ANNEE 1904
Nous citerons, de la circulaire de M. ie Superieur gendral pour
le commencement de l'annee, les passages oil se trouvent resumes pour I'annde ecoulde les principaux faits qui intdressent
toute la famille de Saint-Vincent-de-Paul et que nous n'avons
pas eu 1'occasionde mentionner precidemment dans lesAnnales.
Avec le nombreux personnel que la fermeture de nos
etablissements de France mettait a notre disposition, nous
avons pu ouvrir, en Belgique, plusieurs maisons et y driger
une nouvelle province qui comprend aussi nos etablissements hollandais. Les premiers travaux de nos missionnaires en ce pays ont donni d'excellents r6sultats. L'avenir
semble sourire A ces nouveaux ouvriers et leur promettre
d'amples moissons, s'ils ont soin de se maintenir dans resprit
et dans la methode de saint Vincent de Paul. Avec les dcoles
apostoliques d'Ingelmunster et de Wernhout, avec la
maison de formation de Panningen t. Hollande, cette
nouvelle province se trouve d6s son debut dans des conditions de vitalitd dont je dois remercier la divine Providence.
La province de PIle-de-France s'est accrue des maisons
d'Isleworth en Angleterre, d'Elseneur (Helsingor) en
Danemarck, du s6minaire des Maronites a Rome et de ceux
de Larino et de Sessa dans la Basse-Italie.

Le Saint-Pere nous avait presses d'accepter, autant qu'il
nous seiait possible, la direction de seminaires en Italie, et
sur son auguste recommandation un bon nombre d'eveques
nous ont adresse des demandes dans ce sens. Nos directeurs
des s6minaires de France etant ddja partis pour Letranger,

-6-il nous a eti impossible de donner satisfaction i tous ces
prilats. Cependant,par une mutuelle entente avec le visiteur
de Naples, la Congr6gationde la Mission a pu accepter la
direction des siminaires de Noto dans la Sicile, de Tarente,
de Nardo, de Molfetta, de Cerreto, dans I'Italie meridionale,
sans compter ceux de Larino et de Sessa dont j'ai parle plus
haut.
La province romaine s'est chargie des seminaires de Tivoli
et de Chieti; celle de Lombardie a ajoute a sa liste le
seminaire de Nuoro en Sardaigne.

La province d'Allemagne vient defournir pour la seconde
fois un ivdque au diocese de San Jos6 de Costa-Rica. C'est,
en effet, M. Gaspard Stork, supdrieur du seminairediocdsain,
qui a it6 appele par le Souverain Pontife As'asseoir sur le
siege de son illustre priddcesseur, Mgr Thiel, de tres regrettie
memoire.
En Autriche, j'ai A signaler les grandes benedictions que
Dieu repand sur les missions, notamment sur celles de la
Hongrie.
Rien ne ralentit les progres de la province de Pologne.
Avec la permission de la Sacree Congregation de la Propagande et la n6tre, elle vient d'driger ure nouvelle maison
dans les Etats-Unis de 1'Amerique du Nord.
Nos missionnaires d'Espagne ont eu, cette annde, la
consolation d'inaugurer, avec grande solenniti, I'dglise de
la maison centrale, batie a Madrid sous le vocable de saint
Vincent de Paul. Elle est digne de notre bienheureux Pere
sous tous les rapports. Elle restera comme un monument
de la foi, de la piedt et de la generositi de ses enfants.
Cette province se distingue toujours par un grand attachement A la regle et par une abondance de vocations
inconnue ailleurs. Elle lui permet de fournir aux provinces

du Mexique, des Philippines et des Antilles, un personnel
que, jusqu'ici, on n'a pu recruter sur place, du moins en
nombre suffisant. La domination americaine qui s'est
imposee aux Philippines rend la connaissance de Panglais
ndcessaire pour les missionnaires, destines a 6vangeliser ce
pays et les Antilles, envahis en meme temps par des protestants de toutes sectes. On ne doit pas perdre cela de vue,
dans les etudes preparatoires; a de nouveaux maux il faut
de nouveaux remedes. Notre jeunesse studieuse de Madrid
le comprendra. Elle se montrera digne de ses devanciers
qui ont bien mirite de 1'Eglise. J'en ai un temoignage
precieux et authentique dans une lettre que m'adressait, il
y a quelques mois, I'archevdque de Manille en son nom et
au nom de tout l'episcopat des Philippines. II y reconnaissait avec le ddelgud apostolique queles Missionnaires et les
Filles de la Charite ont fait un grand bien dans ces iles, que
'esprit de saint Vincent, dont les uns et les autres sont
animes, est celui qui convient parfaitement pour l'dducation
des deux sexes et pour 'ivangelisation du peuple, et ils nous
supplient de prendre des moyens efficaces pour assurer le
recrutement de nos deux families et pour procurer a leurs
dioceses le plus d'ouvriers qu'il nous sera possible.

Nos confrrers de Constantinople ont eu, avec nous, la
douleur de perdre Mgr Bonetti, dil6gud apostolique. C'dtait
un homme grandement ipprecid en haut lieu et de tous les
partis politiques, par l'elevation de ses sentiments, par la
bontd de son cceur, par les bonnes manikres qu'il savait
joindre a la simpliciti d'un enfant de saint Vincent. Exempt
de tout esprit de nationalisme, il aima toujours la Congrdgation de la Mission qu'il a honoree et servie dans toutes
les positions oi ii s'est trouve.
Les oeuvres de cette province, aussi bien que celles de la
Syrie, se maintiennent dans I'dtat satisfaisant dont je vous

-8ai parli 1'annie derniere. - Une maison a &td fondee a
Jdrusalem et nous avons mis a sa thte M. Bourzeix, ci-devant
supdrieur de notre mission de Vichy.
Notre mission de Perse a iet grandement favorisde cette
annie par l'itablissement de deux maisons de Filles de la
Charitd, I'une a Djoulfa-Ispahan, 1'autre a Tauris. Celleci a deja requ la consecration de 1'epreuve, le choldra lut
ayant enleve une jeune seur pen de mois apres son arrivee. Puisse cette victime Wtre la derniere de ce triste fliau !
La joie qu'a eprouvee avec nous la mission d'Abyssinie
par 'introduction de la cause de celui qui fut son ap6tre,
le vendrable Mgr de Jacobis, n'a pas dte sans melange de
grande tristesse. Outre la mort inopinee de 'un des plus
jeunes et des plus divoues ouvriers, M. Charles Gruson,
un ordre d'expalsion, lance par l'empereur MWnelik, est
venu jeter parmi les missionnaires et les catholiques de ce
malheureux pays une desolation qui a dure plusieurs mois,
jusqu'au jour oi, grace a une puissante intervention, Sa
M4jeste a bien voulu revoquer son ordre par depeche et
meme ajouter a cette revocation la defense d'inquieter les
missionnaires. Cela semble un miracle de la protection
divine. La faveur serait complete, si nos confreres dtaient
libres de s'etendre; mais, h6las! il leur est interdit de sortir
des rares stations qui leur ont iti primitivement accordies,
et qui leur restent encore.
La mission de Madagascar, si heureusement installie,
n'est pas non plus a Pabri de de toute apprehension pour
I'avenir.
Nos catechuminais de Chine ne peuvent suffire a recevoir tous ceux qui se presentent, demandant a recevoir le
saint baptdme. Cest une floraison admirable, fruit sans
doute du sang des derniers martyrs. Mais comment fournir
des missionnaires en assez grand nombre pour recueillir
cette abondante moisson ? II est indispensable que NN.
SS. les vicaires apostoliques deploient toute la sollicitude

-9possible pour le recrutement sacerdotal parmi les indigenes.
Cest d'ailleurs le ddsir plusieurs fois manifest6 du SaintSiege.
Sans doute nos missions de Chine comprennent un bon
nombre de pretres indigenes, et il y a dans tousles vicariats
un sdminaire plus ou moins florissant, mais la multiplication des chritiens reclame de nouveaux efforts pour multiplier la tribu sacerdotale, alors que 'on ne peut attendre
de 1'Europe qu'un nombre de plus en plus restreint
d'ouvriers evangeliques.
Aux Etats-Unis du nord de 1'Amirique vient de s'iteindre dans la paix du Seigneur, a l'1ge de quatre-vingt-quatre ans, M. Antoine Verrina. C'etait le seul survivant de
la colonie de missionnaires envoyes par 'Italie en ce nouveau monde. I1 edt 6te digne de figurer avec M. de Andreis
et Mgr Rosati, si ceux-ci ne l'eussent de beaucoup devance
dans la carriere evangdlique. a M. Verrina, m'ecrit-on,
etait un homme exemplaire, fidele dans les petites choses,trrs exact i l'observance de la r6gle, mdme au lever de quatre heures malgr6 son age. II dtait tres charitable et trouvait
toujours moyen d'excuser les fautes des autres. II aimait la
vie cachie; en un mot c'itait un vrai fils de saint Vincent
de Paul. a Qu'il plaise aussi a Dieu de glorifier son serviteur de Andreis dont le proces informatif, pour la cause de
biatification, a dijij eti remis a la Sacrie Congrigation des
Rites.
Le regard se repose avec plaisirsur a province del'Amerique centrale si chere au cceur du bon M. Foing, son vrai
fondateur, que nous avons eu la douleur de perdre cette
annee. Ses longues souffrances physiques et morales, ses
prieres etaient. je pense, un palladium pour ce pays qu'il
avait arrose de ses sueurs et de ses larmes, et ddifid des
exemples des plus solides vertus. Les euvres y sont dans
un ehat bien satisfaisant.
La grande etendue de la province du Pacifique ne per-
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mettant pas au visiteur d'en faire rigulierement la visite
en quelque lieu qu'il fixe sa residence, nous avons jug6 A
propos de la limiter aux seules ripubliques du Perou et du
Chili, etd'en confierla conduitea M. Fargues,supdrieur de
la maison de Santiago. L'Equateur forme une province a
part. Nous avons lieu de penser que cette grave mesure
aura les meilleurs rsultats Atous les points de vue.
Nous avons place, a la tete de la province argentine,
notre ancien procureur general, M. Nicolas Bettembourg.
11 a inaugure ses fonctions par une grande mission qu'il a
fait precher dans notre propre dglise ABuenos-Ayres; elle
a produit des fruits abondants et va servir de point de
ddpart A une serie de missions qui seront donnies en divers
dioceses de la republique. Dieu veuille benir cette ceuvre,
la premiere de la Compagnie, et necessaire en tout temps
et en tout lieu! Elle est mise egalement sur un bon pied au
Chili, o6 I'archevique a promis aux n6tres autant de missions qu'ils pourraient en accepter.
Le visiteur du Brisil, M. Dehaene, n'a garde non plus
de nigliger l'evangelisation des pauvres dans sa province.
II leur afait une bonne part dans la distribution du personnel venu de France; mais il doit aussi pourvoir a l'education du clerg6 dans les six seminaires actuellement confids
A la Congregation dans cette immense republique.

Voici la liste des missionnaires envoyes en 1904 dans
queiques-uns des pays que nous venons de parcourir rapid
dement.
Province de Cojstantinople.
M. Louis Chaumont, prktre.
M. Jean-Baptiste Machu, pr.
M. Jean Parrang, pr&tre.

M. Charles Vandenberghe, pr.
M. Jean-Baptiste Mieville, pr.
Fr. Michel Lajaunie, coadj.
Fr. Louis Rouill, coadjuteur.
Fr. Mathias Schiffeler, coadj.

-
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-

Chine.

Amdriquecentrale et Colombie.

M. Henri Ciny, pretre.
M. Georges Dehouck, pretre.
M. Albert Brulant, pretre.
M. Auguste Gregoire, pretre.
M. Henri Beaubis, pretre.
M. Henri Von Arx, pretre.
M. Jacques Reynen, pretre.
M. Eugene Lebouille, pretre.
M. Lion Marques, pretre.
M. Joseph Begassat, pretre.
M. Daniel Lescos, pr8tre.
M. Aymard Duvigneau, pretre.
Fr. And re Defebvre, clerc.
Fr. Henri Sepieter, clerc.
Fr. Joseph Cornet, clerc.
Fr. Gate, clerc.

M. Jean-Baptiste Duriez, pr.
M. Damien Cellaura, pretre.
M. Jean Castiau, pretre.

Perse.
M. Jean Galaup, pretre.
Syrie.
M. Francois Bourzeix, pretre.
M. Eugene Le Graverend, pr.
M. Antoine Sevat, pretre.
M. Pierre Girard, pr8tre.
M. Edouard Coulbeaux, pretre
M. Victor Lacquieze, pretre.
Fr. Georges Younes, clerc.
Fr. Georges Azar, coadjuteur.

Province du Pacifique.
M. Adolphe Letombe, pretre.
M. Louis Felhoen, pretre.
M. Benjamin Bonhoure, pr.
M. Rend Alexandre, pretre.
M. Louis Gallon, pretre.
M. Jean Sneeker, pretre.
M. Dominique Sourigues, pr.
M. Wladimir Decoster, pretre.
Fr. Louis Cremillieux, coadj.
Fr. Henri Simon, coadjuteur.
Bresil.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Jean-Baptiste Da Silva, pr.
Francois Trombert, pretre.
Paul Kergozien, pr&tre.
Ferdinand Gardes, pretre.
Auguste Lecoq, pretre.
Henri Bodenstaff, pretre.
Rdpublique Argentine.

M.
M.
M.
M.

Arthur Chambon, pretre.
Jean Botta, pretre.
Charles Carroll, pretre.
Victor Marquaille, pretre.

Apres cette excursion rapide a travers nos diverses provinces, je reviens a notre maison-mere.
Parmi les penes qu'elle a faites cette annee, je dois
signaler celles du venerable M. Stella et de M. Foing. Le
premier occupa pendant de longues annies, et sous plusieurs superieurs generaux, le siege reserve a 'Italie dans
le conseil de la Congregation; il s'etait acquis l'estime et
l'affection de tous pour sa bonte et sa belle simplicitd. Le
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second, usd par les 4preuves, ne garda pas longtemps son
office de substitut d'assistant. 11 nous pria de le dicharger. Comme le premier, ii nous a embaum6s des exemples
de ses vertus ; tous deux out fait une mort pricieuse
devant Dieu.
Le nombre de nos pretres est considirablement accru i
la maison-mere comme vous le verrez dans le catalogue,
mais celui de nos jeunes gens y est sensiblement diminud.
Heureusement les maisons de Dax et de Panningen suppleent dans une certaine mesure a notre insuffisance. En
reunissant les jeunes gens de ces trois maisons nous arrivons au chiffre de 126 itudiants et de 62 seminaristes.
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LE CINQUANTENAIRE
DE LA DEFINITION

DE L'IMMACULEE CONCEPTION DE LA T. S. VIERGE

Le monde catholique tout entier tressaillit de joie lorsque, il y a cinquante ans, le pape Pie IX, entourd d'un
immense cortege d'iveques venus de toutes les parties du
monde chritien, proclama comme dogme de foi la doctrine de rlmmaculee Conception de la tres sainte Vierge
Marie. C'eait le 8 decembre 1854. Et aujourd'hui, 8 decembre 1904, apres cinquante ans, rdcho de ces joies se
reveille, il console. I'Eglise au milieu de ses tribulations.
Tous les catholiques, a la voix de Pie X, ont tenu a s'associer
aux f6tes par lesquelles Rome a voulu cildbrer ce religieux
anniversaire.
I. -

L'EXPOSITION MARIALE

A Rome, au palais de Latran, s'est tenu un congres
marial oil, sous la presidence d'un comitd de cardinaux,
a det organisde une exposition des objets concernant le
culte de la tres sainte Vierge : toutes les nations dtaient
appeldes a y concourir, et nous en avons pr6cedemment
publid le programme (Annales, t. 69).
Les deux families de Saint-Vincent-de-Paul devaient s'y
intdresser. Les Filles de la Charitd, A qui a dtd confiee Ia
mission de propager la mddaille miraculeuse rivd!ee a
I'une d'entre elles, y ont concouru par d'interessants envois.
Voici la liste des objets qu'elles ont fait parvenir:
i° Une statue en simili-marbre reprdsentant la Vierge
immaculee de la midaille miraculeuse;
2° Un fac-simili de la couronne de la Vierge immaculde
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de la maison-mere, de Paris; oeuvre tris artistique,
comme la couronne elle-meme, de M. Raphael Mellerio;
30 Deux tableaux en parchemin, ornds d'enluminures,
style moyen age, portant, en ecriture gothique, l'un le
symbolisme de la couronne, lautre la belle profession de
foi que les Filles de la Chariti renouvellent avant chaque
dizaine du chapelet depuis l'origine de leur Compagnie:
Tres sainte Vierge,je crois et confesse votre sainte et immaculde conception pure et sans tache, etc. ;
4° Un grand modele en argent de la premiere m6daille
miraculeuse gravie en Chine apr6s i83o et portant linvocation : O Marie concue sans pichi, etc., en caracteres
chinois;
5° Un album contenant des dessins dont voici les sujets:
les differentes apparitions dj la Vierge immaculee a soeur
Catherine Labourd; les statues et autels commimoratifs de
ces apparitions; la manifestation de Marie Immaculee A
M. Alphonse Ratisbonne; la chapelle de la maison de la
Providence, A Paris, elevee par lui en memoire de cette
grice insigne; le portrait de la venerable Louise de Marillac et le fac-simile d'une belle page de ses &crits sur le
mystere de l'Immaculee
Conception; le portrait de sceur
Catherine Labour ; enfin plusieurs groupes d'enfants de
Marie, representees sons divers aspects: pendant une cirdmonie de reception, a l'atelier, en recreation, etc.
La reliure de l'album, en cuir peint et pyrograv,, est
l'ceuvre des Enfants de Marie de la paroisse Saint-Philippe
du Roule, A Paris. Le recto et le verso forment ensemble
une ornementation symbolique. Au recto un champ de
lis; dans le haut, la face de la mddaille miraculeuse repr6sentant la Vierge immaculee; en bordure, ces mots : Tota
pulchra es Maria et macula originalis non est in te.
Trahe non post te, curremus in odorem unguentorum tuorum. Au verso, le champ de lis sous un autre aspect et
un chemin qui le termine pour aboutir.au revers de la
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medaille miraculeuse; en bordure, ces mots: 0 Marie
conrue sans pdchd, prieT pour nous qui avons recours A
vous.- 8 dicembre 1854-1904;
6° Un ornement de satin blanc, peint et brodd par les
Eniants de Marie de la paroisse de Saint-Philippe du Roule,
A Paris.
Sur la chasuble est representee la Vierge immaculee
environnee de lis. Toute la composition du dessin derive
du lis; feuilles et tiges, fleurs et boutons, dessinds
d'apres nature et combines en ornements ;
7° Un triptyque en vieux chdne, rehauss6d'or, surmontd
d'une statue en bronze dori de la Vierge immaculde. Ce
triptyque contient la statistique des associations d'Enfants
de Marie Immaculde. On y a placd une mappemonde, une
care de France et un plan de Paris, peints a faquarelle, sur
un champ de lis. Les diffdrents"?ches, localites, paroisses
o IAssociation des Enfants de Marie est dtablie y sont
indiquis, avcc des statistiques.
- Les volets du triptyque portent extdrieurement la reprdsentation des deux faces de la mddaille miraculeuse en
bronze dord, tandis qu'intdrieurement, au-dessus des aquarelles se trouvent lecachetdelaCongrigaticn de la Mission,
celui de la Compagnie des Filles de la Charite et diverses
inscriptions lelatives A rAssociation des Enfants de Marie.
Le triptyque repose sur un rayon de bibliotheque contenant l'histoire de la mddaille miraculeuse et la collection
des Annales des Enfants de Marie, richement relide.
II.

-

LE CONGRES MARIAL

En outre de rexposition artistique, des confitences religieuses relatives au dogme de 'Immaculee
Conception
entraient comme partie importante dans le plan du Congres
marial. En voici quelques details.
Le Congrbs s'ouvrit le mardi 29 novembre, aneufheures
dans la basilique des Douze-Ap6tres.

-
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Cette basilique s'eleve, comme on le sait, au centre meme
de Rome, tout aupris de la place de Venise. Son vaste vaisseau se prate A la tenue d'un congres. Le bureau de la prdsidence et la tribune etaient places sur l'estrade drigee sous
l'arcade centrale de la nef latdrale de gauche.
Cette estrade se composait de trois tribunes disposdes en
gradins. Celle du fond, la plus haute, etait occupee par les
quatre cardinaux de la commission cardinalice, LL. EEm.
Vincent Vannutelli, Rampolla, Ferrata, Vives y Tuto.
Au-dessous etait la tribune de la presidence du Congr6s;
au centre Mgr Maffi, archevdque de Pise, president effectif,
ayant a c6te de lui Mgr Radini Tedeschi.
Acetteseanceinaugurale assistaient environ quinze cents
congressistes.
Au premier rang, on remarquait huit cardinaux et de
nombreux eviques : Mgr Touchet, evdque d'Orlians;
Mgr Scharpfer, eveque de Lourdes, etc.
Le Congres s'est ouvert par l'execution d'un choeur symphonique: Totapulchraes, sous la directionde Mgr Muller.
Puis S. Em. le cardinal Vincent Vannutelli prononce en
latin le discours inaugural. II rappelle la joie qui accueillit
la definition de Marie Immaculee en 1854, comparable A
l'allgresse qui eclata au concile d'Ephese lorsque 'Eglise
definit que Marie itait vraiment Mere de Dieu.
En outre des seances publiques ginirales se tenaient des
seances de commissions particulieres. A la Commission des
ordres religieux le journal FUnivers mentionne 'intervention d'un pritre de la Mission, M. Mott, I'auteur du Directoire des Associations des Enfants de Marie et d'un Manuel
des Enfants de Marie:
a M. Mott, des prdtres de la Mission, parle de la vie
contemplative dans les ordres religieux, vie necessaire, car
il faut assurer l'accomplissement perpetuel du triple devoir
envers Dieu : adoration, impetration, action de graces;
ainsi est assuree 1'efficacitd de 'apostolat actif. a

-
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M. Motta depos6 un Rapport sur la ddvotion envers la
Vierge immacule, dont la Commission I'a vivement felicite.
C'est le 4 decembre qu'eut lieu la sdance de cl6ture du
Congres, en presence d'une assistance des plus nombreuses.
Neuf cardinaux et de nombreux eveques y assistaient.
Le mime jour, atrois heures, a Saint-Pierre du Vatican,
le Souverain Pontife a donni audience aux congressistes.
Le Saint-Pere a beni l'aureole des douze etoiles en brillants, qui doit atre placie sur I'imagede l'Immaculee, dans
la chapelle du chapitre de Saint-Pierre. Puis, le cardinal
Vincent Vannutelli a expose, dans un vibrant discours au
pape, les travaux du Congres, et dit que r'amour s'est accru
des congressistes pour Marie, ainsi que leur attachement
filial pour le pape en qui revit le proclamateur du dogme
de llmmaculee Conception.
Le Saint-Prre, dans une iloquente allocution, a montr6
la place occupee par la sainte Vierge dans le catholicisme,
et dit la joie profonde et les consolations apportdes a son
cceur, parmi rant d'amertumes, par le Congres marial et
les fetes du cinquantenaire.
III.

-

L'ANNIVERSAIRE

C'est le 8 dicembre, jour anniversaire de la proclamation
du dogme par Pie IX, qu'eurent lieu, prdsidees par Pie X, les
grandes solennitds du cinquantenaire c6l1bries ASaint- Pierre
de Rome.
1I est impossible de s'imaginer un spectacle plus religieusement imposant que celui de la cer6monie qui se ddroula
le matin de ce jour-la dans la basilique de Saint-Pierre,
devant une affluence extramement considerable de fiddles
appartenant a toutes les nations.
Etaient presents trente-quatre cardinaux, deux cents,ev-ques, et des personnages occupant de hautes et illustres
situations.
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Avant la messe, le pape a dicouver l'aurdoledediamants
offerte par les fideles du monde entier et Pa encens6e.
L'abside etaitsplendidement illuminee A la lumiere electrique; la fenitre du fond dtait occupde par un transparent
figurant la Vierge immaculde, entouree de rayons electriques. Le Souverain Pontife d'une voix claire a chante la
messe. Le soir un grand nombre des edifices de la ville
(taient brillamment illumines.

IV.

-

LE CUL TE MARIAL

Mais nous ne voudrions pas donner ici seulement des
recits de solennitis.
Chaque famille religieuse s'appliquait A promouvoir
Pune des formes qui lui convenait davantage de la devotion
a Marie. Le privilege d'avoir recu la mddaille miraculeuse
est un honneur pour la famille de Saint-Vincent-de-Paul
et c'est specialement a la propagation de la miraculeuse
medaille que se sont appliquis les prdtres de la Mission et
les Filles de la Charitd.
Voici done sur le sujet Iui-meme de la mddaille miraculeuse quelques courtes considdrations. Eles furent prdsenties Aun congres marialquiprdparait celui de Rome: elles
supplkeront au rapport presenti cette annie au Congres
international de Rome, dont nous n'avons pas le texte et
que son dtendue no nous permettrait peut-dtre pas de publier ici.
LA MEDAILLE MIRACULEUSE

Quand la Vierge parut sur la terre, au jour de sa naissance, ce fut comme Faube du jour tant attendu
de la
Redemption, et 1Eglise chante justemept : Votre
naissance, 6 Vierge, a apporte la joie au monde. Nativitas
tua
Dei Genitrix Virgo, gaudium annuntiavituniverso
mundo.
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Cette parole se rdalise chaque fois que la Vierge apparait
sur cette terre; alors, de nouveau la terre se rijouit.. Lourdes, en particulier, avec ses chants de joie, ses foules sans
nombre acclamant la Vierge immaculde qui y est apparue,
nous en est un sensible exemple. Ce fut aussi une des consolations et une des joies des enfants de l'Eglise que la Manifestation a Paris, vers le milieu du siecle dernier, de la
Vierge de la m6daille miraculeuse, de cette Vierge dont les
mains rayonnantes r6pandent des effluves de graces et vers
laquelle d'un ceur confiant le peuple chritien tout entier
aujourd'hui setourne, en lui disant: a 0 Marie conque sans
peche, priez pour nous qui avons recoursa vous. a - Voici
quelques pensdes exprimdes brievement i° sur Popportuniti,
2z sur l'histoire, 3' sur les effets de la midaille miraculeuse.
Un vaeu terminera cet expose.
i. L'opportunitd de la manifestation de la mddaille
miraculeuse.
La Providence qui allait amener la proclamation solennelle d'un des plus beaux, et en un sens, d'un des plus
6tonnants privileges de la Mere de Dieu,'Ilmmaculde Conception, y devait, ssuavement , selon sa coutume, a disposer v le coeur des fideles, avant d'exiger d'eux la foi. Vous
savez ce qui advint.
* Ripands la medaille que je t'ai montrie n, dit la
Vierge a l'humble novice des Filles de Saint-Vincent-dePaul. Et celle-ci la repand. On baise avec amour la sainte
image, et l'on riepte tout bas l'invocation qui se lit sur la
medaille : OMarieconque sans pichOe.Le cceur s'accoutume
A croire, puis les levres s'accoutument a chanter, et quand,
vingt ans plus tard, le pape proclame du haut du Siege
apostolique que la Vierge a dtd concue sans pdchd, le peupie chritien n'en est plus A balbutier et A hlsiter sur cette
croyance; il la connait, il l'aime, et dans un cantique una-
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nime de foi et d'action de graces, la terre tout entiere fait
echo A la parole du pontife. Et, parce que ce qui regle nos
prieres ne saurait &tre en disaccord avec ce qui regle notre
foi: lex orandi, lex credendiest, les foules chritiennes qui
avaient dit la priere de la medaille: 0 Marie concue sans
pkchd, acclambrent comme spontanement le dogme de
l'Immaculee Conception. Voila quelle fut l'opportunitt
de la Manifestation de la medaille miraculeuse.
Mais cette medaille qu'dtait-elle done ?
2. Histoire de la midaille miraculeuse.
Que de fois Dieu s'est plu a employer des objets sensible, des signes materiels, pour accomplir des prodiges !
Tel autrefois le serpent d'airain, dont la vue guerissait
les Hebreuxdans le desert; telle bois de la croix, parlequel
se firent tant de miracles, oeuvre du bras de Dieu. La
medaille de la Vierge immaculde devait devenir linstrument, elle aussi, de merveilles et de miracles a ce point
qu'elle en requt le nom de medaille miraculeuse.
C'est en i83o, a Paris, a une des Filles de la Charitd de
Saint-Vincent-de-Paul, en leur maison de la rue du Bac,
140, que la Vierge se montra. La jeune fille se nommait
Catherine Laboure; elle etait modeste, mais judicieuse et
d'un esprit sage et droit, ayant vdcu appliquee aux travaux
de la campagne et ayant eu le soin de diriger en partie le
bien de ses parents et d'elever ses jeunes soeurs, quand
elle eut, a la mort de sa mere A la supplier A la t&e de la
famille.
Comme pour Bernadette de Lourdes, c'est a plusieurs
reprises que la Vierge apparut a la jeune novice, dans la
chapelle de la communauti des soeurs de Saint-Vincent-dePaul. Marie 6tait debout, vitue d'une robe blanche
et d'un
manteau d'azur. Sa figure etait pleine de douceur;
des
rayons, symboles des grAces, comme elle l'expliqua
ellem4me, descendaient de ses mains. Autour d'elle
on lisait
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en lettres eclatantes ces mots : a 0 Marie conque sans
piche, priez pour nous qui avonsrecours vous. a c II faut
faire frapper une midaille conforme a ce modele, a;outa la
Vierge; ceux qui la porteront indulgenciee et feront avec
pieti cette priere jouiront d'une protection speciale de ma
part. a - Je voudrais, Messieurs, avoir le loisir de citer
les beaux details de ces apparitions, mais il faut me hirer.
• Seigneur, avait autrefois dit Moise a Dieu qui l'envoyait vers le peuple avec une mission, Seigneur, mais ils

LA MEDAILLE MIRACULEULE

Si;
S
ne me croiront pas! a Et le Seigneur repondait :
prends ta verge, tu feras en leur presence tel et tel miracle,
et il faudra bien alors qu'ils te croient. * • Mais, 6 ma
bonne Mere, avait dit aussi Pheureuse voyante, on ne me
croira pas ! , Si, on devait la croire, car, grace aux prodiges qui allaient se multiplier par le moyen de la miraculeuse midaille, le peuple chretien allait benir Dieu, en
s'ecriant: a Le doigt du Seigneur est lI; lui seul peut
accomplir de pareilles oeuvres! a
Je parlais de Moise. Dieu, dit la sainte Ecriture, lui apparut et lui parla du sein d'un buisson ardent. Ce detail me
rappelle un miracle et celui-la est ecrit de la main de
1'Eglise meme dans Poffice. liturgique de la Medaille mira-
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culeuse, A la cinquieme lejon. A Rome doac, c'6tait en
1842, en un lieu qui etait jadis convert de buissons, et sur
lequel s'dleva depuis une iglise A saint Andre, appelee &
cause de cela a Saint-Andre-des-Buissons , ou des Ronces, Sant' Andrea delle fratte, un homme de la race de
Moise, un juifnomme Ratisbonne, setrouvait, amendol par
diverses circonstances. Quelques jours auparavant, un ami
chretien, avec une insistance presque indiscrete, lui avait
fait accepter de porter la medaille miraculeuse. Or, dans
le silence de ce temple et dans son recueillement, une ardente
lumiere enveloppa le lieu o0 le jeune juiftomba a genoux:
4 J'ai vu, dit-il ensuite, Ia sainte Vierge telle qu'elle est sur
la medaillle : j'ai tout compris. v Et couvrant alors et de
ses larmes et de ses baisers la sainte image de la medaille,
Ratisbonne s'ecriait : a Je crois maintenant ; et il reut le
baptime. Une enqudte canonique fut faite par ordre du
cardinal-vicaire A Rome; car I'emotion populaire etait
grande dans la ville. Et il fur authentiquement constatr que
la Vierge de la medaille miraculeuse venait d'accomplir un
de ses plus touchants prodiges. - Disons un mot maintenant dcs rdsultats de la diffusion de la sainte medaille.
3. Les consdquences de I'apparition de la midaille
miraculeuse.
Les fruits binis de la sainte mddaille, ce furent les miracles
d'abord, puis les institutions qui en decoulerent.
Premiirement, les miracles: on les vit eclore si frappants
et si rept6ts, dUs les premiers jours, sous Faction de la mddaille, qu'eile prit le nom, dicernm par la foi et par la reconnaissance populaire, de mddaille miraculeuse. L'archevaque
de Paris, Mgr de Quelen, dans un mandement adresse a son
diocese, le 15 ddcembre 1836, a Poccasion de la cons6cration
de l'eglise de Notre-Dame-de-Lorette en cette capitale, proclamait ces merveilles : ( C'est, dcrivait-il, un fait que nous
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sommes jaloux de constater, et nous desirons que la connaissance en parvienne jusqu'aux lieux les plus recules du
monde catholique; dans notre diocese, cette divotion a jet6
avec le temps des racines de plus en plus profondes; les
malheurs sont venus encore l'affermir, 1'accroitre et 1'etendre
avec un merveilleux progr6s; les faveurs signaldes, les graces
de guerison, de conservation et de salut paraissent se multiplier Amesure que l'on implore parmi nous la tendre piit6
de Marie concue sans pOchi. Nous exhortons les fideles,
ajoute-t-il dans le dispositif du mime mandement, a porter
sur eux la midaille frappde depuis quelques annues en
rhonneur de la tris sainte Vierge et a r6piter souvent cette
priere, gravie au-dessus de 1'image: 0 Marie conque sans
a pich6, priez pour nous qui avons recours a vous. > Ainsi
parlait I'illustre prelat.
Et si j'essayais de raconter et de dicrire les miracles de la
sainte mddaille, ce serait tout un hymne et un cantique
sans fin qu'il faudrait pour redire ces merveilles.
J'ai eti ameni par les circonstances, il y a quelques anntes, A esquisser une statistique des graces obteaues par la
midaille miraculeuse. Le r6cit est tissd, je puis dire, de
chiffres et de rfirences; or, cette nomenclature aride, en soi,
devenait pen apeu, il me le semblait, comme un hymne qui
chantait la gloire de la Vierge de la medaille miraculeuse 4.
Qu'il me suffise de vous dire, Messieurs, que la France,
ou la Vierge apparut, tient dans ces ricits le premier rang.
Paris et Lyon rendent de particuliers et magnifiques hommages. Et puis, voix de 'Orient et voix de lOccident; de
nos regions du Nord et de cellesdu Midi, des crisd'action de
graces montent pour redire : Ces gudrisons, ces conversions,
nous en sommes redevables k la medaille miraculeuse.
Et des autres pays catholiques, de la Belgique, de l'Aui. Voy. Notice s;ur la fte de la Midaille miraculeuse, p. 65 et
suiv.: GrAces attributes A la midaille miraculeuse. Paris, DumouJin, 1894, in-8-
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triche, del'Espagne, des accents de reconnaissance semblables s'elevent pour la medaille miraculeuse; en Italie surtout, a Rome, a Bologne, a Naples, en Sicile. Des nations
quoique enserrees dans les liens de l'heresie, se joignent
Ace concert par les voix catholiques qui s'en •levent, par
exemple, en Angletets, a Sheffield, a Liverpool; en Hollande, A Amsterdam; en Suisse, A Geneve, pour rendre
graces a la midaille miraculeuse.
Omnis spirituscoiwfteatur Domino: Que tout esprit, que
toute langue, disait le prophite, loue le Seigneur; et toutes
les langues, on peut le dire, veulent louer aussi les prodiges
de la medaille miraculeuse. J'ai eu sous les yeux les timoignages venus du sein des nations infideles: de Constantinople, dans l'empire musulman; de Macao, de Nankin,
de Tien-Tsin sur les rivages de cette Chine, si longtemps
pays de mystere pour I'Occident; des bords du Missouri
et des plaines du Texas; de Lima au Perou, et de Rio,
dans la lointaine Amerique du Sud, sont venus, temoignage
des bienfaits dus a la medaille miraculeuse, les recits des
missionnaires et des soeurs de la Charite qui out porte Aces
lointaines nations le culte dont nous nous entretenons.
Toute langue qui loue le Seigneur, en vdrite, benit aussi la
Vierge de la medaille miraculeuse.
Secondement, a c6to des miracles de guerison et de conversion, il me plairait de montrer l'action de la m6daille
miraculeuse sur les ames qui se sont elancees dans les voies
de la perfection et de Ia saintetd: mais qui connait assez
ces secrets et ces merveilles interieures, pour en ddcrire la
beauti?
Je nommerai au moins ces pieuses associations d'Enfants
de Marie Immaculee. Certes d'autres groupements existaient
sous ce titre ou sous un titre analogue, avant celui
qui a

pris pour insignes la medaille miraculeuse: il y en avait
deux autres au moins. Qu'il me soit permis de m'en
tenir
a contempler l'armie qui s'est enr6lee sous la banniere
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spiciale de Marie Immaculee et de compter avec vous
quelques-uns des fruits de cette midaille, que portent,
suspendue au ruban bleu bien connu, les Enfants de Marie
Immaculde. Cette seule branche, qui date de l'apparition de
la m6daille miraculeuse et qui a son siege habituel dans
les maisons des Filles de la Charitd de Saint-Vincent-dePaul, d'apres une statistique datant de 1896, avait alors
enr6l, depuis son origine, environ quatre cent mille
membres: autant, par consequent, de jeunesfilles vivant au
milieu du monde sans prendre part A ses pompes ni aux
oeuvres de Satan, et qui ont mend ou qui menent une vie
pure dans la pietd. La meilleure preuve de la pieti des
membres de cette association des Enfants de Marie Immaculde, nee de l'apparition de la midaille miraculeuse, c'est
que vingt mille environ, a l'ipoque de la statistique que je
mentionne, etaient entries dans differents ordres ou communautes religieuses. Les autres, demeuries dans le monde,
s'y exercent aux oeuvres de chariti et de zele, soit au sein
de leur famille, soit parmi leurs compagnes, soit dans les
diffirentes classes de la socidtd, par le soin des malades,
I'instruction religieuse des enfants et leur preparation a la
premiere communion, 1'entretien des dglises et des chapelles,
1'apostolat de la priere, les oeuvres catholiques de la Propagation de la Foi et les autres (Awmales des Enfants de Marie,
Paris, rue du Bac, 140; ann6e 1897).
C'est li un des beaux rayons tombes sur la terre des mains
de la Vierge de la midaille miraculeuse. II en est un autre
que je veux aussi faire remarquer, avant de finir. J'aime a
penser que si Ia ddvotion A la Vierge, qui est la Reine des
ap6tres, a suscitC bien des ddvouements, la midaille miraculeuse en particulier, en ranimant I'amour envers cette
Vierge benie, a contribue a susciter des ap6tres et au besoin
des martyrs. Aussi, ces ap6tres, combien ils aiment la
m6daille miraculeuse! Dans les Annales de la Propagation
dela Foi (t. XLIV, p. 59), j'ai eti charmd, je 'avoue,
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de lire ces paroles de l'un deux: a Jusqu'A la consommation
des siicles, icrivait-il, le missionnaire aura Marie pour
compagne; et quand il est jeti sur une ile on sur un continent dont il ne connait pas encore la langue, c'est Marie
qu'il charge de commencer toute seule sa besogne. II attache
aux buissons du chemin des medailles de rImmaculde, et le
vent de la merou du desert s'impregnant du parfum qu'elles
exhalent, le repand au loin et les ames se sentent attirtes i
leur insu par ces emanations du paradis.
Conclusion et veu.
Quoique, d'apres la physionomie actuelle du Congres, ii
me semble qu'il s'agisse plus d'une manifestation d'amour
envers Marie que de voeux a formuler sur tel ou tel point
de la croyance ou de la devotion envers cene Mere cdleste,
peut-itre cependant pourrais-je presenter un ou deux vceux
Le premier serait celui-ci, et pour tout le monde : Que
chacun s'employat avec un nouveau zele, par amour pour
Marie et par devouement pour les Ames, A ripandre la
medaille miraculeuse.
Voici un second vcea : L'Eglise a approuvd, par un ddcret
de la Sacree Congregation des Rites du

to juillet 1894, un

office liturgique de la Medaille miraculeuse. Elle Pa accordd
d'abord a la double famille de Saint-Vincent-de-Paul, a
qui fut rivele la medaille miraculeuse, puis a diverses
autres communaut6s et A plusieurs dioceses, notamment
ceiui de Paris. * Pour accroitre dans le peuple chretien le
culte de 1'Immacul6e Conception, dit l'une des leqons de
cet office liturgique (2' nocturne), le Siege apostolique a
vouiu que, comme cela avait ete concddd pour le rosaire
et pourle scapulaire du Mont-Carmel, une fete particuliere
fuf celbree chaque annee en mimoire de cette apparition de
la Mere de Dieu et de sa sainte medaille. - Je demande a la
Commission du Congres d'adh6: r ace vceu, que 1'office de
la M6daille miraculeuse, suivait le desir de Rome - c'est
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indiqud dans le texte - et selon l'opportunitd, se rdpande
dans les divers dioceses.
Le rosaire, le scapulaire,la medaille miraculeuse, l'Eglise
les inumere ensemble dans le document que je viens de
citer. Le rosaire, le scapulaire, la midaille miraculeuse,
devotions cheres aux coeurs chretiens: si ce triple lien de
culte et d'amour tient nos coeurs attaches a Marie, il ne se
rompra pas facilement, et par Marie nos coeurs seront a
jamais unis a Dieu. - A. MIL.oN.
Tels sont les vceux que nous presentions a un congres
particulier; nous avons confiance qu'au congres qui vient
de se tenir A Rome ces voeux auront dti formulds de nouveau, itendus mdme. Et qui sait si un jour, par lEglise
tout entiere, ne sera pas celebree la fdte de la Mddaille
miraculeuse, comme est cdlebrde dejA celle du Scapulaire et
du Rosaire ?
V. -

FETES MARIALES DANS LES DIOCkSES

C'est au monde tout entier que le souvenir de la proclamation du dogme de l'Immaculde Conception a inspird la

confiance et la joie, Gaudiumannuntiavituniverso mundo.
Voici quelques 6chos des fetes en diverses nations.
ROME en fut le centre. La avaient eu lieu, avant les solennitds du cinquantenaire, d'autres pieuses manifestations.
A la date du 3

octobre 1904, la soeur Gueze, superieure

de la maison de Saint-Vincent, des Filles de la Charitd,
ecrivait a la tres honorde Mere Kieffer :
a Hier, les Enfants de Marie de toutes nos maisons de
Rome ont &te en pelerinage a Sainte-Marie-Majeure.
Chaque dimanche depuis le commencement de I'annde
jubilaire, il y avait un pelerinage d'association pieuse ou
de college. Notre tour dtait venu.
r. Voy. Compte rendu du Congres marial tenu a Lyon en 1900,
t. II, p. 185 et suiv.
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a A mesure que les Enfants de Marie arrivaient par
groupes a la basilique, on les faisait monter dans une salle
pour s'habiller. Reunies et redescendues, elles sont entries
processionnellement par la grand.: porte, en chantant un
cantique compose pour la circonstance, et au nombre de
cinq cents au moins elles ont ete se ranger dans la chapelle
Borghese, autour de l'autel que domine le portrait de la
sainte Vierge. M. Alpi, pretre de la Mission, directeur de
l'Association, a dit la messe et a prononcd une touchante
exhortation au moment de la communion.
* Les Filles de la Chariti etaient nombreuses et les
jeunes ifilles tres recueillies. Le secretaire de S. Em. le
cardinal Ferrata, qui est a a tte de ces pelerinages, m'a
dit que c'etait la plus nombreuse et la plus belle reunion
qui ait eu lieu depuis le commencement de l'annie.
ALes chants simples et pieux:Ave maris Stella,executi i
l'unisson, comme Ala chore maison-mere, O salutarishostia, Magnificat,etenfin, O MariaConcepta, avaient etk choisis par noire regrettde soeur Gabriel qui, une quinzaine de
jours auparavant, mourante, chantait sans cesse dans son
delire comme elle l'avait fait si souvent et si pieusement a
la chapelle de la communautd: a 0 Marie congue sans
Speche, priez pour nous qui avons recours a vous. n
T URIN

En Piemont, ce fut le mime dlan, notamment a Turin.
Vcici ce qu'on en a ecrit:
,' De toutes parts on vient se grouper chez les Missionnaires et chez les Filles de la Charitd, pour cilibrer le
mieux possible ce cinquantenaire, afin de correspondre a
iinitiative de Leon XIII, d'heureuse memoire, et
du souverain potifie Pie X, aussi bien qu'au disir exprimi
par
la Vierge immaculee d'etre honoree sous ce titre, particulierement par la double famille religieuse de
Saint-Vincent.
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* Parmi les coasolantes relations de ces fetes, on signale
le triduum solennel celkbr6 les 29, 3j et 3 mai a I'hpital
Saint-Jean, A Turin, qui, depuis sept ans que les seurs s'y
trouvent, n'avait jamais vu de fetes si solennelles et si
pieuses. Apres Dieu et la Vierge immaculde, c'est a la pidtd
et au zele de la superieure et de ses compagnes que i'on en
doit le succes: elles avaient le mdrite d'avoir si bien dispose
le nombreux personnel du pieux institut! Tout y prirent
part avec un grand elan, non seulement en assistant aux
cerdmonies du triduum de la maniere la plus idifiante,
mais en s'approchant presque tous des sacrements de la
penitence et de la communion, au point que chaque jour
du triduum paraissait jour de communion gdnerale.
L'assistance solennelle de S. Em. le cardinal-archevdque
de Turin, entoure d'un nombreux clerge et des membres
de l'honorable administration, et la benediction du tres
saint Sacrement donnie par lui furent le couronnement des
fetes et Ie comble de la joie de toute la famille groupde
sous le manteau et la protection de la Vierge immaculde.
Et comme fruits et mdmoire perpituelle du cinquantenaire,
I'Association des Enfants de Marie fut 6tablie parmi les
jeunes infirmieres, qui dorenavant invoqueront sous ce
nom avec un plus grand amour encore la Mere celeste qui
les a accueillies avec une spdciale affection sur son
cceur maternel.
NAPLES

De Naples, voici Pextrait d'une lettre de la soeur Maurice;
visitatrice, A la tres honoree Mere Kieffer.
a Ici les fdtes ont dtC splendides; les dglises de Naples
se sont surpassies. Le soir du 8, des illuminations de
toutes sortes eclairaient la ville. Notre chapelle erait ravissante ; parde avec des tentures bleues et blanches ornees dd
franges d'argent, elle inspirait plus que jamais le recu.ejile-
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ment et la ferveur. Un triduum solennel a prdcidd la belle
fete de l'Immaculee, et nos dignes missionnaires de Chiaia
ont prech6 tous les soirs avec une iloquence et une piete qui
allaient au coeur.
YLe jour de la fete, apres la grand'messe, une procession
magnifique s'est deroulie dans le jprdin ; lespetites filles de
notre asile, habillies de blanc et une branche de lis a la
main, ouvraient la marche; elles itaient suivies par nos
quatre cents enfants internes et externes, habillies igalement en blanc et portant aussi une branche de lis; les
jeunes tilles portaient des oriflammes. Un grand nombre
de sceurs A 1'habit et les sceurs du seminaire prdcidaient la
belle statue de la Vierge immaculie portei par quatre enfants de Marie.Nos vendrds missionnaires accompagnaient
notre bonne Mere du ciel et une foule d'externes suivaient
aussile cortege avec une pield touchante.Durant le parcours,
nos enfants ont chantd de tout leur coeur les louanges de
'ImmaculdeleMagnificat,le Tota pulchra,et sont rentries
Sla chapelle redisant avec entrain: Je suis l'enfant de
Marie ! La chapelle illuminee a l'lectricitd etait comme
une image du paradis, et la belle inscription: O Marie
concue sanspechd, rayonnante elle aussi tout autour de la
Vierge a fautel, faisait songer a la porte du ciel.
, Le soir, notre Vierge du jardin a iti richement illuminee, comme aussi toute la fagade de la maison centrale,
les terrasses et Ia maison des missionnaires ; ce qui itait
d'un effet magnifique.
o Nos cceursont bien jouide ce triomphe de notre immaculee Mere: j'ai la confiance qu'il serala source de nouvelles graces pour notre chere communaut6 et pour le monde
entier.
Voici quelques autres details concernant l'Italie :
SDans toutes les villeset jusque dans les plus petits
villages, la f6te jubilaire de l'immaculde-Conception a dti
cilebree avec un saint enthousiasme.
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c Les Filles de la Charite n'ont pas did le moins empressees a timoigner A la Vierge conque sans p6chi leur devotion. Mais ce qui a dd particulierement toucher le ccur de
cette bonne M&re, ce sont les acres de vertus que les differentespersonnesconfices Aleur sollicitude ont faits spontaniment dans le courant de cette annie jubilaire. Voici des
traits bien consolants.
a A I'h6pital d'Ostiglia, les infirmiers ont mis de c6td
une part de leurs4taites dconomies pour offrir le 8 decembre une belle aureole A la Vierge de l'h6pital.
a Ailleurs des enfants de Marie externes, de pauvres
ouvrikres ontsollicitr, a titre de faveur, de faire le sacrifice
d'un petit goiter qu'on leur donne le dimanche, afin de
recueillir par la la s6mme voulue pour offrir une couronne
A la Vierge de l'Association.
a Et dans une autre ville, une jeune fille, enfant de
Marie, s'est privie toute I'annde de quelques objets de toilette pour habiller des enfants pauvres, le jour de l'Immaculle-Conception. i
ZURICH

Comme indication.de la pi6ti temoignee en Suisse Ala Vierge
immacule,,voici queiues lignes qui nous oat ete adressees :
Marienheim, 3o novembre 1904; Werdgasse, 22, Zurich.

Permettez-moi 4e venir vous demander encore deux
feuilles de pouvoijrsour imposer la medaille miraculeuse.
M. le.curi.espere avoir beaucoup de monde Ie jour de
1'Immaculee-Cp nception, et pour que la distribution des
medailles se fasse plus facilement, ii serait content que ses
deux vicaires puissent 1'aider. Nous avons prepare quatre
millem.Gdailke~; esjprons que la Vierge immaculde sera
bien honorde en ce beau jour dans cette ville qu'on a appelee
quelquefois, elle aussi, la Rome protestante, et qu'elle voudra bien nous montrer sa protection.
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Nous aurons une fete dans notre grande salle; on recitera des poesies en l'honneur de la Vierge immaculee; apres
cela on donnera un gateau et une tasse de cafd a nos jeunes
filles, car c'est a juste titre la fete de la maison, la table sera
dressee pour cent cinquante jeunes filles environ. - Soeur
DELANNUI1T.
VIENNE

De la capitale de 1'Autriche nous sont venus de beaux recits
que nous avons diej publids. Voici une lettre de la sceur Therese Kiipper Ala tres honoree Mere Kieffer, datee du 2 octobre
1904:

J'aimei deposer a vos pieds une relation simple et fidele
des fetes jubilaires que nous venons de cdlebrer en l'honneur
de la Vierge immaculee. Durant un triduum de preparation, le Rdverend Pere notre aum6nier a developp6 la
triple salutation des habitants de Bethulie A la victorieuse
Judith : a Vous etes la gloire de Jerusalem, - la joie
d'Israel, - I'honneur de votre peuple. 9 Cette derniere
application sur tout nous est allee au cceur, car la Vierge
immaculde en apparaissant a notre vendrde seur Catherine
Labouri a fait rejaillir une grande gloire sur tous les
enfants de saint Vincent.
Aussi le 25 septembre toute notre maison etait en fdte:
il s'agissait de decerner a la Vierge immaculee, d'une manire solennelle, le titre de Mere et Protectrice de notre
dtablissement. Les Enfants de Marie, nouvelies et anciennes,
portaient avec bonheur la medaille miraculeuse a un ruban
bleu. Notre chapelle avait revetu ses plus beaux ornements.
Partout dominait le lis symbolique. Du jour oi notre SaintPere le pape Pie X avait rdsolu d'offrir au nom du monde
catholique un diaddme ornd de douze dtoiles en diamant A
laVierge immaculie de Saint-Pierre i Rome, nos chores
malades rivalisaient d'ardeur pour offrir une couronne
d'honneur de prieres et de sacrifices a leur Mere bien-aimde.
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Nous avons recueilli avec un religieux respect les listes de
ces prieres et de ces sacrifices offerts en 'honneur de la Vierge
immaculde. La liste de tousces actes d'amour et de generosite avait iti ddposde dans un coeur de vermeil avec votre
nom, ma tr6s honoree Mere et celui de notre tr6s honord
Pere superieur general.
La binddiction solennelle d'une statue commemorative
de la Vierge miraculeuse fut suivie d'une grand'messe pontificale. Une procession tres imposante se ddroula ensuite h
travers les salles de notre etablissement, au chant des cantiques. Notre bonne Meredu ciel fut saluee par nos pauvres
malades au milieu des invocations entrecoupees de sanglots.
0 Marie conque sans pichde , etc. Une mourante me disait
O
tout a l'heure qu'il lui semblait deja 8tre au ciel. - Nos
cheres sceurs se sont surpasses : c'ktait a qui offrirait le
plus bel autel a leurs pauvres malades.
Ce fut un spectacle admirable dans la cour oh se trouvait une foule pieusement recueillie. Un chant tres populaire monta vers le ciel. Mgr Zschokke, notre assistant
ecclsiastique, attacha le cceur en vermeil a la statue de la
Vierge immaculie et la placa sur un tr6ne oit elle siegera
desormais en souvenir de ce beau jour. Tous les assistants
repondirent aux litanies de la sainte Vierge et a l'acte de
consecration a la Vierge immaculde recit6s en, chceur par
un clergetres nombreux. Au chant du Magnificat le cortege
rentra dans la chapelle. La binediction solennelle du
saint Sacrement prcddede du Te Deum cl6tura cette fite
touchante, qui restera inoubliable dans tous les coeurs.
*

BUDAPEST

Le temoignage de la piete de la Hongrie envers la Vierge immaculde n'est pas moins touchant. M. Mddits, pretre de la Mission, supdrieur de la maison de Budapest, a ecrit de cette ville a
M. le Supdrieur general, a la date du 24 novembre 1904 :
Nous avons prechd dans notre iglise de Budapest un
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triduum en rhonneur de notre immaculie Mere. Ce vous
sera sans doute un grand plaisir de savoir que Dieu a visiblement bdni ce triduum. Nous avons eu tant de fideles
qui voulaient se confesser, que nous ddmes rester bien tard
au confessionnal.
Le dernier jour de notretriduum les catholiques representants de toute la Hongrie, rdunis a Budapest pour traiter
les affaires de notre sainte religion, ont dispose une procession en l'honneur ie la Vierge imrmc=ulee. On y a vu cinq
eveques, plus de quarau:e ch-loines, abbeset prev6ts, avec
leurs insignes, et environ deux cents pretres, tous vetus
du surplis et ayant a la main un cierge allume. Outre cela,
etaient reunis environ quatre-vingt mille tideles, avec un
flambeau allume a la main; et tous chantaient des cantiques
hongrois en rhonneur de notre immaculee Mere!
Apres la statue de la sainte Vierge qui a ete portee par
des ileves du seminaire central, marchait l'archiduchesse
Maria-Josefa, avec son cortege. C'etait vraiment une procession triomphale en l'honneur de notre bonne Mere.
A la station devant l'dglise des Peres Servites, un des
Cevques a recite les litanies de la sainte Vierge et ensuite la consecration A cette bonne Mere. L'eveque de la
Transylvanie a prononce un sermon vraiment magnifique.
La ceremonie se termina par le Te Deum et la benediction
du tres saint Sacrement.
Par ces quelques details on jugera de la pidtd et de la joie
avec lesquelles ont et6 celebrees dans tous les pays catholiques les fetes du cinquantenaire en l'honneur de Marie
Immaculie. Daigne cette Vierge benie entendre les supplications qui, de tant de coeurs qui l'aiment, sont monties
vers son tr6ne.
0 Marie concue sans pechd, prie;pour nous qui avons
recours a vous.
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FRANCE
DAX
A Dax, on garde avec reconnaissance le souvenir de la
famille de Lupe, et nous nous proposons de donner une
notice sur Mme de Lup &,qui nous sommes redevables de
cet itablissement.
Le 18 novembre 1904, pendant que M. le Supdrieur
gindral itait A Dax, les restes des membres de la famille de
Lup, quiavaient te inhumes dans Pancienne chapelle, ont
eti, comme il convenait, transfdris dans la nouvelle chapelle.
VIE Du VAENRABLE JUSTIN

D

JACOBIs. -

Mgr Deminuid,

directeur ginerai de I'Euvre de la Sainte-Enfance, a icrit et
vient de publier une Vie du vinerable Justin de Jacobis, de la
Congrdgation de la Mission, dite des Layaristes,premier vicaire
apostolique dAbyssinie. La lettre suivante, adressee par M. le
Supirieur gdenral a I'auteuret placde en tete de I'ouvrage, fera
connaitre & nos lecteurs 1'importance et le merite de ce beau

livre.
Lettre de M. le Supdrieur gindral de la Congregation
de la Mission

Fauteur.
Paris, le 24 septembre go94.

MONSEIGNEUR,

En lisant la Vie du venerable Mgr Justin de Jacobis que
vous venez d'ecrire, je me suis rappel6 le charme avec
lequel j'avais pris connaissance des Vies des bienheureux
martyrs Jean-Gabriel Perboyre et Francois Clet, dont nous
vous sommes aussi redevables.
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J'eus le plaisir alors de vous offrir mes vives filicitations:
je vous prie d'en agrier la nouvelle expression A I'occasion
du livre que vous nous offrez aujourd'hui. Cette fois encore,
l'euvre est digne du hiros: elle est digne aussi de I'crivain
distingu6 qui nous la presente, de son gout littiraire si
apprecie, de sa science historique si etendue et si stre.
Votre bienveillance et votre affection pour la famille religieuse de Saint-Vincent-de-Paul vous ont incline A ecrire,
suivant le desir que nous en avions exprimd, la Vie d'un
autre de ses tils, Mgr de Jacobis; votre zele, tel qu'il sied
an directeur de la grande (Euvre si apostolique de la
Sainte-Enfance, vous a tres heureusement inspire pour
nous montrer la grandeur de la vie d'abnigation et de
ddvouement de ce vaillant ouvrier de lI'vangile.
Par les details historiques sur la region qu'evangelisa cet
ap6tre de l'Abyssinie et sur les peuples parmi lesquels ii
vicut, sa vie a requ dans votre livre un cadre plein d'intiret; et ce nous est un plaisir, an milieu de ces vues
retrospectives, de nous sentir guides par une main sure et
une science parfaitement renseignie. Tous vos lecteurs
jouiront de ces beaux ricits; les ames des jeunes ap6tres se
sentiront, je n'en doute pas, embrasees de nouvelles flammes; et, si comme nous en formons le vceu, le venrable
Mgr de Jacobis est un jour ileve aux honneurs des autels,
vous serez certainement Pun de ceux qui y auront le plus
efficacement contribue.
Veuillez agrier, cher Monseigneur, avec mes vifs remerciements et mes sinceres felicitations, l'assurance de mon
respectueux et cordial devouement en Notre-Seigneur.
A. FIAT,
Superieurgeneral.
Ce volume a et6 publid chez Tequi, libraire-6diteur, 29, rue
de Tournon, a Paris. Prix: 7 fr. 50. Une remise est faite sur ce
prix aux membres des deux families religieuses de Saint-Vincent-de-Paul.
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GRANDE-BRETAGNE
LES MISSIONS EN ECOSSE
(Suite 1)
LES MISSIONS A L'POQUE ACTUELLE

Nous avons vu deja qu'ai sixieme siicle et meme A une
date anterieure, des Irlandais, d'abord comme paiens et
apres comme chritiens, les armes i la main, passarent
souvent en Ecosse, et peu A peu mirent cette contrde, en
grande partie, sous leur domination. Et maintenant, apres
un espace de treize cents ans, l'Imigration continue des mimes contrees; mais les armes sont la faucille et la bche.
Ceux qui arrivent sont de pauvres gens cherchant seulement
un travail plus lucratif que celui qu'ils trouvent chez eux.
Or, pour les soutenir, soit i '6poque de la conquete, soit
aujourd'hui, par leurs travaux, les pretres de leur pays,
considdrant les dangers que courent leurs Ames, a cause
des ministres, les suivirent.Dans le premier cas,les missionnaires etaient des saints, dans le second cas, ce furent des
hommes de z6le et de courage qui savaient briser les liens
de la chair et du sang, dans I'intirt des Ames.
Cependant, ii y a plus d'un si6cle, la foi avait beaucoup
souffert parmi eux; ils etaient devenus comme itrangers
aux choses spirituelles. La messe du dimanche 6tait
deserte; on abandonnait facilement les sacrements, voire
mime le baptdme et lesacrement des mourants. Aussi quelques-uns savaient A peine de quelle religion ils dtaient.
Quand ils etaient interrogis sur ce sujet, voici ce qu'ils
repondaient : a Je dois dtre catholique. i Alors, le courant
des emigrants de la pauvre Irlande augmentait toujours
i. Voy. Annales, t. 69, p. 413.
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en nombre, surtout quand survenait une mauvaise saison.
Dans les cites et les grandes villes, dans les districts des
mines, on pouvait estimer leur nombre au cinqui6me ou
au sixieme de la population.
Les iveques ecossais demanderent du secours a PIrlande
pour subvenir aux besoins spirituels de cette population
devenue tres nombreuse. Ce secours fut donni et il 1'est
encore avec gendrositi; les pretres ecossais et irlandais
travaillent ensemble avec zele an salut de ce peuple.
C'est un travail ou se rencontre plus d'une difficultd. Dans
les parties de 1'Irlande, d'oii viennent les emigrants, lon
parlait deux langues, mais ni I'une ni I'autre n'itait parlee
ni comprise correctement. Dans bien des cas, leur instruction religieuse itait tellement insuffisante que les
sacremenis ne pouvaient leur 8tre administrds.
Telle est la condition des Irlandais qui setrouventdans un
milieu etrange, travaillant c6te a c6te avec des disciples de
Jean Kuox; c'est l1 une atmosphbre froide et dessdchante,
et 'Pmes'y trouve mal a Paise. S'il y avait I'exemple et les
conseils d'une maison de catholiques et des voisins catholiques, 'Irlandais pourrait tre heureux, mais ils sont souvent trop dloignis, et il ne peut alors en jouir; et, pour
complkter sa misere, il boit.
Oh 6tait le remede ? Les pritres du lieu ne ramenaient pas
ces 6migr6s irlandais aux sacrements etaux autres pratiques
de la religion; c'est ainsi que vint alors la pensee de leur
procurer le secours des missions. La pratique des missions
en Iilande, il y a quarante ans, drait en pleine vigueur et
produisaitdes effets merveilleux. En Angleterre ellefutaussi
tres appricide. L'idee d'une %mission g6nirale a fut conque
et commencee avec succes il y a trente ans sous le dernier
cardinal Vaughan: il dtait alors dvdque de Salford. Par
a mission generale a on entend une mission donnie successivement a toutes les paroisses de la ville.
Le but 6tait de ne plus omeitre ancun moyen d'agir sur
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les tiedes et mdmeles picheurs les plus endurcis. Le succ6s
a couronn6 lentreprise :dans les villes ainsi favorisis,
durant la mission tout ce qui pourrait donner scandale
cesse parmi les catholiques. La mission est alors la grande
pensee absorbante et l'instrument de la conversion genirale; ceux qui ne profitent pas de la grace de la mission
sent montres au doigt, et doivent sentir du moins ce qu'il
y a de genant dans leur etat. Mais, hdlas! A cause de la faiblesse de la nature humaine et de l'influence du mal, on
retombe peu i peu; les missions doivent done etre
renouvelies sous les trois ou quatre ans.
Mais nos lecteurs desirent voir la part prise par les pretres de la Mission de Saint-Vincent-de-Paul dans ce travail
si necessaire et si heureux en resultats, et qui est le principal but de notre Congregation. Nous allons le leur exposer.
Vers le milieu du siecle dernier, Robert J. Monteith,
ileve distingud de Cambridge, et grand proprietaire
6cossais, avec sa respectable dpouse, fut requ dans l'Eglise
catholique. Voyant la necessitu d'avoir un lieu convenable
au culte pour les quelques catholiques qui itaient autour de lui, et disirant sans doute former le noyau
d'une congregation, il eleva A Lanark, P'est de la ville, au
prix de vingt mille livres sterling (5oo ooo francs),
une belle gglise, un presbytere et des ecoles. En attendant
une communautd de pretres, son attention fut attirie par
un ami irlandais, le R. chanoine Scully, vers la compagnie
de Saint-Vincent-de-Paul itablie i Castleknock-Dublin,
et des propositions furent aussit6t faites a M. Dowley, premier visiteur de la province d'Irlande. L'offre 6tait
attrayante: 1'Ecosse etait chere au coeur de saint Vincent.
Deux de sesfils, comme nous 'avons vu,y avaient travailld
et y etaient morts : et leurs noms sent encore en binediction. Quoi de plus naturel alors pour ses fils d'aujourd'hui
que de souhaiter de marcher dans la terre sanctifiee par le
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memes champs, cependant sans I'espirance de la couronne
du martyre. Mais accepter une fondation, meme peu considdrable, la jeune province d'Irlande ne r'et pu sans le
secours de la maison-mere. Ce secours fut promptement
accorde par M. J.-B. Etienne, supdrieur gdneral, qui
nomma superieur de la maison M. Kavanagh, et lui donna
comme compagnon de ses travaux un Francais, M. Ginouvie. Un contrat fut conclu avec le fondateur, qui accorda
facilement ce qui etait necessaire pour 1'entretien permanent de deux pretres de la Mission.
Les pretres ci-dessus nommes commencerent lears travaux A Lanark le jour de la grande fete de la bienheureuse
Vierge Marie ( 185 9 ]; mais les missions, qui sont I'ceuvre
principale, furent retardees encore quelques annies.
Ces deux missionnaires ont depuis longtemps recu la
recompense de leurs travaux: et nous pouvons maintenant
dire qu'on ne pouvait faire un meilleur choix I. Le superieur, bien qu'au debut sa maison fat petite, Ctait infatigable pour precher et catechiser. L'attrait de sa parole et
les ceremonies faites dans sa belle iglise riunirent bient6t
autour de lui un assez grand nombre de fideles. Le dimanche, la foule venait de tres loin, et beaucoup, pour profiter
des avantages spirituels et donner a leurs enfants une
education catholique, se fixerent en ce lieu, bien que par
la ils fussent A plusieurs milles de distance du lieu o~ its
avaient leur occupation journaliere.
Vint enfin le temps ot I'on put commencer A donner des
missions. Avec le secours d'autres maisons, le travail de
la
mission se fit tant6t en Angleterre, tant6t en Ecosse, et fut
generalement apprecid par les prdtres. L'itablissement
de Lanark s'est accru en personnel et en oeuvres : A present
il s'y trouve sept missionnaires, dont cinq sont
gindralei. On peut lire une notice tres idifiante sur M. Ginouvid dans les
Ai;nales de la flission, au tome 42, page 496.
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ment en mission. Pendant toute 'annie le travail se
continue, le mois de juillet exceptd, ainsi que la semaine
de la retraite annuelle et quelques courts intervalles,
generalement d'une semaine, pour se reposer et pour se
remettre des fatigues.
Pour la maniere de precher on s'inspirede saint Vincent;
ce qu'il appelait sa a petite methode * n'est pas oublid, non
plus que la recommandation de bien se tenir a la portde des auditeurs parmi lesquels se trouvent souvent des
ignorants. La forme de ces missions est plus particulierement conforme &l ide qu'en a tracee le saint fondateur; et
)e ne puis douter qu'il les regarde avec complaisance.
Vers la fin, la confrerie du Sacre-Caeur est drigde ou,si elle
l'est deja, on lui donne une nouvelle vigueur. Les membres
qui forment cette socidtd doivent se riunir une fois par
mois pour assister a une instruction et aux exercices de
pieti, et le dimanche suivant s'approcher de la table
sainte. Les cures parlent avec satisfaction des effets
produits dans les paroisses par ces reunions mensuelles, et
ils procurent chaqueannie,autant que possible, une retraite
aux membres de I'association.
Mais le travail de nos missions sera mieux connu par
ce qu'en icrit le missionnaire qui est superieur en ce
moment de la maison de Lanark. II a gracieusement,
durant le cours d'une mission, rdpondu i quelques
questions; elles lui avaient ete adressees avec le dessein de
completer ainsi cette notice. Ecrivant de la mission, oh il
travaillait, au diocese de Glasgow, il dit, en parlant d'une
mission r6cemment terminee dans le pays d'Edimbourg :
4 Nous avons eu une mission pleine de succes dans une
ville d'un millier d'ames y compris les enfants. 11 y a eu
environ six cents communions; pres de cinq cents personnes sont entrees dans FAssociation du Sacre-Coeur, et
nous avons obtenu que les enfants catholiques,au nombre de
dix-sept, qui allaient ia1'cole protestante,entrent dans l'icole
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catholique. La lettre suivante dit le reste. Cette lettre est
d'un prire qui raconte combien la mission avait change
son peuple et qui remercie les missionnaires du devouement avec lequel ils l'ont conduite. En voici le texte :
a Je puis dire que,'en general, la mission est reellement
le salut des ames dans les lieux ot le pauvre Irlandais
est expose a de terribles tentations contre la foi et contre
les moeurs. Dans l'archidiocese de Glasgow, il y a deux
cent cinquante mille catholiques, et il ne se trouve pour
eux dans la ville que vingt dglises, tandis que douze en
plus seraient necessaires. v La lettre de M. Ward continue:
a Vous pourriez me demander ce que les protestants pensent de nos missions.
,D'abord, nous n'avons pas A nous prioccuper des protestants; ce serait risquer de negliger nos catholiques irlandais, que nous essayons de sauver du contact de I'heresie
et de l'immoralite qui s'ensuivrait. Les protestants sont
etonnes de voir une si grande foule frdquentant nos eglises
le dimanche, pendant que les leurs sont presque vides. Un
fait, a lui seal, pourra faire comprendre cela: Dernierement je donnais une mission a Burnbank; et tandis
que Neglise catholique se rempiissait i quatre ou cinq
reprises, ie dernier dinranche de la mission, un ministre
protestant dit au cure que les deux eglises protestantes de
la ville ne contenaient pas plus de quarante personnes,
toutes deux prises ensemble.
a Pour montrer combien les pretres et le peuple appricient nos missions, il suffira de constater quelques faits. II
s'agit d'une mission gdenrale qui fut faite a Glasgow en
octobre dernier. Pour presque toutes les dglises on nous
dem.nda nos missionnaires: on en eit voulu trente-deux,
mais nous ne pimes en donner que quatorze. Voici un
exemple de cequ'est le travaildes missions donnees par nos
pritres depuis le commencement du carime de cette annee.
a A Coatbridge, dans trois eglises, Saint-Patrice, Saint-
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Augustin et Sainte-Marie, sept missionnaires furent employds. La population est d'environ quarante mille habitants
dont quatorze mille catholiques. Comme rdsultat de cette
mission generale, nous avons eu plus de sept mille communions et nous avons fait entrer trois mille dans l'association
du Sacr6-Cceur. Le nombre des hommes qui entrtrent dans
I'association est double de celui des femmes: et ils perseverent admirablement. A Coatbridge les hommes sontplus
nombreux que les femmes i cause de la nature des travaux
qui s'y font.
* Nos dernieres stations furent a Paisley et Burnbank. A
Paisley, une mission g6ndralefut donnde dans les trois eglises; nous occupions l'eglise principale. Le nombre des
habitants est, parait-il, de huit mille, dont trois mille neuf
cent vingt communierent pendant la mission. Durant une
mission de quinze jours a Burnbank, nous efimes douze
cent trente communions, pour une population catholique
de deux mille Ames.
u Quant A l'association 6rigie A la fin de la mission,on la
considere comme un moyen tres efficace d'amener les
hommes a la communion mensuelle. La foule assiste en
grand nombre aux sermons des missions generales. Les
passages qui minent A l'dglise sont envahis : quelquefois
meme les degrds de I'autel sont couverts de monde. Nous
avons eu a Glasgow, dans l'eglise, en certaines circonstances,quinzecents, dix-sept cents etmeme deux mille auditeurs A la fois. Et les personnes, mdme celles qui vivent
dans la negligence de leurs devoirs religieux, sont remuees
par la foi des Irlandais. II n'y a que quelques exceptions;
ce sont celles de personnes perdues ou presque perdues par
suite des mariages mixtes.
Le pritre que nous venons de citer icrit de nouveau le
9 juin, al sujetdedeux de leurs missions qui s'!taient terminees le dimanche prdcddent : a Les deux dernieres missions
ont itd bnies du bon Dieu. La premiere nous a donne
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plus de quatorze cents communions, et les missionnaires
ont requ sept cents membres dans I'association du SacriCoeur. Dans 1'autre, sur un millier a peu pros de catholiques, nous eumes plus de huit cents communions et nous
avons baptise six personnes devenues victimes ici des mariages mixtes.
a Votre tout devoui,
<r

WADo, p. d. 1. C. M. •

11 y a lieu d'observer que dans ces deux missions le
grand nombre des communions s'explique par la participation du peuple des paroisses voisines.
Cest la vraiment la Messis multa pour laquelle nos
lecteurs ne manqueront pas de dire : Graces en soient rendues a Dieu!
LES FILLES DE LA CHARITE EN ECOSSE

Dans la courte periode de trois ou quatre annaes apres
I'etablissement A Lanark des pritres de la Mission, la
seconde famille de Saint-Vincent, les Fillesde la Cbariti
y arriverent (i86o). Comme celle des missionnaires, leur
maison eut un faible commencement : quelques sceurs
seulement s'installerent dans une maison modeste pres de
l'eglise et des ecoles oi elles allaient enseigner. Ces dcoles
etaient naturellement confessionnelles mais reconnues par
le gouvernement. Elles comprenaient trois categories : garcons, filles et petits enfants. Les sceurs se mirent courageusement au travail et ont continue ainsi jusqu'aujourd'hui. e n'ei pas vu les derniers rapports de linspecieur,
mais j'ai lieu de croire qu'ils sont tels qu'ils itaient il y a
vingt ans, remplis de vifs eloges. lUs constatent que dans
ces ecoles on arrive aux plus beaux rdsultats qu'on puisse
obtenir conformiment au programme. Quant au bien
spirituel procure A la jeunesse, on peut facilement se le
figurer.
Bient6t une autre ceuvre demanda les soins des Filles
de
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la Charitd. Il n'y avait pas d'orphelinat pour les catholiques dans tout le pays (l'Ecosse). Ces sceurs accepterent la
lourde tiche de recueillir des fonds pour en construire un.
Deux ventes de chariti et des loteries leur fournirent onze
mille livres sterling (275 ooo francs). On y ajouta des
donsconsidirables faits par quatre personnes dont ies noms
resteront &jamais dans le souvenir des membres de la Congrigationde la Mission. Ce sont le Rev. Murdoch, 6v6que
de ce district, et MM. Monteith, Hope Scott et Bowie ;
ces trois derniers, ricents et distinguis convertis au cathoicisme, de nationalite dcossaise.
Deux traits de la Providence doivent 8tre notes. Voici le
premier : Au debut, quand on voulut commencer les
constructions, une magnifique habitation, ayant une
etendue de plus de 5o hectares, fut mise en vente et
achetee, A ce qu'on estimait, pour un prix modique. Voici
done a la distance d'un quart de mille de .Fglise, apres
quelques changements et augmentations, un orphelinat
tout pret.
Le second trait que nous citerons est le suivant : nous
laissons la parole au P. MacNamera: a Le temps, dit-il, etait
opportun pour Pentreprise : en ce moment-lI, une 6re de
libert6 avait succede au fanatisme qui avait inspird les
conseils de paroisse et les institutions d'assistance; les
membres de ces conseils commencaient en ce moment a
s'occuper de la religion des enfants catholiques de leur
ressort. L'orphelinat ne fut pas plus t6t etabli, qu'on commenqa a y envoyer les enfants catholiques, et en mime
temps des ressources necessaires pour les entretenir. C'est
alors que l'institution recut des secours du fonds public;
ainsi disparaissait 1'apprehension oii 'on etait de n'dtre
soutenu que par une chariti passagere.
Pour la direction de I'orphelinat, une communautd nouvelle et indipendante fut etablie; rorphelinat est connu
sous le nom de Smyllum Lanark. Graduellement, quoique
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rapidement, ii prit bient6t de grandes proportions, comme
le reclamait le nombre des orphelins qui s'augmentait; ii
peut contenir aujourd'hui cinq cents orphelins. Ceux-ci
sont sipares en deux categories, les garcons et les filles. A
c6te se trouve aussi la catdgorie des aveugles et relle des
sourds-muets; leur education est aussi confide aux soeurs.
L'institution est visitde regulierement par des membres
representant le conseil de la commune qui est compose de
protestants; de temps a autre les rapports sont si pleins
d'dloges, qu'on doit trouver difficile de ne pas tomber dans
des redites.
Nous insdrons ici quelques rapports, tous officiels,
except l)es deux premiers. Le premier a paru dans une
feuille publique de la contree, illustree avec la vue de l'orphelinat. Le narrateur est inconnu, mais probablement il
est protestant; I'autre rapport est d'un ministre protestant.
Orphelinat Smyllum. - L'orphelinat catholique et le
pare de SmyIllum sont situs A I'ouest de Lanark. Les magnifiques constructions et le terrain 6taient originairement
la residence et la proprietd de sir Richard de Honeymam,
Bart, seigneur de Session.
* La propriete passa entre les mains des catholiques, qui
1'acheterent a bas prix il y a un demi-siecle. Les constructions ont ete plusieurs fois ameliorees et agrandies. A ce
moment il se trouve plusieurs centaines d'orphelins. Les
constructions sont maintenant vastes et parfaitement adaptees au but qu'on se propose. Les enfants sont bien instruits et eleves par des soeurs volontairement devouees a
cette c•uvre. L'institution est admirablement conduite, elle
est un honneur non seulement pour ceux qai en sont charges, mais encore pour le pays dans lequel elle est situee.
Ceux qui quittent cette institution, jeunes hommes ou
jeunes filles, quand l'age en est arrive.la regardent avec la
plus grande fiertd et le plus grand respect: ce qui:est unhommage rendu a la valeur de l'e:ablissement. *
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4 7 avril 1904. - Je viens d'avoir le grand plaisir de visiter Porphelinat et de voir les enfants. J'ai ti grandemenm
heureux de tout ce que j'ai constati et principalement
du bonheur dvident de ces enfants et du travail tout ivangilique fait par les soeurs. -

B. W. RANDOLPH, DD., prin-

cipal du coll6ge de theologie. i
a i mai 1904. - Nous, membres soussignes du conseit
paroissial de Cadder, avons aujourd'hui visite rorphelinat
Smyllum, et avons le plaisir de rendre temoignage A&excellente direction de cette institution. - William DAVDSON,
A. R. WoTrE, Alexandre CAMPBELL, James Mc LELLAND,
inspecteur; accompagnds de Mmes Mary A. DAvIDsoN,.
MARGARET, T. WHITE. n

a 9 juin 9go4. - Nous avons visit 'l'institutiondepuis
plus de trente ans, et chaque annie nous montrait de considerables progres et une abondante vitalite. Chaque catigorie semble maintenant pres d'avoir atteint la perfection.
Les enfants oat une belle apparence, et leur physionomie
est heureuse et pleine de sante. Cette institution cr6ee pour
I'education d'enfants malheureux est une benediction pour
le district. -

James WILSON, James Mac DoNALD. .

Copie du rapport de l'inspecteur sur les ecoles des enfants aveugles et des sourds-muets A Smyllum :j
a Juin 1904. -Je

fus tres satisfait de ma visite de la catd-

gorie des enfants aveugles et des sourds-muets. Ces enfants
sont propres, attentifs et obdissants. Ils travaillent avec
entrain etdisirent de faire honneur A ceux qui les dirigent.
Is sont instruits avec beaucoup de soin et de bonte,et, dans
ces conditions, ont fait des progres surprenants. - R.
HARVEY, H. M. I. *

Entre temps les soeurs de la maison de fondation, qui
avaient la charge des ecoles de la paroisse, avaient 6td successivement amenees A s'occuper d'un patronage pour ilever les enfants en les placant dans des families, systeme
que quelques-uns prif6rent. Et ainsi les orphelins icossais
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avaient la meilleure garantie de trouver une demeure confortable et convenable au milieu de cette rigion. Il y a
quatre autres maisons dirigees par les Filles de la Chariti,
s'occupant de differentes oeuvres charitables; elles ne rencontrdrent pas la moindre difficulti. 11 est tout a fait sur que
les catholiques dansla presbyterienne Ecosse sont aujourd'hui plus que toleres.
Quoique Paccroissement du nombre des catholiques en
Ecosse soit tres faible au point de vue des conversions, il
n'en sera pas toujours ainsi, nous avons lieu de 'esp6rer.
Djia les sectaires se sont adoucis; qi et I1 quoiqu'en peu
d'endroits, nos missions sont attendues par les protestants,
et de temps en temps on enregistre quelques conversions;
les feuilles publiques mentionnent le travail des missionnaires. Ce sent des signes favorables pour lavenir.
Les predications les plus efficaces que Dieu nous demande
d'abord, sont celles de Pexemple. La vie idifiante des pr6tres
et des sceurs et de quelques autres communaut6s qui font
des prodiges dans la rdforme du peuple, icartera les obstacles aux conversions qui subsistent encore. Nous pouvons
alors espirer, dans un avenir peu dloigne, une moisson
abondante, lorsque les yeux de beaucoup de personnes qui
sont encore contre nous, seront ouverts aux oeuvres du
catholicisme repandues dans ce pays.
J. CARPENTER, C. M.

Saint-Joseph Blackrock, Dublin
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ESPAGNE
ORENSE
Lettre de M. BEADE, pretre de la Mission,
i M. HORCAJADA, Madrid.
Orense, juillet 1go4.

Je vous icris brievement ce A quoi s'occupe cette petite
famille compos6e de trois pretres et d'un frere coadjuteur
(ils sont deux maintenant), qui a commence le o1decembre 19o2 et est teablie au premier dtage de la maison n o 23
de la rue Alba de cette ville.
La fondatrice, soeur Eugenie, a donne gindreusement
tous ses biens, sans nous imposer d'autres charges que de
cildbrer quelques messes a jour indiqud pour le repos
iternel de l'ame de son pere Antoine Figueras et de sa
mere Marie Rodriguez. Le 4 novembre 1902, Mgr !'dveque donnait le decret suivant : Pour ce qui nous
regarde, nous accordons Pautorisation canonique que Ion
demande pour etablir, dans cette capitale, une residence de
pretres de la Mission de Saint-Vincent-de-Paul dans le but
d'exercer les fonctions propres a cet institut. ,
D'apr6s ce que je viens de dire, il est facile de voir que
I'objet de cette fondation n'est pas .specialement ditermine. Les oeuvres s6nt laissdes Anotre initiative.
Alors, direz-vous peut-etre, vous ates devenus quelques
saints anachoretes? - Pas du tout. - Et, que faites-vous
donc? - Nousconfessons beaucoup, nousprdchons assez en
ville, un peu a la campagne et toutes les semaines A la
prison. Nous donnons 1'enseignement religieux dans les
dcoles des Filles de la Charit6, nous catechisons les ecoles
des conferences de Saint-Vincent, du cercle catholique
d'ouvriers. Mgr l'evdque nous a charges de la direction
de la Congregation de Saint-Louis, et nous nous
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exerqons tous les jours a faire la sainte volonte de Dieu;
tout cela occupe tres bien notre temps, et si bien que, parfois, nous n'avons pas le temps de respirer.
De tout cela vous pouvez conclure que les commencements de cette maison ont 6et tres humbles et que, cependant, nous faisons quelque chose pour la gloire de Dieu et
le bien des ames. Nous espdrons des circonstances favorables oai ii nous sera donn6 de faire le bien sur une plus
grande ichelle et oil nous pourrons donner aux oeuvres
propres de notre Congregation tout le diveloppement
qu'elles component.
Richard BEADE.
ORENSE. Ville de la Galice (N.-O. de l'Espagne), chef-lieu de
province et de district, a 4o1 kilometres N.-O. de Madrid, et &
40 kilometres de la frontiere de Portugal, sur un coteau domi-

nant la rive gauche du Mino, qu'encaissent de beaux rochers
granitiq ues ; 144 metres d'altitude; station du chemin de fer
de Montforte h Vigo. Population, environ 14 ooo habitants. Eve-

ch6. Le pont fort beau, que l'on dit ýtre de construction romaine, itait autrefois defendu par un chateau. On croit que le nom
d'Orense vient du latin Urentes IAqua Urentes) a cause des
sources d'eaux chaudes. Les environs de la ville sont charmants,
bien cultives, bien peupl~s.

ITALIE
La lettre-circulaire de M. le Supdrieur general placie en
t·te de ce numiro constate avec satisfaction que la direction
de plusieurs seminaires d'Italie a dte confide au devouement de pritres dela Mission. On sera bien aise sans doute
d'avoir, en outre de la carte d'ltaiie que nous mettons sous
les yeux de nos lecteurs, quelques details matiriels et giographiques sur chacun de ces itablissements.
CIRRETO SANNITA (h distinguer de Cerreto d'Esi et de Cerreto
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di Spoleto). Ville de la province et A 5o kilomýtres N.-N.-O. de
Benevent. (Italie centrale) ; chef-lieu de circundario(arrondissement); sur une colline entre le Biferno et le Cervillo, affluents
du Volturno. Population, 6 ooo habitants. EvEchd. C'est l'emplacement de Carnetum, lieu pres duquel Pyrrhus fur defait par
les Romains, l'ap 275 avant Jesus-Christ.
LARINO. Ville de la province et a 35 kilonimtres N.-E. de Campobasso (Molise, Italie meridionale); chef-lieu d'arrondissement,
pres de la rive droite du Biferno, tributaire de la mer Adriatique. Station du chemin de fer de Campobasso i Termoli. Population,6 870 habitants. Sur une colline du voisinage sont les restes de la ville antique de Larinum.
MOLFETTA. Ville maritime de la province ou Terre de Bar.
(Pouille, Italie meridionale); de 1'arrondissement et A 3o kilometres E.-S.-E. de Barletta, sur la mer Adriatique; station du
chemin de fer d'Anc6ne A Otrante. 29 700 habitants. Port de
peche et de cabotage. Siege d'un ivechd. La ville, vuede la
mer, offre un aspect pittoresque avec ses hautes maisons blanches et les restes de son enceinte crinelee ; le chiteau oA
Othon de Brunswick fut emprisonn6 an quaterzieme siicle et
la cathddrale sont les monuments intiressants de la ville.
NARDO. Ville de la province de Lecce on Terre d'Otrante
(Italie mdridionale) ; de l'arrondissement et a 15 kilometres
N.-N.-E. de Gallipoli; sur une colline, & 6 kilometres du golfe
de Tarente. io 685 habitants. Manufactures d'6toffes de laine et
de coton. C'est le Neritum des Romains. Belle cathedrale du
quinzieme sidcle.
NoTO (en sicilien Notu). Ville de la province et A 25 kilom6tres S.-O. de Syracuse (Sicile, Italie mdridionale) ; chef-lieu d'arrondissement, sur la rive gauche du Noto, A 6 kilometres de la
mer lonienne ; terminus d'un chemin de fer venant de Catane
et qu'on prolonge vers la c6te miridionale. 18240 habitants
(avec la comm.).Noto est bati a 8 kilom6tres N.-O. de l'emplacement de Noto Vecchio (antique Necethum),ditruite par un tremblement de terre en 1693. C'est par consequent une ville neuve
rdguliere, avec quelques beaux edifices. La campagne est fertile
et parsemee de villas. Noto donnait son nom au Val diNoto, un
des trois departements (compartimenti)entre lesquels se divisait
autrefois la Sicile.
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NUORO. Ville de la province et a 85 kilometres E.-S.-E. de Sassari (Sardaigne, Italie) chef-lieu d'arrondissement; sur une
montagne aunord de la vallie du Mannu, tributaire du golfe
d'Ovosei.Population, 6 210 habitants. Sources mjndrales, carrieres de marbres, mines de plomb et de fer sulfures; manufactures
de lainages. Aux environs, nombreux Nuragiet autres constructions prdhistoriques.

SEssA AuRuNCA (district de Sessa Cilento). Ville de la province
de Caserte ou Terre de Labour (Campanie, Italie meridionale);
de l'arrondissement et a 3o kilometres E.-N.-E. de Gaete; sur
une colline volcanique, pres de la rive gauche d'un petit affluent
du Garigliano. Population, 5 98o habitants. Eveche. C'est 1'antique Suessa.

Le d6cret du concile de Trente prescrivant l'erection des
sdminaires a dtd une des ddcisions les plus importantes
de cette grande assemblee. II a fallu triompher de bien
des difficults : en France, ce n'est que graduellement
qu'on a surmonti, au dix-septieme sidcle, la repugnance a
la vie commune. En Italie, la fragmentation du territoire
en dioceses de pen d'dtendue prdsente un autre obstacle ;
car, pour la creation de cet organisme important qui est le
seminaire, il faut des ressources suffisantes; il faut un personnel d'eleves convenable, sans quoi les frais genrraux
seraient trop onireux; il faut un ensemble d'hommes consacres a Pceuvre, professeurs ou directeurs, a qui un traitement suffisant pour vivre doit itre assure. De la, la
necessiti qui s'est imposde de seminaires regionaux, pour
les edlves des petits dioceses circonvoisins, organisation
facilitde d'ailleurs par les recents moyens de communication.
Des essais interessants se font en divers sens en Italie :
c'est de bon coeur qu'on les seconde. L'expirience fera
connaitre les risultats; Dieu en tout cas binira le devouement de ceux qui se consacrent a cette oeuvre de formation
du clerge.

CARTE

D'ITALIE ET DE SUISSE
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ITALIE
L'Italie,appelie autrezois Saturnie (SaturniatellusdeVirgile),
puis Italie du nom du roi Italus, a, telle qu'elle est aujourd'hui
constituee (.904), une superficie d'environ 290000 kilometres
carres, et une population d'environ 32 millions d'habitants.
HISTomif.
- L'Italie, hiritiere de l'empire romain par le
territoire et le nom, fut envahie par les peuples nouveaux: Lombards, Goths,etc. Au huitieme siecle Charlemagne drigea, pou rson
fils Pepin, le royaume d'Italie, et constitua le patrimoine de
saint Pierre, origine des Etats pontificaux. De nombreux petits
Etats se formerent au moyen age. - Napoleon I" bouleversa
momentanement cet erat de choses,mais le Congres deVienne
en i815 rendit au pape ses Etats. - A la suite de la guerre de
859 contrel'Autriche.le roi de Sardaigne et de Piemont envahit
graduellement les autres Etats, y conipris les Etats pontificaux ;
puis, aide de Garibaldi, le royaume de Naples. Enfin ses troupes
entrerent a Rome par ýa ' reche de la Porta Pia le 2 septembre
1I'7. 11 confisqLa ies biens ecclesiastiques: ilne laissa au pape
qua ies palais du Vatican et du Latran a Rome, avec une maison

;dcampagne a Castel Gandolio.
Le pape reside au Vatican. I est elu par les cardinaux dont
le nombre est tixe a 70. IUs se rdunissent pour cela en conclave;
actueilement (1904), l'Italie est representee par 39 cardinaux; les
autres nations, loutes ensembles, n'en ont que 26.
II y a en Italie 47 archeviches et 206 e6vches.
SUISSE
La Suisse, ainsi appe'e du nora d'un de ses cantons (Schwitz),
'ouConf6deration h•e iu .siuie eau norddefl'Ialie,a unesupern :ie
de 4zooo kiioml;res carrs et une population de 3 millions

ti'
an itants.

Eic est ccmposee de 22 c.,ntons dontt q sont catholiques,
so-t protestants, et 6 mixtes. La capitale federale est Berne. 7
y a 5 t vEchis: B*Me I residence i So!cure,, Coire,Saint-Gall, Sion
enr. 'ai:,
et Lausanne et Getr.ve (risidcnce a Fribourgi. A Lugano
est un veLque, administrateur apostoiique pour le Tessin.
CTAiu.SEsENTrS I;>S PR~TREs Ui LA MIhsstos existant
on ayant
exiset en Ilaie; ils sort soulignes sur notre
carte.
Pour ;c

ETABLISSEMgETS DES FILLES uE LA CHARITE en Italic
et

en auisse, -oyer

les Annaies des Dames de la Charitd.

EchelDl

CARTE D'TALIE ET DE SUISSE (1904)
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POLOGNE
PROVINCE DE VARSOVIE
SOINS DONNES AUX BLESSES PAR LES FILLES DE LA CHARITf

Cinq ans apres l'envoi des Filles de la Charite dans le
royaume de Pologne, saint Vincent admirait les desseins
que la Providence manifestait sur elles d6s le ddbut de leur
itablissement sur le sol dtranger, se servant des dvenements
pour les employer aux memes ceuvres qu'accomplissait la
Compagnie dans le pays qui est son berceau.
Arrivies i Varsovie en 1652, elles virent eclater ]a guerre
en 1655, et bient6t, I'armee suedoise menacant de fondre sur
la capitale, la reine forcee de chercher un abri dans la
Silesie, emmena avec elle les Filles de Sainte-Marie, ainsi
que les trois Fillesde la Chariti.-Ces dernieres, arrachees
a leurs oeuvres qu'elles aimaient ddji, se consolaient en
visitant et soignant les malades, en enseignant les enfants
pauvres a Oppeln. En attendant, la Providence leur
prdparait une nouvelle oeuvre a laquelle leurs sceurs de
France se divouaient deja depuis quelques annies avec tant
d'abnegation et d'oubli d'elles-mdmes. Les troupes ennemies
commencant a se retirer, la reine put se rendre sans aucun
danger avec toute sa suite a Cracovie. Non loin de I'ancienne
capitale de la Pologne, elle trouva de nombreux blesses
reunis dans les ambulances et en confia le soin aux Filles
de la Charitd.
Laissons saint Vincent de Paul dire toute la joie qui
debordait de son coeur lorsqu'il annonqait cette nouvelle a
ses filles, dans la conference du 8 septembre 1657:
a Je vais vous entretenir d'une chose qui vous causera,
sans doute, une grande joie. C'est une lettre qu'un des
n6tres de Pologne, m'a dcrite du siege de Varsovie, par
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laquelle il me mande: a La reine a envoyi querir les Filles
- de la Chariteet moi pour traiterles pauvres soldats blesses.
Quelle consolation j'ai reque ces nouvelles! Des filles avoir
le courage d'aller aux armies? Quoi ! des Filles de la Charit6
de la maison de Paris vis-a-vis Saint-Lazare, aller visiter
de pauvres blesses, non seulement dans la France, mais
jusque dans la Pologne! Ah! mes filles, y a-t-il rien de
pareil A cela ? avez-vous jamais oui dire qu'il se soit fait
chose pareille; que des filles aient ete aux armies pour
semblable sujet? Pour moi je n'ai jamais vu cela, et ne
sache pas qu'il se soit trouve aucune compagnie qui ait fait
les ceuvres que Dieu fait par la vbtre. Ah! mes filles,
combien cela vous oblige a vous donner A Dieu de grand
cceur et de loute votre affection pour le servir dans votre
vocation! Car, voyez-vous, Dieu asur vousdegrandsdesseins
qu'il accomplira, pourvu que vous croyiez ce que lon vous
dit et que vous soyez fiddles a la pratique de vos regles. Ah! Sauveur, cela n'est-il pas admirable, de voir de pauvres
tilles entrer au camp, et pourquoi faire? pour y refaire ce
que les m6chants d6truisent. Oui, les hommes y vont pour
detruire, pour tuer, et elles poury redonner la vie par leurs
soins; les hommes envoient d'autres hommes en enfer (car
il ne peut se faire que, parmi le carnage, il n'y air de pauvres
ames qui ne soient en pcche mcrtel), et voila que de pauvres
nEes font ce qu'elles peuvent pour les faire entrer au ciel,
Depuis 1654, epoque oi les premieres sceurs furent
envoySes a Calais pour les soins a donner aux blesses, saint
Vincent parlait souvent aux Filles de la Charitd de cet
ermploi. leur montrant dans quel esprit elles doivent s'en
acquitcer, le bien immense qu'elles peuvent y faire, les
mrrites qu'elles ont ý acquirir, les 6cueils a 6viter; it leur
trat;ait la !:goe de conduite a tenir dans toutes les circonstances dans lesquelleseilespourrontse trouverquand
elles
seront appeiees a soigner les blesses. Comine fondateur,
il avait grace et mission d'etablir sur des bases solides cetti
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oeuvre qui allait devenir une. des attributions de la Compagnie et faire A travers les siecles et dans tous les pays le
bien realise en France sous les yeux du Saint.
Plus de deux siecles. se sont icoulds et du haut du ciel
avec le saint fondateur ses filles ont ite appelees a plusieurs reprises au service des blessis dans cette infortunee
Pologne, pour laquelle il a tant prid et fait prier et oui Dieu
veut que son Eglise soit beaucoup persicutee,affligde et quasi
aneantie dans certaines localitis.
SOINS DONNtS AUX BLESSIS PENDANT LA DERNIERE
INSURRECTION DE POLOGNE EN 1863

En 1863, la Pologne fit un nouvel effort pour recouvrer
son independance, pour rendre la libertd A sa patrie et y
assurer celle de notre sainte religion. Les commencements
furent encourageants, la petite armee des volontaires eut
comme par miracle un succes inoui. Un comitr organise pour le soin des blessis s'adressa a la visitatrice de
Varsovie pour avoir des Filles de la Chariti; la situation
6tait delicate : il fallait demander des passeports au gouvernement pour aller se ddvouer au service de ceux qui se
diclaraient ouvertement ses ennemis. Mais les Filles de la
Charite peuvent-elles refuser leurs soins aux malheureux
qui souffrent et qui sont abandonnes? La visitatrice fit
une tentative, 6tant presque sore que sa demande serait
rejetie; A son grand dtonnement les passeports furent
ddlivrds sans difficultd. Les quatre sceurs demandies par le
comite polonais et un mddecin partirent immidiatement
pour Poddembice, ville assez dloignee de Varsovie, oil une
ambulance ,tait dtablie dans un chAteau mis entierement au
service des blesses. - Les seurs durent se sdparer, car
d'autres blessds attendaient encore leurs secours A. deux
heures de voiture de IA.
Tout alla bien pendant plusieurs jours; Die. soutenaii
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les forces des sceurs; rien ne leur manquait pour bien
soigner leurs malades, 'ambulance dtant largement pourvue
sous tous les rapports par les proprietaires avoisinants. Mais
voila qu'une nuit I'armei russe entra triomphante i Poddembice au son du tambour et de la musique. Des lors la ville
fut declaree en etat de siege, les pauvres blesses consideris
comme des insurges devinrent par le fait prisonniers des
vainqueurs. Quel sort les attendait? Comment subvenir
aux besoins de 1'ambulance, tou•ts les communications
etaient desormais inierceptees? Telles etaient les preoccupations des soeurs, et il est bien facile de comprendre
leurs angoisses; elles avaient cependant la responsabilite
de leurs chers malades, elles avaient i prendre un parti
quelconque. Aussi le lendemain, des le matin, mettant
touts leur confiance en Dieu et en la sainte Vierge, elles
vont trouver lecolonel, se demandant comment elles seront
recues.
Airives a la porte de la maison qu'il occupe, elles sont
saluees respectueusement par les soldats de faction et
introduites immidiatement chez lui. Avec un air de
grande bienveillance, le colonel ieur demande le motif de
leur visite. Elles lui disent simplement qu'elles sont a
l'ambuiance pour soigner les blesses, que les vivres leur
sont fournis par des bienfaiteurs des environs, qu'ellesmdmes sent obligees quelquefois de sortir de la ville dans
l'intret de leurs malades, et m8me de transf6rer quelquesuns d'entre eux ailteurs, et que les portes de la ville itant a
present fermies, elles se demandent comment elles feront.
Le colonel rdpondit avec une banti qui ne permettait
pas de douter de la sinciritd de ses paroles: a Mes
sours,
soyez bien tranquilles. Pour vous toutes les portes
sont
ouvertes; vous pourrez sortir et rentrer seules ou
avec vos
malades; votre cornette est votre laissez-passer, je
n'ai pas
a vous en donner d'autre; personne n'aura le droit d'arreter
ou de visiter la voiture oi vous serez; les vivres qui seront
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pour lambulance arriveront toujours a leur destination. a Encouragees par ces paroles, les sceurs continuerent de plaider la cause de leurs malades: a Colonel,
il y en a parmi les blesses qui sont bien souffrants, qui
viennent d'etre amputs, s'ils voyaient arriver brusquement
quelques militaires, ils seraient pris d'une fi&vre qui leur
Rassurez-vous, mes bonnes soeurs,
serait funeste. nous respecterons vos malades, nous ne leur ferons pas de
mal; continuez a les soigner bien tranquillement, et ditesleur qu'il ne leur arrivera rien de facheux. a Les soeurs
pouvaient A peine croire ce qu'elles entendaient; et rendant graces A Dieu du fond du coeur, elles appelaient les
benedictions du ciel sur le bon colonel.
Deux ou trois jours apres, une perquisition fut faite dans
la ville, A cause d'un diserteur qu'on cherchait. Deux officiers vinrent i l'ambulance et demanderent a voir les
soeurs: c Nous sommes obliges, dirent-ils, d'entrer dans
les salles des blessis et de visiter toute la maison, ayant
l'ordre de chercher un deserteur; veuillez en avertir vos
malades, en leur disant le motif de notre visite, afin qu'ils
ne soient pas effrayes, et pour les mieux rassurer, tenezvous dans les salles pendant que nous y serons. ,) Apr&s
avoir parcouru tout le chAteau sans trouver le malheureux
qu'ils cherchaient, les deux officiers revinrent pros de nos
soeurs en leur declarant qu'ils ne pouvaient pas se dispenser
de voir les appartements qu'elles occupaient. Apres
avoir traverse avec eux celui qui leur servait de refectoire
et de chambre de communauti, elles leur ouvrirent la
porte de leur petit dortoir; les deux officiers s'arretent en
disant : t Non, mes soeurs, nous ne nous permettrons pas de
franchir ce seuil; nous savons que vous ne feriez jamais
entrer un homme dans cet appartement. a Et ils se retirerent en leur faisant des excuses de leur avoir occasionne
tant de derangement.' :
a Vous pourrez sortir de la ville et rentrer seules ou avec
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vos malades, personne n'aura le droit de vous arriter u,
avait dit le bienveillant colonel. C'etait un encouragement
donne dune manidre dliicate de faire partir les blesses, en
mime temps que l'assurance qu'elles n'auraient pas le
chagrin de les voir fairs prisonniers. Les sceurs, en effet,
n'ont quitt Poddembice qu'apres avoir fait rentrer dans
leurs foyers tous leurs malades jusqu'au dernier et suffisamment remis.
Comment, dans les dispositions que Dieu avait mises
au coeur du colonel et de ses officiers russes-schismatiques
a l'gard des humbles servantes des soldats blesses, ne pas
reconnaitre sa providentielle protection ?
Nous rappellerons maintenant les services rendus par
les sceurs pendant la guerre de la Russie avec la Turquie.
Nous le ferons brievement, car le recit ddtaiil s'en trouve
dans ies Annales de 1879. (T.
245)
SOLS DON)ES

AUX

BLESSES

44, p.

o19-133 et 221-

PENDANT LA GUERRE DE LL RUSSIE

AV.C LA TLRQUIE (1877-1878)

Des que la guerre &clata, un comite fut organise A Varsovie pour les secours : less soins a donner aux blessis. Ce
comiti, sous le norn de la Croix-Rouge, avait pour prdsidente Mme la comtesse KoIzIbue, femme du lieutenant du
royaume de Pologue, et comme auxiliaires actives les
soEurs appartenant a I'Eglise rtsse) de la Croix-Rouge, qui
s'engageaient a soigner les soldats blesses pendant soute la
dur ce de ia guerre.
Les Filles de la Charite, des le ddbut des hostilites,
soignrient les soldats malades dans tous les h6pitaux, oii
des sa:les entidres furent organisdes pour recevoir les
nombreuses victimes transportees du thedtre de la guerre
dans l'int'rieur du pays. Heurcuses de se devouer
ainsi,
elles n'ambitionnaient pas un champ d'action plus vaste.
Ces pauvres soldats, quoique pour la plupart russes-schis-
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matiques, estimaient et affectionnaient les sceurs comme
leurs meres; dans leur ignorance, pleins de bonne foi, ne
comprenant pas mime la difference qui existe entre leur
religion et le catholicisme, its etaient cependant susceptibles
de subir une heureuse influence morale qui les transformait, les rendait patients, adoucissait leurs souffrances, les
portait A penser a Dieu. Les soeurs devaient agir avec
beaucoup de reserve; elles ne pouvaient donner a ces
bons soldats ni mddailles, ni croix ; les images seules
dtaient permises; ces pauvres gens demandaient surtout
celles qui reprisentaient une Fille de la Charit : u Oh!
donnez-m'en une, ma soeur, je vous prie, disait chacun
d'eux A son tour, afin que je puisse montrer un jour a ma
famille que ce sont les bonnes soeurs qui portent ces
chapeaux blancs qui m'ont sauvi la vie et m'ont consol.
Oh ! ma soeur, sans vos bons soins, je serais ddji mort ! Que
Dieu vous rende tout ce que vous avez fait pour moi ! o
La reconnaissance seule leur arrachait ces paroles ou
d'autres semblables,et les larmes quis' chappaienten meme
temps de leurs yeux en prouvaient la sincirite.
Comme les premieres sceurs du temps de saint Vincent,
Dieu a fait aussi sortir de Varsovie les Filles de la
Charitd en leur donnant a le courage d'allzr aux armies n,
selon l'expression de saint Vincent de Paul, et cela jusque
dans la Turquie.
Les principaux membres du comiti de la Croix-Rouge
eurent bient6t la pensee de demander les Filles de la Charite pour leur confier le soin des malades sur les wagons
sanitaires. Il y avait quelques difficultes, mais la visitatrice
ceda a la pensee de pouvoir soulager les malades et d'dtre
utile aux pauvres mourants Les Filles de la Charitd d'un
c6t6, les sceurs russes-schismatiques de la Croix-Rouge de
1'autre, auraient leurs occupations separees et distinctes.
Et le 20 septembre 1877, les Fillesde la Charite s'installerent dans les wagons du train sanitaire.
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Un mot sur le local que les seurs allaient occuper pendant pres d'un an. Un wagon mis a leur disposition leur
servait d'abord de dortoir, car il contenait cinq lits suspendus Fun au-dessus de l'autre comme dans les cabines de
vaisseaux ; puis il leur servait de chambre de communautd, od elles faisaient leurs exercices de piete et se
tenaient a travailler dans les moments ot le service des
malades leur laissait quelque relache. A coti se irouv&it
un compartiment iransforme en pharmacie eniurement
confiee aux sceurs. Suivaient ensuite les wagons avec les
lits prepares pour les malades et les blesses (chaque wagon
contenait huit lits) ; ils communiquaient tous par une
petite porte, de sorte qu'on pouvait traverser tout le train
sans descendre, ce qui 6tait absolument n6cessaire pour
pouvoir accomplir facilement le service aupres des malades, surtout la nuit.
A l'autre bout du train, a la suite des wagons destinds aux
malades,il y avait un coupe pour raum6nier, qui s'itait
muni d'un autel portatif et de tout ce qui est nicessaire pour
la cilebration de la sainte messe et pour Padministration des
sacrements; aussi les soeurs avaient-elles la consolation
d'entendre la sainte messe et de faire la sainte communion.
Les compartiments pour les mndecins, pour les aides-chirurgiens et les infirmiers; une salle A manger, la cuisine,
la dipense et un local pour cinq sceurs de la Croix-Rouge
complitaient le train.
C'est en certe compagnie que les Filles de la Chariti
quirtýrentle 20 septembre Varsovie pour se rendre a Jassy,
uans la Moldavie, afin d'y chercher des soldats
blesses.
II serait difficile de rendre la joie des militaires lorsqu'ils
apercurent les cornettes a farrivde du train. La
vue des
sceurs rappelait Aquelques-uns des souvenirs de la guerre
de Crimee ; ils leur avaient conserve une profonde
reconnaissance pour les soins devouds re<us alors; d'autres
les
connaissaient de reputation, tous croyaient
voir en elles
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des anges qui leur apportaient ie salut. Les autorites militaires se montrerent on ne peut plus bienveillantes.
Les sceurs ne sejourn6rent pas a Jassy; deux cent soixante-quatre malades leur furent confies immidiatement, et
elles recurent l'ordre de les conduire a Moscou, oi elles ne
restirent que le temps nicessaire pour remettre leurs chers
malades aux h6pitaux de la ville, et elles retournerent aussii6t a Jassy, pour conduire de 1a trois cents autres blesses
a Kharkow ; de cette fajon pendant onze mois elles ont fait
plus de vingt transports de blesses, traversant le vaste
empire de la Russie du sud au nord, et de Vest f Pouest,
changeant souvent de climat, passant des grandes chaleurs
du Midi aux froids excessifs du Nord, et cela sans se ressentir des suites funestes de ces changements subits de
tempirature, auxquels cependant succomberent plusieurs
personnes dont les santds paraissaient bien plus solides
que les leurs et qui, sans doute, n'avaient pas autant de
fatigues qu'elles. La Providence qui les avait placies aupris
de ces malheureuses victimes si dignes d'un interit chretien les avait protegiesd'une maniere visible. Pendantleurs
longues piregrinations des accidents serieux de chemin
de fer se sont produits, elles en sont sorties chaque fois
saines et sauves pour rendre de nouvelles actions de graces
et s'affermir dans la confiance en Dieu.
Quel fut sous le rapport spirituel le resultat de ce long
d6vouement des sceurs au service des malades parmi lesquels ne setrouvaient qu'un petit nombre de catholiques, il
serait difficile de le definir. Dieu seul en connait le secret.
Mais ce secret quelques paroles de notre bienheureux Pere
dans sa conference du 9 juin i658 nous permettront de le
sonder : a ... Surtout, mes cheres sceurs, ne dites pas : Ne
m'envoyeT point parmi les soldats. Car a ce sujet, j'ai a
vous dire ce que j'ai appris que ces pauvres gens ont une
si grande reconnaissance de la grace que Dieu leur fait,
que voyant et considirant que vous allez parmi eux pour
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les assister, sans autre interet que l'amour de Dieu, ils
disent qu'ils voient bien que Dieu est le protecteur des
malheureux. Or maintenant voyez, mes filles, quel bien
vous faites, puisque vous aidez ces braves gens Areconnaitre la bonti de Dieu et i penser que c'est lui qui leur tait
rendre ce service. x Nous avons vu la reconnaissance que
les pauvres soldats russes-schismatiques exprimaient d'une
manire si touchante, ce qui nous est une nouvelle preuve
que les paroles de saint Vincent trouvent leur rialisation
dans tous les temps et dans tous les pays.
Le comite de la Croix-Rouge a voulu reconnaitre les
services des sceurs dans les ambulances et sur le train sanitaire. Un ciboire magnifique sur lequel est gravee Finscription : Les misericordieuxtrouveront misericorde, fut
offert a la maison centrale des Filles de la Charite de Varsovie, avec un 1emoignage honorable rendu par Mme la
presidente du comiti de la Croix-Rouge en ces termes :
%Vous avez edifi6 tout le monde; on a admire votre d6vouement, votre esprit de sacrifice, f'oubli de vous-mimes;
on a reconnu que chez vous lhabit et le nom ne sont pas
de vains apanages; mais que vous etes de vraies Filles de
la Charit6. D'autres se disent les Sceurs de Charit6, en prennent le costume; mais elles n'en ont pas la vocation, et ne
la comprcnnent meme pas. ,Ces paroles prononcEes par
une protestante au moment meme oil elle offrait le vase sacre
qui devait renfermer la sainte eucharistie, sont un bel
hommage rendu indirectement i 1'Eglise catholique, oil
les Filles de la Charitd trouvent le secret de leur force.
AMBULANCE

SAINT-VINCENT-DE-PAUL ORGANIStE A VARSOVIE
POUR LES SOINS DES BLESSES DE LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

(1904).

DWs que la guerre avec le Japon a iti diclaree, un grand
mouvement patriotique s'est produit en Russie. On a fait
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families des militaires envoyes a la guerre. Un grand
nombre de sceurs russes-schismatiques de la Croix-Rouge
sont parties immediatement pour les ambulances.
La population du royaume de Pologne et surtout celle.
de Varsovie en fut b son tour imue, mais par un sentiment
bien different. On craignait un soulevement qui n'aurait
servi qu'a attirer de nouveaux malheurs sur le pays. Heureusement des Polonais influents et bien pensants, hommes
sdrieux qui comprennent que le patriotisme n'est vertu
qu'autant qu'il cherche le viritable intiret du pays et se
laisse guider par la raison et les lumikres de la foi, veillaient
pour Papaisement deces agitations, de concert avec la police.
qui prit d'avance des mesures efficaces pour qu'il n'y ait
pas de nouvelles victimes.
Cest au milieu de telles dispositions des esprits que Paristocratie polonaise, encouragee par farcheveque de Varsovie,
Mgr Popiel, et sous sa prdsidence, concut la pensde de former
un comilt charge de recueillir des offrandes pour assurer
les secours spirituels et corporels A leurs nombreux compatriotes. Des qtýele projet fut formE, Sa Grandeur eut a coeur
de s'informer aupres de la sceur Sikorska, visitatrice des
Filles de la Chariti de la province de Pologne, si, dans le
cas ob le gouvernement permettrait d'organiser une ambulance catholique, elle pouvait compter sur les sceurs, car
Monseigneur voulait la confier aux Filles de la Charite.
La reponse fut evidemment affirmative.
Ayant ceue assurance, Mgr I'archeveque se rendit aussi6t aupres du gouverneur general de Pologne, pour
obtenir Pautorisation de rdaliser le projet conqu. II obtint
facilement la permission de recueillir les offrandes, et pour
ce qui concerne Pambulance, le gouverneur promit de
soumettre Paffaire A Saint- Ptersbourg et de l'appuyer. Mais
tout d'abord il exprima le ddsir d'examiner !es papiers offi-
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<iels conserves par la Socidti de la Croix-Rouge sur les services rendus par les soears pendant la guerre turco-russe
-en 1877-t878. S'etant rendu &Petersbourg, le gouverneur
general envoya immediatement an ielegramme annoncant
que l'ambulance de Varsovie etant autorisde, qu'elle entrait
sous la tutelle de la Socidtd internationale de la CroixRouge et que la protection de S. M. l'imperatrice Maria
Fedorowna lui etait assuree.
Deslors le comit6 semit a l'ceuvre; a la premiere seance
soixante mille roubles (240ooo francs valeur rdelle) furent

deposes entre les mains de Mgr I'archevdque. Un comiti
auxiliaire fut constitue pour s'occuper tout particulierement del'organisation de I'ambulance.
Pendant que les membres du comiticatholique, mus par
la chariti chretienne,sedevouaient, n'dpargnant ni fatigues,
ni sacrifices de tout genre, ils devinrent un objet de contradiction. C'etait n6cessaire pour que cette aeuvre ett le vdritable cachet des oeuvres de Dieu. L'attitude des Filles de la
*Chariti dans cette circonstance fut celle que saint Vincent
leur aurait certainement conseillee s'il dtait encore sur la
terre.Evitant toute discussion, elles rdpondaient simplement
qu'elles ne decidaient rien dans cette affaire, mais que leur
place est toujours la oh ii y a des malheureux abandonnes
qui soufirent et qui oat besoin de secours et de consolation.
Et, doucement, evitant tout bruit, elles faisaient leurs
preparatifs personnels pour le voyage lointain.
Si les soeurs n'avaient d'autre ambition que de se tenir
bien cachees et de passer inapergues, le monde, mais
un
monde chritien, bienveillant,se faisait undevoir de publier
son appreciation sur elles. Et hitons-nous de dire qu'il
continue de s'attribuer charitablement ledroit de les
suivre
dans leurs piergrinations d'un ceil toujours indulgent.
C'est
grice A cette ingirence, que la droiture d'intention
excuse
cette fois, que nous pouvons aussi, nous, soeurs de ces cinq
chtres missionnaires, suivre le train sanitaire de
Saint-Vin-
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cent-de-Paul qui les emporte vers la Sib6rie jusque sur les.
confins du Japon et de la Chine. En effet, les communications avec Varsovie sont si difficiles que ce n'est qu'A 'aide
de quelques lettres parvenues indirectement, et aussi par
rintermediaire des personnes qui voient nos soeurs a l'ceuvre, a faide aussi des extraits de journaux recueillis avec
avidite que nous pouvons arriver Afaire le ricit de ce qu'ib
peut y avoir d'edifiant ou d'instructifdans les circonstancesou elles se trouvent. Tout cela est de notre domaine parce
que cette ancienne province de Pologne n'a jamais cesse
d'itre une branche vivante de rarbre planti par saint Vincent.
C'est au journal catholique cite plus haut que nous empruntons un article intitul : Nos Saeurs de Charitd. * Les
occupations de nos Soeurs de Charite, dit-il, sont: d'6lever
les orphelines, de les formerau travail, de visiter les pauvreset de les secourir, et enfin de donner des soins aux malades.
Leur activitd bienfaisante dans les h6pitaux est bien connue;.
elles ne se contentent pas de donner seulement un medicament a l'heure prescrite par le m6decin; elles savent en
meme temps dire au malade un mot d'encouragement et
d'esperance qui le reconforte. Notre population les connait
et les vinere. Elles peuvent servir a chacun de modele dut
parfait accomplissement des devoirs les plus difficiles. Quepensent nos medecins de leur activit6 dans les h6pitaux? Quelques informations, puisdes a la source mime, me paraissent fort A propos au moment ot cinq soeurs de Charit6
vont partir avec l'ambulance pour 1'Extreme-Orient. Ces
informations je les ai recueillies aupres de trois m&decins
dont chacun est de religion diffirente, et cependant ils sont
unanimes lorsqu'il s'agit de rendre justice i nos soeurs de
Charite : Pun est le professeur Maximoff, russe-schismatique, chirurgien et mddecin en chef de Ih6pital de 1Enfant-Jesus a Varsovie; 1e second est le docteur Ciechowski,
chirurgien et m4decin en chef de P'h6pital Saint-Roch &
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Varsovie; le troisieme mddecin, encore de Varsovie, est le
docteur Diehl, protestant, attache A l'h6pital de la SainteVierge, faubourg de Prague, et qui est pendtri d'une veritable vendration pour les Filles de la Charitd. »
Revenons A notre ambulance: Dieu a bini visiblement
l'oeuvre entreprise ; des sommes considdrables ont ete
bieni6t recueillies; le comite auxiliaire dont nous avons
fait mention plus haut a travaillk activement sous la prisidence du chanoine Chelminski, tres energique, ne reculant
devant aucune difficulte et sachant ranimer le courage de
tous. II a eu pour aides: un medecin, plusieurs autres
messieurs connus par leur devouement, leur intelligence
et jouissant de l'estime et de la confiance dupublic, et deux
de nos soeurs. Les preparatifs ont durd trois mois; ce
qui n'est pas long, si on ccnsidere ce qu'est l'organisation
d'une pareiile ambulance dont on tient A faire une oeuvre
utile et parfaite autant que possible.
Entrons dans quelques details sur cette ambulance creee
a Varsovie pour dtre transportee en Extrdme-Orient. Elle
est composie de huit baraques en toile impermeable doublee
de drap pour qu'on y soit prdserv6 du froid, deux baraques
sont destinees aux soldats blesses ou malades, une pour les
officiers, une pour ies operations, une pour les soeurs, une
pour l'aum6nier, laquelle, divisee en deux, doit servir aussi
de chapelle; une encore pour les deux medecins et le chef
de Iambulance, et la huiti&ene pour les infirmiers. Dans
chaque baraque il y aura un grand crucifix et une image de
Notre-Dame de Czestochowa (Tchenstokhowa), - Vierge
miraculeuse qui est en grande vendration en Pologne. Pour la chapelle un petit autel dtait pret avec une grande
image de saint Vincent de Paul, l'ambulance etant sons son
vocable. L'ambulance emporte aussi douze petits poeles
chauffes au naphte pour les baraques; toute la batterie de
cuisine, la vaisselle, la buanderie, la depense abondamment
pourvue en conserves de toute espece: viandes, legumes,
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lait, pain, fruits, viandes fumdes, en un mot tout ce qui peut
etre n6cessaire pour pourvoir aux besoins des malades et du
personnel de lambulance dans les moments critiques,
auxquels ii faut s'auendre dans un pays oti les approvisionnements, difficiles en tout temps, le sont surtout
aujourd'hui A cause de I'agglomdration des troupes dans
ces parages. La pharmacie est pourvue de toutes sortes de
medicaments, d'instruments pour les operations, les bandages, pansements divers, et enfin toute une lingerie pour
les malades.
La visitatrice de son c6td s'occupait d'ajouter au trousseau
ordinaire de chaque sceur des objets exceptionnels qu'exige
le climat dans un pays ou ii n'y a que trois mois d'et&et le
reste du temps des froids excessifs. L'ordre fut donnd de
leur procurer des vetements de dessous en flanelle et aussi
en soie 6crue; ces derniers sont ndcessaires comme prdservatifs contre les insectes qui abondent; ii a fallu aussi des
vetements fourris; pour toutes ces depenses le comitd
donnait largement. Tout fut prat pour le moment voula.
Deux sceurs placies dans deux h6pitaux differents et qui
dtaient du nombre des cinq choisies pour 'expedition
lointaine,furent,au moment de quitter leurs maisons, I'objet
d'une attention dilicate des administrations, attention A
laquelle personne ne s'attendait. A Skierniewice, MM.
les administrateurs de Ph6pital, ot une des sceurs se
divouait depuis quelques annees, lui firent les adieux
les plus touchants, et le chef du district russe-schismatique lui offrit l'image en argent de Notre-Dame de
Czestochowa avec une inscription gravee, la priant de la
porter sur sa poitrine, afin que la Vierge la protege dans les
moments oi sa vie serait en danger. Les tuteurs de l'h6pital
firent cilebrer le jour de son depart a son intention une
messe solennelle A laquelle ils assisterent, lui firent leurs
adieux les larmes aux yeux, et voulurent I'accompagner
jusqu'A la gare. - A celle des soeurs qui 6tait placee a

l'h6pital de PEnfant-Jisus AVarsovie, le docteur Maximoff,
russe-schismatique, offrit au nom de tous les medecins une
midaille de Notre-Dame de Czestochowa avec une inscription gravee approprice a la circonstance, medaille et chaine
en or, la priantde laporter, afin que, dans ce pays etranger
oh elle sera loin des siens, la sainte Vierge la garde de tout
danger. Le comte Wielopolski lui fit les adieux au nom
de toute l'administration. Ce n'6taient pas des manifestations
bruyantes, mais un temoignage de bienveillance rendu avec
autant de ceur que de dignit6.
Un mois avant le ddpart qui fut fix6 au 17 mai, les cinq
sceurs se trouverent reunies dans cette chere maison centrale
ou elles firent leur siminaire et qui a vu les premieres Filles
de la Charhe envoytes par saint Vincent et la vindrable
Louise de Marillac; ce sont les m4mes murs qui les ont
entendues se redire les enseignements dont elles avaient tc
nourries au berceau de leur vocation sainte, et les avis
qu'elles continuaient de recevoir de la meme source. Nos
cheres partantes commencerent les preparatifs personnels A
leur mission par une retraite annuelle pendant laquelle elles
purent mediter a loisir les paroles de notre venerable Mere
adressees a ses premieres filles de Varsovie: a Je supplie la
bonti de Dieu de vous faire connaitre l'importance de
Pemploi pour lequel il vous a choisies; cette connaissance
operera en vous une grande humilit6 et confusion et vous
donnera la volont6 de ne vous en point rendre indignes.
Et pour cela il faut mourir entierement a vous-memes par la
mortification de vos sens, afin que vos cceurs soient avides
de se remplir d'amour par la grace de Dieu, en sorte que sa
bonti puisse avoir pour agr6able le sacrifice de vous-memes
que vous offrez a sa Majestd et les services que vous
rendez
aux pauvres. * - La Providence leur a minage
aussi la
consolation de se mettre d'une maniere toute particulire
sous la protection de la sainte Vierge en faisant
le pelerinage
de Notre-Dame de Czestochowa. Fortifides par
la grice
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gloire de Dieu, elles se disposaient en paix a leur mission
sans se laisser impressionner aucunement par les nouvelles
sinistres qui se ripandaient de plus en plus; car l'ordre
donne par les autorites militaires de transferer dans l'interieur du pays les femmes et les enfants du territoire destine
A6tre occupe par l'armee, produisit une nouvelle panique.
Au moment ot elles croyaient Etre sur le point de consommer leur sacrifice, il leur a eti annonce que le depart
du train sanitaire etait retardi jusqu'au 3 juin a cause de
l'encombrement immense des troupes qui se rendaient sur
le theatre de la guerre. Elles profiterent de ces trois semaines
d'attente pour se perfectionner dans les pansements en allant
dans un h6pital aux heures oui ilss'e faisaient, et aussi pour
s'exercer dans la langue russe, celles qui ne la connaissaient
pas bien.
Mgr Farcheveque tint A venir a la maison centrale
dire la sainte messe a l'intention des partantes et s'annonSa pour le 18 mai; tou tes les cinq communierent de
sa main. Le saint sacrifice termini, Sa Grandeur fit une
petite allocution prenant pour texte l'Nvangile du bon
Samaritain; en terminant il dit qu'il etait tier de voir dans
son pays et dans son diocese les Filles de la Charite aussi
courageusesque celles qu'il a vues en France partant gaiement pour Constantinople et autres pays etrangers ; qu'il
a grande confiance que Dieu lesgardera au milieu des dangers, et recompensera leur sacrifice volontaire et si genereux en les aidant A faire un grand bien non seulement en
consolant et en fortifiant les catholiques, mais aussi en
produisant une salutaire impression sur les schismatiques et
les infideles ; il espere que le souvenir de leur passage dans
ce pays lointain ne s'effacera pas. 11 remercia avec effusion de coeur la bonne soeur visitatrice d'avoir bien voulu
prdter son concours a cette oeuvre de misiricorde par
excellence, en donnant ses sceurs et en les choisissant spd-
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cialement pour cette mission. Aux saeurs du s6minaire,
Sa Grandeur recommanda de ne jamais oublier Pexemple
que leur donnaient leurs ainees, leur faisant remarquer
que c'est le zMle de la gloire de Dieu, Pamour des mres qui
les rendent si gdndreuses, et les engageant a se penetrer de
cette verite que 1'esprit de sacrifice doit toujours caracteriser une vraie fille de saint Vincent de Paul. Ensuite les
cinq sceurs s'dtant agenouilldes au pied du saint autel,
Monseigneur leur donna solennellement sa benediction.
A la chambre de communautd le venerable pasteur, entoure
des soeurs, parla encore longtemps a nos cinq soeurs qui
allaient partir, les assurant que le comite s'efforce de ne
rien oublier et qu'il les priait de ne ricn ipargner ni pour
elies, ni pour leurs malades. Comme le typhus, dit-il, y
sevit presque continuellement, une grande provision de via
blanc et rouge est faite, afin qu'on puisse en donner largement aux malades. II leur recommanda aussi de ne pas
craindrede donner en monnaie I'aum6ne a ceux qui quitteront 'ambulance, pour qu'ils conservent bien le souvenir
de leur charite et qu'ils comprennent combien Dieu est
bon pour eux.
La presentation de tout !e personnel du train sanitaire
au gouverneur general de Varsovie etait annoncde depuis
plusieurs jours. Elle eut lieu le 20 mai. Mgr 'archeveque, assisti du chanoine Chelminski, a voulu presenter
lui-meme la petite colonie. Le gouverneur gindral
et sa femme firent a tout le monde un accueil on ne peut
plus bienveillant. S'adressant A nos sceurs, ils les feliciterent de la generoshe avec laquelle elles se divouaient
volontairement &une mission si lointaine et si
difficile,
faisant des voeux pour le succes de cette oeuvre
de divouement si importante pour la socidt; persuadds que non
seulement elles panseront les plaies des soldats blessds,
mais que, de plus, ellesexerceront comme partout une
heureuse influence sur leur moral. Ils leur temoignerent
leur
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haute satisfaction et exprimerent leur reconnaissance.
C'est en francais que tous deux parlaient aux seurs. Tous
quitterent le palais tr6s satisfaits de la riception qui leur
avait eti faite.
Les secouTs destinds aux blesses de la guerre russo-japonaise sont repartis en cinq divisions distinctes dont chacune a sa direction particuliere. La cinquieme division
est celle de Varsovie, dont le nom officiel aujourd'hui est
celui de Saint-Vincent-de-Paul; ce nom qui nous est si
cher sera done connu plus que jamais A present dans
toute la Russie, depuis la capitale jusque dans la froide
Siberie.
Trois jours avant Ie dipart, avis a &ti donne que la photographie de tout le personnel de l'ambulance itait exigee
par Saint-P6tersbourg. Nos soeurs ne pouvaient pas sy
refuser. II fut done convenu que le photographe ddligud
par le gouvernement viendrait la prendre dans le jardin
de la maison centrale. Les cinq soeurs, M. l'aum6nier,
le comte Orlowski, chef de Iambulance, les deux m6decins, les aides-chirurgiens et les infirmiers formirent
un groupe au pied d'une grande statue en pierre de saint
Vincent; la photographie que nous avons sous les yeux
porte au bas les noms des cinq Filles de la Chariti dans
Fordre suivant : soeur Jakubina Zaremba, sceur Marya
Zagariska, saeur Wladislava Zawodzka, soeur Marva Zelanowska et soeur Teresa Sinter.
Le moment du depart 6tant connu, bien des personnes
apportaient ou des offrandes ou de I'argent pour etre donne
comme secours aux blessis sortant de l'ambulance (Mme la
comtesse Krasinska fit, i elle seule, un don de mille roubles [4 ooo francs]); ou des objets de pidtd : mdailles, chapelets, etc.; on des objets utiles. Mme la comtessse Branicka
donna pour les soeurs cinq grands chAles doubles de duvet.
Le jour oi nos cheres cinq soeurs missionnaires allaient
partir arriva: c'est le 3 juin; la matinde se passa en dd-
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votions : plus que jamais celles qui partaient et celles qui
restaient avaient besoin de s'unir & Dieu.
A quatre heures du soir, trois voitures partirent de la
maison Saint-Casimir emportant les cinq voyageuses et les
soeurs qui tenaient a les accompagner jusqu'& la gare. Pour
ne pas se faire remarquer et escorter par des foules, chaque
voiture prit une direction differente. La prudence demandait ceue precaution; il y avait a craindre que des esprits
turbulents ne provoquassent quelques rumeurs; jusqu'au
dernier moment on redoutait que des pierrcs ne fussent
lancees sur Mgr 'archeveque et les autres membres du
comit&. La police avait pris toutes ses mesures pour
maintenir 'ordre; les cosaques se trouvaient dans les
environs de la gare; mais pour ne pas effrayer le public,
its se tenaient cachds.
Le train sanitaire de Saint-Vincent-de-Paul organise
expres pour transporter l'ambulance catholique esait tout
prdt; le local que les soeurs allaient occuper pendant cinq
semaines comprenait trois compartiments de seconde classe
dont deux devaient leur servir de dortoir et le troisieme
d'oratoire; une grande image de Notre-Dame de Czestochowa se trouvait dans ce dernier. Le vdndr& archeveque,
Mgr Popiel, accompagni de quelques chanoines, tint a
visiter et a binir chaque compartiment de ce train destine
A emporter l'ambulance dont la creation lui avait donn6
tant de sollicitudes.
Les dignes representants des autorites civiles et militaires se trouvaient aussi a la gare, timoignant une grande
bienveillance a nos soeurs; les parents et les amis de ceux
qui partaient etaient reunis en grand nombre dans le
mame salon; au dehors les sergents de ville formaient une
chaine pour empicher la foule, qui grossissait toujours,
d'approcher trop pres du train.
Faisons a pr6sent connaissance avec le personnel de la
colonie polonaise. L'aum6nier est M. l'abbi Matulanis,

-

77 -

cure depuis quelques annees i Orlow ; ds la premiere
nouvelle de l'organisation de I'ambulance catholique, il a
fait le sacrifice de sa paroisse, s'offrant a Mgr I'archevdque
pour 6tre raum6nier; le vdndre prdlat, en I'annoncant
A la sceur visitatrice, lui exprima son bonheur en disant
qu'il n'aurait pas pu trouver un pratre qui convint mieux
pour ce poste: sa pidtd, sa prudence, son amour des Ames,
son zele apostolique, font qu'il est heureux de le leur
donner pour aum6nier. Le second aum6nier, un jeune
pretre, M. 1'abbe Wykvzykowski, qui s'est offert aussi
volontairement, est parti en avril et attend la colonie en
Mandchourie. M. le comte Xavier Orlowski, fils du comte
Alexandre et de la princesse Clementine Talleyrand-Perigord, riche propri6taire de la Podolie, excellent chretien,
homme tres capable, inergique, toujours prdt a se depenser pour 1'Eglise et la patrie, sans autre mobile qu'un
divouement tout A fait desintdressi, n'a pas hisitd a s'arracher A sa famille pour s'offrir A prendre la direction de
l'ambulance. M. Szczeniowski, d'une excellente famille de
la Volhynie bien connue, medecin militaire, se distingua,
itant jeune, pendant la guerre russo-turque en 1877; il a
fait la campagne de Chine en Igoo et connait bien la
Mandchourie; habitant actuellement Varsovie pour l'education de ses fils, il a cidd par devouement aux instances
qui lui ont etC faites, acceptant la charge de medecin en
chef. M. Casimir Lubienski, jeune m6decin adjoint, d'un
caractare inergique et d'une capacitt remarquable, n'a pas
hesite un seul instant i accepter le poste qui lui a eti
propose. Les deux aides-chirurgiens et huit infirmiers
sont tons jeunes et forts; ils ont des sentiments religieux
dprouvis et sont d'une moralitd irrdprochable; quoique
rdtribuds ils comprennent le devouement chretien.
L'heure du d6part approchait; les voyageurs furent invites a prendre place dans les wagons; tous ceux qui itaient
rOunis au salon les suivirent, ne voulant se retirer que lors-
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qu'ils ne pourraient plus les voir. A cinq heures et demie
le dernier signal du depart fut donn ; il se fit un silence
solennel ; tout le personnel du train de Saint-Vincent-dePaul se tenait aux feneires : on voyait les cinq cornettes, tu
peu plus loin M. I'aum6nier, le comte Orlowski, les deux
medecins, les infirmiers, tous dans les compartiments
qui leur avaient et6 assignes; Mgr l'archevdque etendit
la main pour donner sa derniere bdnddiction ; puis" le
chanoine Chelminski dit d'une voix vibrante : Loue soit
Notre-SeigneurJesus-Christ,paroles par lesquelles se font
les adieux dans la Pologne catholique; tout Ie monde
repond : Jans tous les sidcles des siecles. Amen. Le train
s'ebranle, tous les assistants s'inclinent, les hommes se
dicouvreat, les dames agitent leurs mouchoirs en signe
d'adieu ; oussont profondement emus A la pensde de ce
devouement vraiment heroique que la foi seule sait inspirer, de ceite charit6 admirable pour le prochain soufiraat qui donne le courage a des hommes libres de toute
obligation de sacrifier, pour un temps peut-itre bien long,
les consolations et le bien-etre dont ils peuvent jouir
lIgitimement au sein d'une famille aimde. C'est qu'ils
ont compris que la chariti de Jesus-Christ presse tout
vrai chrCiien de lui prouver son amour par le sacrifice.
Comme on voit, malgri les apprdhensions qu'on avait
eues, tout se passa dans le plus grand calme; la foule,composee des personnes de toutes les classes, semblait subir
laction d'une force divine se tenant dans rimmobilite
et
un respect profond en face d'une euvre catholique concue
par la charite, soutenue par la foi et abandonnie par
l'esperance entre les bras de la Providence pour le bien
de notre
sainte religion, le salut des Ames et la plus grande gloire
de
Dieu ! - Lorsque le train disparut aux yeux de
tous et que
cette masse d'hommes se remua pour se retirer,
le mdme
silence regnaitencore, quand une voix se fit entendre avec
un accent de douleur : a Hommes sans coeur
qui envoyez
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des victimes innocentes A une mort certaine ! u - Esperons que nous reverrons ces cheres victimes au milieu de
nous, grandies dans la vertu, continuer encore longtemps
leur immolation au service de Dieu, en nous ddifiant et en
augmentant leurs merites pour le ciel !
Le coeur serait heureux de suivre fidelement nos cheres
voyageuses roulant vers la Siberie et plus tard quand elles
seront a l'oeuvre ; mais ii faut nous preparer d'avance A
bien des sacrifices sous ce rapport. - Soeur N...
(A suivre.)
P.-S. - C'est a Kharbine qu'a iti 6tablie l'ambulance que
desservent les soeurs, et c'est le 9 aouit qu'elles ont eu i soigner
les premiers blesses qui y ont ete regus. Les autres malades tels
que fievreux n'y sont pas admis; cette ambulance est reservie
aux blesses et la salle d'operation y a et aminagee avec un soin
particulier.

TURQUIE D'EUROPE
MACEDOINE
Lettre de la Swur N..., Fille de la Charitd, a la trns
honoree Mere KIEFFER.
Zeitenlik, pr&s Salonique,
Maison Saint-Vincent, x8 septembre 1904.

Connaissant l'interdt particulier que vous portez A notre
chere oeuvre bulgare, je veux vous faire part d'un petit
voyage de charitd que je viens de faire, avec une de mes
compagnes, dans un village distant de Salonique de sept A
huit heures de voiture : a Yenidje.
Ma sceur supirieure pense continuellement A soulager
les pauvres des villages, et si les ressources le lui permettaient, volontiers elle irait les visiter et leur porter secours ;
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mais confiante en la Providence, elle ne laisse dchapper
aucune occasion d'exercer la chariti envers ceux dont la
misere est si grande ! C'est dans ce but que j'ai eu Finsigne
honneur d'etre chargee avec une autre soeur d'aller a Yenidjd pendant huit jours, pour soigner les pauvres. Quelle
joie, ma tres honoree Mere, moi qui n'ai jamais quitt la
lingerie de Zeitenlik depuis seize ans i
Comment vous depeindre le bonheur de ces pauvres villageois ; a notre arrivee tous accouraient nous saluer et
nous demandaient si c'etait pour toujours que nous venions
parmi eux. DNs le premier jour, nous nous sommes mises
Sl'ceuvre, avec nos pauvres remedes, les distribuant de tout
notre cceur, et le bon Dieu benit visiblement notre bonne
volonte. Plus les malades augmentaient, plus les remedes
semblaient se multiplier; nous avons eu la consolation
d'en soigner plus de cinq cents !
La semaine s'est icoulee trop vite, helas I et le samedi
matin il fallut songer au depart; nos pauvres nous entouraient, le visage attristd par la pensde de notre eloignement;
nous fames obligees de leur dire que privees de remedes
nous ne pouvions continuer notre mission. Ils nous demanderent a quelle 6poque nous retournerions... ; mais
sans leur r6pondre nous partions bien emues de la reconnaissance de ces pauvres gens et a la pensde de laisser apres
nous tant de miseres a soulager !
Peut-etre que l'heure de la Providence ne tardera pas A
sonner pour ce bon peuple qui a si bien conserve la simplicit6 de ses anc8tres. En attendant nous faisons des voeux
pour obtenir que Dieu inspire A de saintes Ames la pens6e
d'aider notre bonne superieure pour payer les voyages qui
malheureusement coitent trop cher I
Soeur N...

(ii)
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TURQUIE D'ASIE
HlsTolme. - La Turquie d'Asie est une vaste region comprenant une partie de I'Armenie et du Kurdistan, I'Asie Mineure ou
Anatolie (u mot grec Anatoli qui signitie Levant), la Syrie avec
la Palestine et le pays entre I'Euphrate et le Tigre, enfin une
partie de I'Arabie. Elle est, comme laTurquie d'Europe, divisee
en departements ou vilayets administres

par des

Superticie: environt Soo uo kilometres carres. t5 400 oo

valis.

-

Population :

habitants.

La Syrie est la partie de la Turquie d'Asie constituee par les
vilayets d'Alep et de Damas, auxquels se rattachent les gouvernements de Jerusalem. du Liban et de Bevrouth. Le commerce
est assez actif sur les c6tes et dans quelques villes ou lesnavires
iont escale (Alep, Tripoli, Bevrouth, etc.), et que 'on designe
encore parlois sous le nom d'echelles du Levant.
La Palestine, nom donne par ies Romains au pays situe entre
la Syrie et l'Arabie, designe la Judee dans sa plus grande extension. Elle etait divisee alors en quatre parties: Galilee, Samarie,
Judee, Peree. Elle forme oujourd'hui un pachalik ressortissant
au vilavet de Damas.
DIVISIONS ECCLES1.STIQUzEs. - Les catholiques sont dedifferents
rites. Pour le rite latin, on a : iol'archeveche de Smyrne; 20 la

prefecture apostoLique de Rhodes; 3" I'archevkch6 de Babylone,
comprenant les missions de Bagdad, de Mardin et de Mossoul;
40 le patriarcat de Jerusalem ;

le. vicariat apostolique d'Alep,

dont le vicaire apostolique est aussi delegud apostolique et
reside a Beyrouth.
EGY PTE

HISTOIRE. - L'FU.y-pEe, .Mh.AIrl.ides Hcbreux,vastecontrneau
nord-est de I'A.frij, est t':inee par la .Mediterranee au nord,
par la mer Rouge 'i 'es!, ierrrosze par le Nil. Le percement de
'isthme te Sucz i!Sh6-1S;); lui a donne une grande imporlance. C'cst lrnminalment u;!e grande province de l'empire
ottoman, admairistree par ;n vice-roL ou khedive; une insurrec-

lion militaire a iforni, n 1~2, I l'Angieterre l'occasion d'une
occupation militaire cui ne parait ps devoir cesser. - Etendue:
I million e kilometres
(
crres; -opuia'ion, 9 millions d'habi-

Irns. Capitale : Le C'rire; vriis trincipales : Alexandrie,
L'an;iette, Sez, Port-Said.
ETAF.LISSEMENTS DE LA

COCGRIGATIO.1

DE LA MISSION existant

ou avarn exisie: en Turquie d'Asie. h Smvrne, Saint-Vincent
d'A~se, Alep, Akbts, Sporta, E ien, TIripoli, Antoura, Beyrouth,
Daias, Jerusalem ; ei:Egyple,

sou!:g.cs sur notre carte.

ia Alexandrie.

1

Ces noms sont

Po·Jr e, FrABLISSE~l'-TS I.ES FILLES DE LA CHARITf, VOyeZ les

Anuales des Dames de la Charitd.

--

bm~oa
uhad

C~a~

~

Ech.]k

b

CARTE DE LA TURQUIE D'ASIE ET DE L'fGYPTE (1904)

CHINE
PEKIN ET TCHE-LY NORD

Lettre de Mgr FAVIER, vicaire apostolique, d M. MILON,

secretaire gdndral, a Paris.
Pekin, le 27 septembre 1904.

Mes espirances ont etd d6passies; ce n'est pas, comme je
l'annoncais, neuf A dix mille baptimes d'adules que nous
avons eus, mais bien plus de douze mille, ce qui porte le
nombre total des chrdtiens de ce vicariat a pres de soixante
mille, et il nous reste vingt-cinq mille bons catdchumenes
pour Flannee prochaine. - Ces re'ultats merveilleux. nous
es devons sans aucun doute A nos martyrs de 90oo.
- Les fruits spirituels que j'ai Ihonneur de vous envoyer
vous prouveront qu'au point de vue du personnel et des
euvres, nous sommes aussi en progres : outre les quatre
missionnaires que nous devons a Ia generositi de M. le
Supirieur g6neral et a la bonti de M. le visiteur, vous
lirez avec plaisir le nombre des nouveaux pretres ordonnds
APekin et l'accroissement de nos seminaires.
Le bon Dieu, dans sa mis6ricorde, augmente tellement le
troupeau, que l'augmentation proportionnee des pasteurs
est devenue notre oeuvre primordiale. Le personnel nous
permet actuellement de faire face i tous les besoins, mais
qu'adviendra-t-il, si la moisson qui s'annonce pour 9Io5
surpasse encore celle de la presente annie? Que Dieu daigne
multiplier les vocations pour la Chine!
Ces consolants resultats obtenus dans le plus grand calme
et sans la moindre affaire sont la meilleure rifutation de
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1'opinion erronie qui fait peut-etre encore regarder Pikin
comme une mission particulierement perilleuse, opinion
accriditie par les massacres des Boxers. Pareille persecution ne se reverra certainement jamais plus; ii peut s'en
presenter d'un autre genre, mais sont-elles si regrettables?
Non certes, vous voyez les fruits qu'elles produisent. Nous
continuons dans notre travail de missionnaire a suivre la
petite mithodede notre saint fondateur; motifs et moyens.
Quels motifs avons-nous de nous consacrer uniquement a
la conversion desinfideles, specialement des pauvres? NotreSeigneur et saint Vincent nous en ont donne Fexemple.
Pourquoi ne nous adressons-nous pas aux riches? NotreSeigneur ne l'a pas fait. Pourquoi nous livrons-nous exclusivement aux conversions par la predication? Pour le motif
que Notre-Seigneur et les ap6tres ont prech~ et ont seulement pr4che.
Quels moyens employons-nous? Nous donnons aux pauvres catechumenes un peu de frugale nourriture au temps
de leur instruction; Notre-Seigneur a fait un miracle pour
ne pas laisser souffrir de la faim ceux qu'il venait d'evangeliser. Nous choisissons et eprouvons de notre mieux les
catechumenes. Reussissons-nous toujours A n'en choisir
que de parfaits? Ce serait presomption de resperer; parmi
les douze ap6trcs, il y avait un traitre; parmi les premiers
diacres, deux heresiarques!
Nos missionnaires pourraient se contenter de n'evangiiiser que les grands centres, nous les dissiminons au contraire en 711 missions; pourquoi? Notre-Seigneur a envoyd
ses ap6tres en tout lieu et jusqu'aux extremitis du monde.
La petite methode de saint Vincent est done la grande
methode a suivre; avec eile nous ne pouvons errer, car les
motifs et les moyens qu'elle preconise sont ceux mimes
de
Notre-Seigneur.
Je vous prie, Monsieur et tres cher confrere, d'offrir
a
notre tres honore Pere les fruits spirituels de sa
mission de
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Pekin, Passurance de notre reconnaissant divouement et
de notre filiale affection.
- Alph. FAVIKR, C. M.

ETAT DE LA MISSION DE PEKIN ET DE TCHE-LY-NORD
AU 15 AOUT 1903 ET AU I5 AOrU

1904

La population paienne de ce vicariat s'•1lve Aenviron
o1millions d'habitants.
CHRETIENS

Chritientis ou la mission se fair chaque
annee. .....
.. ............

1903

1901

517

711

Outre la mission ou chacun accomplit son devoir pascal, on fait
autant que possible une seconde visite chaque annie. Tous les
chretiens disperses dans d'innombrables villages se r6unissent
dans les 711 chretientes indiquees ci-dessus.

Nombre des chretiens.

. . . . . . . . .

45 474

59 oi6

Cette tres grande augmentation est due au chiffre des catechumenes baptises qui n'avait jamais et& atteint et A l'accroissement
des naissances.

Baptemes d'adultes .....

.

.. . . . . .

5 642

1 414

Nous ne pouvons expliquer ce chiffre vraiment merveilleux que
par une intervention des 7 missionnaires et des 6 ooo chretiens
martyrisds en 1goo.

Catichumenes ayant
6coles ..................

6tudie dans les
9098

17 o2

Les plus pauvres de ces catechumenes, et ceux dont les families
ne sont point dans la localite o& se trouve l'ecole, re;oivent une
frugale nourriture pendant leurs quelques mois d'etude. Plusieurs
de ces coles de catdchumenes et non des moindres sont ouvertes
a Pdkin meme, et jusque dans la ville Imperiale.

Ecoles de catechumenes . . . . . . ... .
Maitres et maitresses pour catechumenes.
Catichumenes sedisposant au bapteme. .

347
586
o 553

684
950
25 ooo

-84Dans ce chiffre nous comptons bon nombre de catdchumnees
ayant djea etudid, mais qui imparfaitement instruits ont eti renvoyes a I'annee prochaine pour recevoir le bapteme.

Baptemes d'enfants de chrdtiens . . . . .
Baptimes d'enfants de paiens A Particle
de la mort. ................

297

2719

6 590

6 542

72
4 144
33 232

171
3 6
43 251

Baptemes d'adulies a Particle de la mort
dans les h6pitaux. . . . . . . ..
.
Confirmation. . . . . . . . . . . . . ..
Confessions annuelles . . . . . . . ...

La diffirence qu'il y a entre les confessions annuelles et le nombre total des chretiens, s'explique par les defunts, les absents et
surtout les enfants qui ne peuvent encore se confesser, car, grace
a Dieu, sauf de tres rares exceptions, tous nos chretiens s'approchent des sacrements chaque annie.

Communionsannuelles.

. . . . . . .. .

2671 - 35 r39

Le nombre de ces communions annuelles est moindre que celui
des confessions parce que les enfants de sept a douze ans se confessent et ne communient pas.

Confessions de devotion . . . . . . ...
Communions de devotion . . . . . ...

63 284 76 142
81 758 91 496

Ce nombre surpasse celui des confessions i cause du grand
nombre de personnes de communautd

Extrimes-onctions . . . . . . . . .
.
Mariages binits. . . . . . . . . . . .....
Ecoles de garcons

...

. ..

. ..

773
669
.

123

Etudiants. . . . . . . . . . . . . . ..
Ecoles de filles . . . . . . . . . . . ...
Etudiantes . . .....
. . . . . .

841
593

985
.

76
I 280

148
2

571
15

1 985

Dans toutes ces ecoles on enseigne avant tout le catichisme, les
prieres et les livres de religion. Viennent ensuite les livres classiques.

Chretiens admis dans les differentes confrdries.
. . . ..................
Grandes 6glises europeennes . . . . ...

Grandes chapelles publiques . . . . ...
Oratoires prive.... . . . . . ...
. .

437
27

216
.38

I 939

44

273
48
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Residences des missionnaires . . . . .. .

33

39

Nous reconstruisons entierement toutes nos dglises brules, nos
chapelles publiques. et nos residences d6truites en 19oo; nous les
multiplierons selon le nombre des chretiens et scion nos ressources.
PERSONNEL

i vicaireapostolique; i dvdquecoadjuteur
Missionnaires europiens lazaristes. . .
Missionnaires chinois lazaristes . . ..
Freres coadjuteurs europdens lazaristes.
Missionnaires sdculiers europdens. . . .
Missionnaires seculiers chinois . . . . .
Total des missionnaires prtres . . . . .

-

2

25
2
6
2
26
67

2
27
12

6
2
35
8o

Si on retranche de ce chiffre les evCques, les professeurs, ceux
que requiert I'adrinistration generale, il reste 6o missionnaires
pour le soin direct des chrrtiens, soit environ i missionnaire
pour i ooo chretiens.

Grand et petit seminaires reunis. Eleves.
i36
185
13 pretres, dont4 europiens et 9 chinois, ont itd ordonnis cette
ann6e.

Colleges prdparatoires aux siminaires. .
Elives en pr6paration pour les siminai res.

120

5

6
155

8

9

19
35

19
35

2

14

2

4

(EUVRES
1, TRAPPISTES pretres, europeens ou indi-

genes ...
.......
de choeur, europiens ou
indigenes .......
..
freres convers indigenes .
FR•RES MARISTES europdens .....
. .
indigenes . . . . .
-

20

Les Freres Maristes dirigent plusieurs grands colleges francochinois qui comptent environ 3oo eleves. Les anciens edlves occu-

pent deja les principales places dans les chemins de fer, postes
et tel6graphes.

--

3" FILLES

DE LA CHARIT
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.

.. . ..

.

44

38

Parmi ces Filles de la Charit6 un tiers environ sont indigenes.

H6PITAUX .................
Malades requs dans les hopitaux . . . .

4
I 147

4
I 208

Ces h6pitaux sont :l'H6pital international Saint-Michel i P&kin,
r'H6pitalSaint-Vincent dans la villelmperiale; 'PHpitalg ndral et
l'Hdpital militaire des troupes frangaises, tous deux i Tien-Tsin.

DISPE•SAIRES.

...............

4

4

Maladessoignes dans les dispensaires . .

63 423

91 531

Vieillards requs dans les 2 hospices . . .

24

61

L'h6pital St-Vincent, les dispensaires et les hospices sont compl&tement gratuits. Les Chinois les frequentent avec confiance,
voire meme souvent avec gratitude.
4° SO.URS DE SAINT-JOSEPH,

genes ........

toutes indi-

..........

. .78

77

Cette congregauon,qui a dcja trente ans d'existence, occupe tous

les postes oil les Filles de la Charite ne pourraient Etre envoyees;
les icoles, les catechumenats de femmes, les orphelinats, sont ses
ceuvres principales. Onze ont et massacries a leur poste en

g9oo.

5" VIERGES CHRrTIENNES vivant dans leurs

familles........

..........

318

348

Ces vierges l'appartiencn..t aucune communauti,
gardent la
virginit6 et suivent les regles communes. On ne leur permet le
vceu qu'apris vingt-cinq ans.
ORPHELINATS de la Sainte-Enfance. .

..

o

Garjons et filles dans ces orphelinats .
597
805
EcoLEs de la Sainte-Enfance pour les
enfants de cate&humnnes. Enfants dans
ces 'coles . . . .....
..
.. . . .
3 568
6 800
Enfin nous a-o~s c;ab!i daa!s :; vicriat plusieursacoles normales de garqons et de filles ou
tresses pour les catechumenes.

i'on

pripare des maitres et mai-
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KIANG-SI MERIDIONAL
Lettre de M. BOSCAT, visiteur, d M. MILON, secrdtaire

general, d Paris '.
Shang-Hal, le i*r aoatt X904.

Je reviens de faire des visites au Kiang-si. J'ai commenc4
par le Kiang-si mdridional: c'est de lui que je veux vous
parler tout d'abord un peu.
La mission comprend quatre grandes prefectures qui soot
les chefs-lieux de quatre grands districts: Ki-ngan-fou,
Kan-tcheou-fou, Nan-ngan-fou et Ning-tou-tcheou.
Ces quatre grandes villes sont disormais bien ouvertes
aux missionnaires. Mais sur vingt-six sous-prefectures (ou
villes muries) qu'elles commandent, il y en a a peine la
moitid dans lesquelles nous ayons pu nous etablir, intra
muros, faute de missionnaires. Dans toutes ces regions I'ceuvre de Dieu avance lentement; elle avance neanmoins bien
reellement.
A Kan-tcheou en particulier, la mission est en train de
se bien itablir en pleine ville, intra muros, sur un beau
plateau. On y acheve une bonne residence pour les missionnaires.
Kan-tcheou est le centre giographique du vicariat, et
c'est la qu'un jour devra 6tre la residence du vicaire
apostolique, 1I que devront etre etablies les principales
oeuvres de la mission; c'est sans doute pour cette raison
que Mgr Coqset vient dy transporter son petit siminaire.
Depuis trois ou quatre ans deja y etaient etablis un orphelinat de Filles de la Sainte-Enfance et des icoles-catechuI. Au moment ou cette lettre vient d'etre imprimie, nous apprenons avec un vif regret la mort du tres estimi M. Boscat (27 decembre 19o4).
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minats pour filles et femmes, le tout sous la direction des
Filles de Sainte-Anne.
Les vieilles maisons chinoises, otu sont install6es ces
diffirentes ceuvres, et la residence encore inhabitie des
missionnaires seront reliees par une espece de hangar
qu'on est en train d'accommoder et qui servira de chapelle
ou d'6glise a la communautd chretienne.
Jadis je n'avais jamais pu penetrer dans Pintirieur de la
ville de Kan-tcheou ; c'est a peine si on osait en approcher.
A I'occasion de la visite, cette fois, je n'y ai pas seulement
penetrd; j'ai pu pour ainsi dire m'y promener, aller et
venir par les rues les plus frequenties, sans que mon
passage y semblai produire le moindre dronnement.
Une particulariti remarquable A signaler a Kan-tcheou:
les porteuses! Dans les diffdrentes provinces de la Chine
meridionale, tout se porte a dos d'homme: or, A Kantcheou, les hommes generalement ne portent rien, sauf
les chaises ou palanquins. Ce sont les femmes qui font
i'office de portefaix: elles portent des sacs de riz, des
charges de bois, des pierres, de la chaux, des briques,
des tuiles; elles portent aussi de Feau par toute la ville,
des marchandises et des hardes de toute sorte. Quand on
va en voyage et qu'on est sur le point de partir, elles penetrent jusque dans les chambres pour s'emparer de vos
bagages, caisse de mission, fournitures de lit, etc.
A la campagne aussi, les femmes soot appliqudes aux
travaux les plus durs : on ies voit, les jambes toutes nues,
pataugeant jusqu'aux genoux dans les rizieres, sarclant le
riz a la fois de lears pieds et de leurs mains..., les bras
nus jusqu'aux coudes dans la boue... ; sur ces bras nus,
toutes les fois qu'ils dmergent noirs, jaunes, couverts de
fange, on voit briller leurs bracelets d'argent, comme
ferait un rayon de soleil dans une chambre obscure.
La chose peut paraitre itrange: elle n'en est pas moins
tresvraie et tres certaine.

(12)
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DE LA PERSE
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PERSE
HISrorRE. - La Perse ou Iran est aujourd'hui un Etat de
'Asie occidentale borne au nord par la mer Caspienne et les
possessions russes, i I'est par 1'Afghanistan et le Beloutchistan,
au sud par la mer d'Oman et le golfe Persique, a I'ouest par la
Turquie d'Asie. C'est un vaste plateau domind par de hautes
chaines rclides a I'Ararat; ii y a un grand lac, celui d'Ourmiah.
La supericie de la Perse est d'environ i 600 ooo kilometres
carres; sa population d'eaviron 8 6ooooo habitants; lle a
Jone trois fois la superticie de la France, mais elle est cinq fois
moins peuplee. La forme du gouvernement est la monarchie
absolue hereditaire. La capitale etait autrefois Ispahan, c'est
aujourd'hui Teheran. - IMonnaies: la monnaie courante aujourd'hui est Ie toman, alliage d'or valant environ to francs, et le
kr.in, qui vaut environ i franc.
La Perse est divisee en provinces dont I'une des plus importantes est l'Aderbedjan au nord. Villes principales: Tehdran
(iooooo habitants), Recht, Tabriz ou Tauris (izoooo habiifiats), Kermanchah, Chiraz, Kasbine ou Kasvin, Ourmiah
(40 ooo habitants), Khoi (35 ooo habitants), Ispahan (go ooo habitants) et son faubourg Djoulfa-lspahan (i 5oo habitants).
REL-:ION. - Les neufdixiemes des habitants appartiennentau
mahomntisme.
La liberte religieuse existe pour les chretiens. Ils sont de differents rites: arminiens, chalddens et du rite latin. Parmi les
chretiLns da rite arminien, une partie adherent a I'he'rsie
d'Eutychcs; parmi ceux du rite chaidden, une partie sont heretiques nestoriens.
Pour les ca:holiques du rite latin, i yva un ddedgud apostolique depuis 1874; ii risie ;, Ourmiah; i! est admiuistrateur du
iocese d'Ispahan, lequel comprend toute la Perse.
ETABLISSEMENTS

n.ia,

DE LA CONGREGATION DE LA MISSION,

h

Our-

Khosrova, Tauris, Teheran, Djoulfa-Ispahan.

ETABLISSEMENTS DES FILLES DE LA CHARITE, a Ourmiah,
Tehi-

ran, Tauris, Djoulfa-Ispahan.
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Pauvres Chinoises de Kan-tcheou et d'ailletirs! Il y a li
des manieres d'etre qu'il faudrait modifier; mais on ne
pourra le faire qu'a la longue et avec une grande discretion. Pour le moment, it faut done souffrir en patience ce
qu'il est impossible de supprimer de sit6t.
A Nan-ngan-fou, extreme sud du vicariat et de la province, la mission possede un bon terrain intra muros, sur
lequel elle a dija un petit etablissement. Mais nous n'avons
la qu'un jeune pretre indigene siculier.
A Ning-tou-tcheou, au sud-est de la province, grace a
la persivirante obstination de M. Festa, nous avons, je
n'oserais pas dire un a etablissement z, mais au moins un
pied-a-terre. M. Festa s'y tient mordicus avec ses deux
catechumenats-ecoles; mais ii y est seul avec un pretre
indigene sdculier, installi a 200 lys de lui, a ChoueiKin, sur les limites du Kiang-si et du Fou-kien.
Par le Ning-tou, nous touchons done au Fou-kien. Par
le Kan-tcheou et le Nan-ngan, nous avanqons vers le
Koang-tong (province de Canton) et nous y touchons.
Et que dire de Ki-ngan-fou, au nord du vicariat, sinon
qu'il continue de prosperer. La nouvelle eglise qui n'est
pas encore terminde est plus vaste que l'ancienne, demolie
il y a quatre ans par les Boxers.
De plus, tout pros de la Residence des missionnaires, A
Sin-ma-teou, extra muros, une maison de Filles de la
Chariti a etC etablie, it y a bient6t deux ans. Elle comprend
des maintenant dispensaire, h6pital et orphelinat de filles
de la Sainte-Enfance. Ce petit etablissement de nos soeurs
semble tr6s bien aller et ne demande qu'a se divclopper.
Ci-joint, je vous en envoie quelques photographies.
A part la maison des Fillesde la Chariti, et comme son
pendant, a Ki-ngan, intra muros, Mgr Coqset vient d'dtablir une dcole de langues europinnes : elle est dirigee
par les Petits-Freres de Marie.
Cette petite maison d'ecole est bien situee au centre de
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SYRIE
Lettre de M. A
Tripli

Toacr.
pretre ie
4&Syrie,

JissioS
Ma

-

ekZ4 Uamabce EI4.

En ce moment, nos avoas deax bandes ~e misonaires
en atvite : uae dias le Liban CE 'a=rc dans leiisirict de
Lodicee.. Tout erniier•nmenr.
suie dbe missiom
dounee qaetqaes lieaes d
aecetr
riie. dioze famuiies schisma6le-s ont demande a rentrer dans i girun de I'Egise- Les
ac-velles q e i reugis de es parages soua des plus cousolaaes : calhoiUques, sdhismanqaes. priMessnas, raie m• me
l.s musalmans out assiste toates les instractis de la
ission. Jama

personne ntavait sairi. de pr6sces pauares

Fcpplarions. Tout es noureau pour ces bounes gea. I1
s~tabe qouee bon Dien reat nos conier ceue c tre;; je la
recn'Omande j Tos prieress et ai

Otr salici iade
A. Acxocxr.

AFRIQUE
ALGERIE
Lorsque les prktres de la Mission ont di quitter le grand
seminaire du diocese d'Alger, etabli i Kouba, Mgr l'archeveque
d'Alger a bien voulu exprimer ses regrets dans une lettre tres
bienveillante, qu'il a adressde a son clerge a la date du 24 aofit
1904, et que nous reproduisons ici.

Lettre de Mgr l'archeveque d'Alger au clerge de son
diocese, a l'occasion du ddpart des Lagaristesdu grand
seminaire.
Dans quelques semaines vous allezvous retrouver rdunis
au grand sdminaire, pour y renouveler votre jeunesse et
reprendre, a lexemple du gant de la fable, force et inergie
au contact de cette terre sainte, berceau de votre sacerdoce.
Comme les annies precedentes, vous contemplerez du
meme regard admirateur ce site grandiose de Kouba qui jadis elevait si facilement votre esprit et votre coeur vers le
Createur des merveillesde la nature. Vous aimerez Asaluer
de loin - a l'autre extrimite de cettecouronne de blanches
maisons et de vertes collines qui, sous l'azur profond du
ciel, entoure si gracieusement notre golfe aux flots bleus
- lesanctuaire de Notre-Dame d'Afrique, deux fois cher
a votre piete de pretres et d'Algeriens. 11 vous sera tres
agrdable surtout de laisser le fardeau du ministere pastoral au seuil de cet asile beni ou votre ame pourra, comme
autrefois, a l'abri de la contagion du monde et de la seduction du mal, prendre en toute libern son essor vers la viritd et la vertu. En revoyant cette cellule silencieuse oh,
jeunes livites, vous avez passd dans le labeur recueilli et
fecond tant d'heures exquises, les seules peut-etre oui vous
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avez vraiment vecu pour vous, vous rdp&terez l'exclamation joyeuse du moine enthousiaste :
Heureuse solitude,
Seule bdatitude,
Que votre charme est doux .
Avec quelle emotion surtout ne prierez-vous pas dans cette
chapelle ou, prosternes devant le tabernacle, vous epanchiez votre cceur avec tant d'amour, ou vous avez savourd
avec tant de ddlices les joies ineffables des saintes ordinations !
Vous connaissez, pour I'avoir eprouve chaque annee, ce
bonheur delicat de revivre, ne fiat-ce que de trop courts
instants, un passe demeure bien cher. Helas pourquoi
faut-il que, cette fois, notre joie soit assombrie par un
regret douloureux ? Des heureux temps de votre seminaire
tout ne ressuscitera pas pour vous. Vous aurez la tristesse
de ne plus revoir a leurs places accoutumees les maitres
aimes qui presiderent a votre education sacerdotale, ces
venedrs Lazaristes auxquels la reconnaissance, Pestime et
1'affection vous avaient attaches par des liens si puissants
et si doux.
Pour Etre pri6u et redouti depuis longtemps, leur d6part
ne nous en cause pas moins une deception profonde et un
amer chagrin; Lorsque les pretres de la Mission durent
abandonner la direction des sdminaires de France qui leur
etaient confids, nous nous etions plu A espirer que cette
epreuve nous serait 6pargnee. Nous nous obstinions A
croire quela tourmente qui arrache en ce moment du sol
de la patrie un si grand nombre de nos congrdgations religieuses, ne viendrait pas jusqu'en Afrique chasser les fils
de saint Vincent de Paul d'un pays oi ils avaient si glorieusement conquis droit de cite.
Pouvait-on, pensions-nous, oublier qu'au temps oi des
i. J.-B. Ducis, 0 beata solitudo! o sola beatitudo!
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milliers de chritiens et de Francais gisaient enfermes dans
les bagnes d'Alger, menant une existence moins enviable
que la mort, Vincent de Paul eut pitie de leur misere et
envoya plusieurs de ses disciples pour les racheter, au piril
de leur propre vie ? Ne se souviendrait-on plus du ddvouement sublime de ces premiers pretres de la Mission qui
partirent joyeux, sur l'ordre de leur fondateur, sachant
qu'ils devaient s'attendre a tout de la part de musulmans
sans pitid ? Comme on disait a F'un d'eux, M. Guerin:
a Vous allez done vous faire pendre en Barbarie ? - J'espire davantage, repondit-il, je compte sur le pal, et mieux
encore ! a Cest la peste qui 1'emporta, lui ; mais I'un de
ses compagnons, Jean Le Vacher, fut attachd A la bouche
d'un canon, et aprks ces deux premieres victimes, nombre
de missionnaires moururent de la contagion ou expirerent
dans les plus atroces supplices. Mais precisement parce que
cette terre itait inhospitalire aux Frangais et buvait avec
avidite le sang des chretiens, les pritres de la Mission souhaitaient ardemment y itre envoyes, et tant qu'il y eut des
captifs europEens dans les prisons de 1'Algirie, de la Tunisie et du Maroc, il se trouva des Lazaristes pour venir ici
negocier leur rachat, au risque d'etre, 4 leur tour, jetis dans
les fers et livris i la cruelle main du bourreau.
Nous supposions done qu'apres avoir si hiroiquement
servi la cause de la France et de la civilisation sur le sol
algIrien, les pritres de la Mission demeureraient libres d'y
exercer h jamais leur pacifique ministere. Mais, helas !
notre confiance a dti ddque. Vainement avons-nous plaidd
leur cause avec toute la chaleur de conviction que nous inspiraient ces glorieux souvenirs du passi et les services rendus dans le prdsent; en ddpit de nos efforts, nous n'avons
pas reussi a conjurer le malheur que nous voulions dcarter.
Nous ne pourrons conserver provisoirement que nos excellents missionnaires diocisains dont les pretres et les fideles
de la province d'Alger apprecient a si juste titre le zele et
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le devouement, et d&s aujourd'hui il nous faut dire a nos
chers directeurs du grand seminaire un adieu qui nous
est particulierement dur a prononcer.
Comment, en effet, notre cceur ne protesterait-il pas en
voyant s'eloigner du seminaire les successeurs de ceux
qui 'ont fondd an prix de tant de sacrifices, et dirigd avec
tant de sagesse ? Aucun de vous, Messieurs, n'ignore que
les debutsde cet etablissement furent tres pinibles, et que
les pretres de la Mission mirent au service de nos priddcesseurs, dans cette oeuvre laborieuse, une abnigation audessus de toute epreuve et de tout dloge. En x842, lorsque
Mgr Dupuch, d'accord avec le marechai Soult, appela les
Lazaristes en Algdrie, il ne put mettre a leur disposition
qu'une pauvre maison de I'impasse Sainte-Philomene,
dans la rue Philippe, oi l'on aminagea A grand'peine huit
cellules pour les futurs siminaristes. Et lorsque en r848 le
gendral Cavaignac concida a Mgr Pavy le camp de Kouba,
les directeurs ainsi que leurs ilives durent habiter les constructions ducamp, c'est-a-dire des baraques dont la toiture
laissait passer Peau du ciel et que frequentaient les lezards,
les fourmis et autres bestioles d'un commerce plus troublant encore. Et cependant on y priait, on y travaillait, on
pratiquait la rigularit6, si bien que les anciens des trois
dioceses d'Alger, de Constantine et d'Oran appelaient cette
epoquel'age d'or de Kouba !
II est vrai qu'alors a la tite du grand seminaire etait un
homme d'un incontestable mirite, M. Joseph Girard, en qui
s'alliaient une grande pi&td, un caracteretnergique, une
rare prudence et un z6le ardent. Durant trente-six ans ii
fut l'ame de Kouba, dont 1'enceinte ne limitait pas le
rayonnement de son influence binie. Quand ii mourut, le
19avril 1879, le cardinal Lavigerie dcrivit a son clergi
une lettre qu'on peut resumer ainsi : M. Girard a tente
toutes les aeuvres que jaifondies ; s'il ne les a pas crddes d
;ui seul, c'estque, simple pritre, il ne pouvait leur donner
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toute 1extension qu'elles comportaient. Quelle louange
dans une telle bouche ! Elle n'itait pourtant point excessive, nous assure-t-on, et si le grand primat d'Afrique eut
pour I'aider dans la realisation de ses gigantesques desseins
un clergi dont on ne pouvait epuiser le divouement, ii le
dut a ce superieur imerite dont la depouille repose dans la
chapelle du seminaire et dont le nom doit demeurer inscrit
en lettres d'or dans les annales d'un diocese qu'il a si magnifiquement servi.
Et puisque nous rendons hommage a ceux qui ne sont
plus, vous ne nous pardonneriez pas, chers Messieurs, de
ne pas evoquer, en ce jour des adieux, la memoire du
savant et brillant superieur que fut M. Dazincourt. Que
de fois nous vous avons entendu parler avec enthousiasme
de sa science theologiqne, de son talent oratoire et de ses
vertus! Vous n'etiez pas les seuls a 1'admirer. Le cardinal
Place - pour ne citer que ce temoignage autoris6 - le
jugeait en ces termes : J'ai connu, disait-il, beaucoup de
prdtres eminents, d Pariset 4 Rome ; je n'en ai pas connu
de plus complet.
Mais si les noms de ces deux supirieurs se detachent avec
un relief plus puissant dans la liste des directeurs du grand
seminaire, ii serait injuste de meconnaitre les services rendus, avec moins d'dclat peut-tre, par ceux qui les ont aides
dans leur tache ou qui Iont continude apr6s eux. C'est a
leur piet6 solide, a la formation sirieuse et virile qu'ils
ont donnee A leurs eleves, a leurs saints exemples autant
qu't leurs doctes leqons, que notre diocese est redevable
d'un clerge qui a su setenir a la hauteurde tous ses devoirs
et consentir maints sacrifices, admirables souvent, trs miritoires toujours.
Faire 'eloge de ces hommes que la mort on 1'obeissance
nous avaient deji enleves, c'est juger, comme ils miritent
que nous les jugions, ceux qu'une impitoyable loi
nous
enleve aujourd'hui. Nous les avons vus nous-m6me a 1'oeu.
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vre ; aussi est-ce avec un vdritable serrement de coeur que
nous nous s6parons de ces excellents maitres qui avaient
gagni si compltement notre confiance et notre affection,
de ce vdnerable supdrieur surtout, dont tous appriciaient
avec nous le jugement droit, la vertu aimable, la douceur
de caractere, et la science itendue que sa modestie, si
grande qu'elle fat, ne parvenait pas A cacher. A cette heure
of cet homme aimant et bon doit tant souffrir, nous lui
epargnerons le chagrin de s'entendre louer, mais la sinceritd et l'unanimite des regrets de ses ileves et des pretres du
diocese proclament assez haut 'affectueuse veneration que
tons ici professaient a son endroit. Nous benissons la Providence de ce qu'elle a bien voulu nous accorder, dans
notre peine, la pricieuse consolation de le conserver parmi
nous, pour l'Ndification de ses fils et de ses freres dans le
sacerdoce, qui seront heureux de pouvoir recourir encore
aux lumicres de sa longue experience et a l'indulgente
bonti de son cceur.
Nous sommes sOr, chers Messieurs, d'etre 'interpr6te et
1'Pcho de vos sentiments en assurant M. Demiautte et ses
dignes collaborateurs de notre vive sympathie, de notre
respectueuse gratitude et de notre fidele souvenir. Nous
les compterons toujours, ainsi que leurs devanciers, au
nombre des bienfaiteurs de notre grand siminaire,et souvent, nous n'en doutons pas, vous donnerez par vos prieres
a votre reconnaissance filiale sa plus utile et sa plus efficace
expression.
Nous vous demandons maintenant, chers Messieurs, de
reporter votre confiance sur ceux que nous avons appeles A
recueillir leur lourde succession. Is y ont droit a tous
igards, et si nous n'hisitons pas A leur confier ce qu'un
eveque a de plus cher, l'avenir de son clerg6 et l'espoir de
son diocese, c'est que, nous pouvons nous rendre cette justice, la prudence la plus vigilante a guide nos choix. Du
reste, en acceptant de quitter leurs dioceses, leurs families
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et leurs amis, pour venir, dans un pays qui n'abrita pas
leur berceau, mener une vie route de priere, d'etude et de
renoncement, ils nous donnent ddja un bel exemple d'esprit sacerdotal et de desintdressement. Le temps se chargera
de vous reveler qu'ils ont bien d'autres titres encoreA votre
estime et a votre respect. Aussi sommes-nous convaincu
que notre famille diocdsaine les accueillera dans ses rangs
avec une fraternelle cordialiti, et qu'entre leurs mains
l'heritage de nos regrettes Lazaristes ne periclitera point.
Vous aimerez done les nouveaux directeurs du grand
seminaire comme vous aimiez leurs vendres preddcesseurs.
Vous prierez Dieu les uns pour les autres, lui demandant
d'aider les ouvriers de demain dans )eur delicate mission
et de ricompenser les ouvriers d'hier d'un labeur qu'ils
ont vaillamment et saintement poursuivi.
Vous coopererez utilement vous-mimes a Poeuvre du
seminaire en etant, pour les jeunes pretres qui eh sortent
remplis de ferveur et de gendrositi, des modeles de vie
vraiment sacerdotale et apostolique. Et, d'autre part, vous
n'oublierez pas que la meilleure maniere de remercier vos
mairres du bien qu'ils vous ont fait sera toujours de rester
fideles a leurs exemples et a leurs enseignements. Nous conjurons le souverain PrEtre Jesus de vous en accorder la
grace, et une fois de plus, Messieurs et chers coopirateurs,
nous vous benissons du meilleur de notre Ame en vous
renouvelant i'expression de nos affectueux et ddvouds sentiments.
Aux paroles de Mgr I'archev&que d'Alger, si elogieuses pour
M. Dmniautte, nous avons la douleur de devoir ajouter la mention du dices de notre regrettd confrere. Rentrd en France,
M. Demiautte, malgre sa sante eprouvde, avait accept6 de nouvelles occupations,quand, au cours d'un voyage, une fluxion
de
poitrine I'a emport6 en quelques jours. C'est a Vitrd qu'il
est
ddcdi le 9 dicembre 1904.
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ABYSSINIE
Nos lecteurs connaissent les vicissitudes de la mission
d'Abyssinie, les alternatives d'esperances et d'epreuves que
depuis bien des annees les missionnaires y voient se succeder.
Nous avons indique, dans le prcedent numdro desAnnales, les apprehensions causies par un dicret de Menelik.
Grice au ciel, ces apprehensions sont dissipees, - au
moins pour quelques temps,- comme 1'a fait savoir le supdrieur de la mission de Gouala-Alitinea, M. Edouard
Gruson. II ecrivait a la date du 18 septembre 19o 4 :

a S. M. le nigus a revoque l'ddit de persecution et de
bannissement lanc6 contre nous. Le telegramme sauveur
est arrive A Adigrat le 17 septembre.
o En voici le texte litteral:
* Au choum agamid Desta.
« Garde-toi de les toucher. Qu'ils demeurent dans tous
a leurs postes.
( MiNiLIK II.

»

SJe ne vous dirai pas notre joie et celle de nos catholiques.
* Nous nous sommes remis i I'ceuvre avec plus d'ardeur
que jamais. La tempete n'aura pour risultat que de rendre
plus puissante, nous 1'esperons, la ficonditi de notre mission et d'augmenter de plus en plus les sympathies et les
concours dont nous sommes si fiers et si heureux. ,

AMERIQUE
SALVADOR

Lettre de M. Charles HrTUIN, pretrede la Mission,

d M. A. FIAT, Supirieurgineral.
San Jacinto, 20 aout 1904.

Je viens de faire une tournee, dont nous nous souviendrons longtemps, M. Conte et votre serviteur. Dix jours au
Rosaire de Mora, et un mais A Panchimalco. Cete ville
est situCe a 3 kilometres de San Salvador. Ses habitants
sont indiens. Vous en trouverez ci-joint le plus parfait
portrait. Le groupe oi vous voyez tant de tdtes represente
une faible partie de ceux qui venaient a l'exercice de deux
heures, qui est la visite an saint Sacrement. Tous les exercices, d'ailleurs, et surtout le sermon du soir, out ete des
plus suivis, avec une ponctualiti et un enthousiasme inalthrables. C'tait a s'en douter d'ailleurs, lors de la reception
des missionnaires, le 14 juillet, par M. le maire et la
municipalite, au son continu du tambour, de la grosse
<aisse et du chalumeau, au bruit retentissant des pitards et
des bombes, aux cris d'alligresse de toute la population
qui langait des fleurs aux missionnaires.
Du 15 juillet an i5 aoit, ces chers Indiens nous out
fourni une besogne accablante. Tous les jours, les confessionnaux ont ete envahis, ce qui a procure A neuf cent
soixante-dix hommes et A mille cinq cent trente-sept femmes la faciiite de se riconcilier avec le Seigneur. AvecJes
iabitants du Rosaire, trois mille cinquante-quatre se
sont
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confesses, comptant parmi ce nombre mille cent quatrevingt-onze hommes. Cent cinquante-huit unions illigitimes se sont rises sur le chemin de la legitimation par le
mariage chritien. Bien des inimities ont disparu par le
pardon des injures. Sur les trois cabarets que comptait
Panchimalco, un s'est fermi. Les autres se verraient ut
peu plus deserts, si le gouvernement n'avait pas le monopole de l'eau-de-viepour la leur fournir. Ils n'auront certes
plus tant de debit, si les amis des liqueurs perseverent dans
leur resolution de ne plus boire.
Le 14 ao0t, dans une procession oiu vingt a trente hommes portaient la lourde croix de la mission, on ne comptait pas moins de cinq mille personnes qui y prenaient
part.
Le 15 aoct fut le jour de cl6ture. II y cut exhortation
A la perseverance, par la devotion a la sainte Vierge, a qui
l'on fit une consecration solennelle de toute la paroisse.
Puis la benddiction papale, apres laquelle tout le monde
fondait en larmes et iclatait en sanglots.
Le lendemain, i6 aodt, je croyais m'en retourner seul a
San Jacinto. II n'en fut pas ainsi. Le curi, avec M. le
maire, le secrdtaire, toute la municipalitd, et presque toute
la population, envahissaient le chemin pour m'accompagner. Le long du parcours, les Indiens et les Indiennes
ne cess&rent de chanter ou de prier, mdme en montant une
c6te de plus d'une heure d'ascension. Un quart d'heure
avant d'arriver a San Jacinto, nous descendimes tous de
cheval; la procession se dirigea vers Nlglise en chantant.
C'etait la fMte de saint Hyacinthe (San Jacinto). Pour ce
motif, la place dtait remplie de baraques, de jeux et de chevaux de bois. On s'etonna bien un peu en voyant ces.
Indiens s'avancer sans aucun respect humain. A l'eglise, Ia
parole du missionnaire cdlebra les vertus du grand saint
Hyacinthe, en invitant les pklerins a l'imiter. Un cantique
termina cette cdermcnie, apres laquelle tous se rendirent &
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la residence des missionnaires oi ils firent invasion. Le
bon M. Vaysse dtait la pour recevoir cette avalanche, avec
bonte, calme et doux sourire. Au moins deux cents hommes et tout autant de femmes avaient pris part a ce pOlerinage. J'aurais voulu avoir en mon pouvoir toutes les
medailles et objets de piete qui abondent, au fond des
tiroirs, dans les maisons de France. Hilas ! deux grosses
me restaient. En un clind'oeil elles disparurent.
Voyez, mon Pre, si vous voulez vous procurer le plaisir de placer une medaille sur la poitrine de ces Indiens. Je
retournerai promptement au milieu d'eux, enchanti de
leur dire que mon General leur envoie des medailles,et eux
seront encore plus enchantis de les recevoir de votre
part, ce qu'ils feront avec la plus grande veneration.
Nous restons deux maintenant a lamaison, M. Vaysse et
votre serviteur. M. Thaureaud est au seminaire, toujours
un peu souffrant. M. Conte vient de franchir la frontiere
de Guatemala, en compagnie de M. Duricz. Nous avons la
promesse qu'il n'y restera que tres peu de temps !
Charles HTruIm.

BRESIL
CURITYBA
Lettre de M. Jean QUINTAO, prdtre de la Mission,

i M. A. FIAT, Supirieurgineral.
Curityba, le 8 novembre 19o3.

Permettez-moi de vous donner quelques details sur la
mission du Parana, fond6e il y a deux annies a Curityba
par Mgr Joseph de Camargo Barros, eveque de Curityba.
Le Parana, un des vingt Etats da Bresil, est situd entre
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55' et 27* 5o'de latitude miridionale, et entre 40 44' et

11o 8' de longitude occidentale du meridien de Rio-deJaneiro. La superficie de ce vaste Etat est de 240 ooo kilo-

metres carris. Une haute chaine de montagnes le parcourt du nord au sud, et le divise en deux parties bien
distinctes: celle de Beira-mar et celle de Serra-acima. La
partie qui longe la mer est chaude, insalubre; on y trouve
toutes les productions des pays tropicaux. La seconde est
un immense plateau de 5oo kilom6tres de largeur. Le
climat y est dilicieux: c'est un printemps continuel. Le
sol y est tres fertile et est sillonni d'une infinite de cours
d'eau, qui deviennent ensuite de grands fleuves. On arrive
a ce plateau, qui est A 1ooo metres au-dessus du niveau de
la mer, par une voie ferree qui est une merveille de Part.
Elle suit sa marche ascendante a travers les montagnes, les
fordts vierges, les abimes, les precipices, traversant quinze
tunnels et plus de cinquante ponts, offrant au regard ravi
des panoramas d'une grandiose beautd. C'est l'oeuvre de
I'ingenieur brisilien Teixeira Soares.
Ii y a vingt-cinq ans le Parana comptait cent vingtcinq mille habitants; aujourd'hui on ivalue sa population
a quatre cent mille habitants. Cette augmentation si rapide
est due principalement a Iimmigration europeenne.
Le Parana a fait partie de 1'6veche de Saint-Paul jusqu'en
1892, 4poque de la fondation de 1'6vechd de Curityba. Son
premier e6vque, Mgr Joseph de Camargo Barros, a confi6
aux enfants de Saint-Vincent la direction de son s6minaire
en t8 9 5, et a itabli en 190o la mission, lui donnant pour

residence le siminaire 6piscopal.
Arrives A Curityba au mois de janvier 1902, Mgr Joseph
Giordano et votre serviteur, nous nous mimes A I'oeuvre
des le mois de fevrier. La ville 6piscopale fut le premier
theAtre de nos travaux. Curityba est une ville de trente
mille habitants, parmi lesquels on compte beaucoup
d'Italiens, d'Allemands, de Polonais, qui presque tous
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annie 1902, nous avons prech6 quatorze missions propre.
ment dites, evangelise une vingtaine de hameaux, o4 se
trouvent des chapelles de secours. Le resultat de nos travaux a ete: onze mille cent quarante-six confessions, trois
cent huit mariages de concubinaires, cinq conferences de
Saint-Vincent-de-Paul, neuf associations de Dames de
Charite. Je ne parle pas des baptimes, des confirmations,
des premieres communions, dont le chiffre est considerable.
Ces resultats sont inferieurs a ceux de Fan dernier, comme vous pouvez le constater par les chiffres. Cete difference provient de ce que cette annee nous avons ivangelisi
des paroisses peu populeuses, tandis que l'an dernier nous
avions passe par !es centres les plus importants de l'Etat.
Je n'abuserai pas de votre patience, en vous racontant les
divers episodes de cette seconde campagne: je puis dire en
un mot que partout nous avons trouv6 les coeurs bien disposes a recevoir la parole de Dieu et a profiter de la grace
de la mission, malgre l'ignorance qui regne dans cette
contrre si longtemps privde de tout secours religieux.
Une' des missions que Dieu a particulirrement bdnie a
ete celle de Guara-Kessaba, petite ville au bord de l'Ocean.
Pour y arriver, il faut traverser la profonde baie de Paranagua. Nous nous embarquames, un dimanche de grand
matin, dans un petit canot, conduit par deux robustes
matelots. Au milieu de la travers&e, le vent se mit a souffier avec violence, soulevant les vagues comme en pleine
mer, et ilevant notre frdle embarcation a de grandes haateurs, pour la laisser retomber dans des gouffres profonds.
Sans I'habilete et le sang-froid de nos matelots, et surtout
sans la protection de notre bonne Mere du ciel, nous
aurions peri, et celui qui a Ihonneur de vous icrire se
trouverait en ce moment au fond de la mer. Nous arrivimes a dix heures au petit port de Guara-Kessaba, extdnuds,
trempes jusqu'aux os. Comme il n'y a pas de pretre dans
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la ville, nous nous rendimes chez le sacristain, portant
notre valise, aussi tremp6e que nous. La un nouveau
contretemps nous attendait: le sacristain s'excusa, disant
qu'il ne pouvait pas nous recevoir, parce qu'il avait plusieurs malades dans sa maison. Nous nous rendimes a
l'eglise et sonnimes les cloches & toute voice, non seulement pour appeler les fid&les, mais encore pour richauffer
nos membres engourdis par le froid. En depit de la pluie,
qui ne cessait de tomber, quelques bommes arriverent :
SMes Peres, oi allez-vous loger? - Ici, a l'eglise; pendantla mission le bon Dieu y habitera, nous ne devons pas
6tre plus difficiles que lui. - Mais il fait froid. - L'amour
des ames nous richauffera. -- Mais il n'y a pas de lit. Le plancher de la sacristie nous servira de matelas. - Qui
prdparera vos repas? - La divine Providence. * Tout en
conversant avec nos braves gens ahuris, nous balayions
l'eglise et pr6parions l'autel pour la sainte messe. A onze
heures et demie commenqa le saint sacrifice de la messe,
qui fut suivi du sermon d'ouverture. La finirent nos epreuves. Un excellent chretien, boulanger de profession, nous
offrit I'hospitalit6 et nous traita avec une ddlicatesse parfaite. La population tout entiere assista aux instructions:
ce furent quinze jours de joie et de fete pour ce bon peuple.
Tous se confesserent; il n'y eut pas une seule abstention.
Notre sortie de la paroisse fut aussi triomphale que l'entree
avait e•t triste. La veille au soir, la cite entiere, les autorites
en tete, vint nous remercier au son harmonieux de la musique et au bruit etourdissant des fusees et des p6tards: au
Bresil il n'y a pas de fete sans feu d'artifice. II nous fallut
subir une vingtaine de discours. II n'en cotite pas aux
Bresiliens de prononcer des discours : tous, depuis l'homme
instruit jusqu' l'ouvrier ignorant, sont orateurs; je ne
pretends pas que ce soit de la haute eloquence ! Des enfants
de dix ans, qui ne savent ni lire ni ecrire, montent sur une
pierre et vous debitent leur petite harangue avec une facilit6
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conservent leur langue et leurs usages. Pour rendre la
mission plus fructueuse, Mgr l'iveque nous adjoignit
six missionnaires, afin que les predications se fissent
dans les differentes langues qui se parlent dans la ville.
On pricha tous les jours en italienal'eglise du Bon-Jesus,
en allemand a liglise du Tiers-Ordre, en polonais a eglise du Rosaire, en portugais a la cathidrale. Pendant
quinze jours la cathddrale, qui nous avait ete assignee, se
remplit d'une foule pieuse, icoutant la parole de Dieu
avec une attention et un recueiiiement parfaits. L'affluence,
ne fut pas moindre dans les autres eglises. Les resultats
dipasserent nos espirances: sept mille quatre cent vingtneuf personnes communierent. En memoire de cet evinement, une croix fut erigde au milieu de la ville; malheureusement la pluie enleva a la cerimonie P'clat que
l'enthousiasme general promettait de lui donner.
Quelques jours apres nous partimes pour Ponta-Grossa,
qui est apr6s Curityba la ville la plus importante du Parana.
C'est un entrep6t de commerce considerable. Le bon Dieu
nous y reservait une premiere 4preuve. Un journal irreligieux de la localit6 attaqua vivement la mission et les
missionnaires, bien que nous n'eussions pas donn6 lieu a
ses violentes diatribes, car, fideles aux enseignements de
notre bienheureux Pere, nous ne prdchons que 1'Evangile,
et si nous sommes sans pitie pour le vice, nous sommes
toujours pleins de bonti et d'indulgence pour le pecheur.
Aux attaques du journal nous n'avons opposd que le silence
et la patience, continuant notre oeuvre avec calme, et
comptant sur la grace de Dieu pour les resultats. Le bon
Dieu rdcompensa notre confiance: nous etimes la consolation de voir s'approcher de la sainte table huit cents personnes,defonder une conference de Saint-Vincent-de-Paul,
dont les membressontaussidistinguds par leur foi que par
leur position sociale, etune association de DamesdeCharite,
laquelle compte diji plus de cent cinquante membres,
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De Ponta-Grossa nous nous rendimes A Palmeira. La
nous nous trouvames aux prises avec d'autres difficultrs.
Quelque temps auparavant un prdtre scandaleux avait et6
interdit par Mgr l'evque. Se jetant dans I'abime de
la disobeissance et de la rdvolte, il entra publiquement
dans la franc-maqonnerie, et continua, en dipit des censures
ecclesiastiques, a celibrer la messe, A baptiser, a remplir
toutes les fonctions du saint ministere. Les hommes les plus
influents de la localitE le soutenaient dans sa rebellion. Les
espritsetaient tris exaltes quand s'ouvrit la mission. Cependant l'assistance aux instructions fut satisfaisante, et nous
prmes deposer dansbeaucoup de coeurs la bonne semence de
la parole de Dieu. Elle devait porter ses fruits plus tard. Dix
mois apris la mission, un des deux missionnaires retourna
a Palmeira, y pricha neuf jours devant un auditoire nombreux et sympathique, confessa une quantiti considerable
de personnes, fonda une conference de Saint-Vincent-dePaul et une association de Dames de Charite, laissant la
ville caime et soumise A son nouveau pasteur.
Pour ne pas prendre votre temps si precieux, mon trcs
honord PNre, je ne donne aucun d6tail sur les missions
qui ont suivi ces trois premieres; je vous dirai en resume
que, pendant Pannee 1902, nous avons prechi onze missions proprement dites, sans parler des nombreuses
chapelles de secours, ohi nous ne nous sommes arreies que
quelques jours.
Le nombre des communions s'est elev6 A dix-huit mille
cinq cent quatre-vingt-trois. Nous avons ligitim6 cent
unions de concubinaires, fond6 trois conferences de SaintVincent-de-Paul et trois associations de Dames de Charite.
Les vacances, de novembre a fevrier, ont 6ti employees,
comme le veut saint Vincent, a la priere, a P6tude, A la
retraite annuelle, et aussi A quelques predications isolees.
Au mois de fevrier 9go3, nous nous remimes en campagne, M. Joseph Alves et votre serviteur. Durant cette

-

xo6 -

annie 1902, nous avons prechi quatorze missions proprement dites, dvangdlise une vingtaine de hameaux, of se
trouvent des chapelles de secours. Le resultat de nos travaux a et : onze mille cent quarante-six confessions, trois
cent huit mariages de concubinaires, cinq conferences de
Saint-Vincent-de-Paul, neuf associations de Dames de
Charitd. Je ne parle pas des bapt8mes, des confirmations,
des premieres communions, dont le chiffre est considerable.
Ces resultats sont infirieurs a ceux de Ian dernier, comme vous pouvez le constater par les chiffres. Cette diffirence provient de ce que cette annee nous avons dvangdlisd
des paroisses peu populeuses, tandis que l'an dernier nous
avions passd par les centres les plus importants de l'Etat.
Je n'abuserai pas de votre patience, en vous racontant les
divers dpisodes de cette seconde campagne: je puis dire en
un mot que partout nous avons trouvd les coeurs bien disposes a recevoir la parole de Dieu et i profiter de la grace
de la mission, malgri l'ignorance qui regne dans cette
contree si longtemps priv6e de tout secours religieux.
Une des missions que Dieu a particulierement binie a
etC celle deGuara-Kessaba, petite ville an bord de I'Ocdan.
Pour y arriver, il faut traverser la profonde baie de Paranagua. Nous nous embarquames, un dimanche de grand
matin, dans un petit canot, conduit par deux robustes
matelots. Au milieu de la traversde, le vent se mit a souffler avec violence, soulevant les vagues comme en pleine
mer, et 6levant notre frdle embarcation a de grandes hauteurs, pour la laisser retomber dans des gouffres profonds.
Sans l'habilete et le sang-froid de nos matelots, et surtout
sans la protection de notre bonne Mere du ciel, nous
aurions peri, et celui qui a Uihonneur de vous icrire se
trouverait en ce moment au fond de la mer. Nous arrivimes a dix heures au petit port de Guara-Kessaba, extenuds,
trempes jusqu'aux os. Comme il n'y a pas de pretre dans
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la ville, nous nous rendimes chez le sacristain, portant
notre valise, aussi trempie que nous. La un nouveau
contretemps nous attendait: le sacristain s'excusa, disant
qu'il ne pouvait pas nous recevoir, parce qu'il avait plusieurs malades dans sa maison. Nous nous rendimes a
l'eglise et sonnimes les cloches a toute voide, non seulement pour appeler les fiddles, mais encore pour richauffer
nos membres engourdis par le froid. En depit de la pluie,
qui ne cessait de tomber, quelques hommes arriverent :
a Mes Peres, oh allez-vous loger?- Ici, a l'eglise; pendant la mission le bon Dieu y habitera, nous ne devons pas
6tre plus difficiles que lui. - Mais ii fait froid. - L'amour
des ames nous rechauffera. - Mais il n'y a pas de lit. Le plancher de la sacristie nous servira de matelas. - Qui
prdparera vos repas? - La divine Providence. * Tout en
conversant avec nos braves gens ahuris, nous balayions
l'dglise et preparions l'autel pour la sainte messe. A onze
heures et demie commenqa le saint sacrifice de la messe,
qui fut suivi du sermon d'ouverture. La finirent nos 6preuves. Un excellent chritien, boulanger de profession, nous
offrit I'hospitalitl et nous traita avec une delicatesse parfaite. La population tout entiere assista aux instructions:
ce furent quinze jours de joie et de fete pour ce bon peuple.
Tous se confesserent; il n'y eut pas une seule abstention.
Notre sortie de la paroisse fut aussi triomphale que 1'entree
avait ted triste. La veille au soir, la citi entiere, les autorites
en t6te, vint nous remercier au son harmonieux de la musique et au bruit itourdissant des fusdes et des petards: au
Bresil il n'y a pas de fete sans feu d'artifice. II nous fallut
subir une vingtaine de discours. 11 n'en codite pas aux
Bresiliens de prononcer des discours : tous, depuis P'homme
instruit jusqu'k Pouvrier ignorant, sont orateurs; je ne
pretends pas que ce soit de la haute iloquence ! Des enfants
de dix ans, qui ne savent ni lire ni ecrire, montent sur une
pierre et vous debitent leur petite harangue avec une faciliti
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6tonnante. Le pire, c'est que le pauvre missionnaire doit
rdpondre i chacun de ces compliments. Nous nous sommes
tires d'affaire de notre mieux, les couvrant de fleurs et leur
disant mille amabilitds, afin de ne pas arrdter I'expansion
de leur joie toute chretienne. A l'heure de notre depart,
une foule considerable nous conduisit au port, et- se sdpara
de nous les larmes aux yeux, mais !e coeur content. Nous
traversimes de nouveau la baie: le ciel etait serein et la
mer calme, comme les cceurs de ceux que nous venions
d'evangeliser. Si la vie du missionnaire a ses heures penibles, elle a aussi ses jours de joies ineffables, car il n'est
pas de filicitd comparable a celle d'etre l'instrument dont
Dieu se sert pour donner a tous les habitants d'une cite la
paix de FI'me et de la conscience.
Jean QUINTAO.

BAHIA

Lettre de M. Guillaume VAESSEN, pritre de la Mission.
Notre dernicre campagne de missions, qui a durk huit
mois, nous a remplis de consolation, notamment a Ferros
et A Joanesia. Dans chacune de ces deux localit6s nous
avons fait faire un nouveau cimetiere. II faut voir hommes
et femmes, jcunes et vieux, riches et pauvres, portant des
pierres, tous en procession, la croix en tote et chantant
des cantiques. Certains poussent la ferveur et la simpliciti
jusqu'i prendre au sdrieux ce qu'on leur dit en souriant:
SQue ceux qui ont de gros p6ches doivent porter de
grosses pierres n, de sorte que quelques-uns restent en
chemin.

Vers la fin d'aoit, nous sommes partis pour les forets
vierges du rio Doce. Ce furent MM. Lacoste, Taddei et
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Giordano qui, les premiers, ont eu le courage et la gloire
d'aller secourir les Ames par la predication des missions
dans ces regions presque inaccessibles. II est vrai qu'eux y
6taient entres du c6te du sud oh la penetration est plus
facile; du c6te de l'ouest, il n'y a presque pas moyen d'y
arriver, nous dit-on. Essayons pourtant.
11 faut d'abord passer le rio Doce qui a bien i kilometre de largeur &certains endroits.
Nous montons dans un canot. Nos chevaux, tenus par
la bride, nagent de leur mieux, en souffiant comme des
locomotives. On atteint l'autre rive et nous voila en pleine
foret vierge. Quelle v6egtation ! Les arbres sont enormes.
Rien de plus beau que ces lianes qui grimpent jusqu'au
sommet des arbres, descendent, remontent encore et vont
se perdre dans le fouillis. C'est le domaine des jaguars, des
boas, des cerfs, des tapirs, etc.
Pendant une mission, un chasseur est venu demander
d'aller tuer un tigre.
AAccord6, lui dis-je, mais A deux conditions: la
premiere, te confesser d'abord, la seconde nous apporter
le fauve. D
Accepte. M. Thoor, mon compagnon, confesse notre
homme et lui donne une medaille.
Le lendemain notre Nemrod revenait avec le monstre
charge sur un Ane.
Apres neuf jours de voyage, nous arrivons A Flobesta,
lieu de notre premiere mission. Autant nous avons trouv6
de foi et de religion dans certaines de nos missions pricedentes, autant nous allons rencontrer maintenant, on
pourrait dire de brutalite, d'ignorance et d'indiffnernce
dans ces populations abandonnees. C'est la vie de la nature.
A Floresta, pas d'6glise; il y en avait une, elle vient de
tomber. II faut en improviser une autre avec une immense
niatte de taquara.Nous passons huit jours dans deux petites
huttes.
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Pendant la mission notre voisin tue sa femme durant la
nuit. Ce crime, j'en conviens, me fait peur, a moi qui dors
seul dans ma cabane sans porte. On sait que je possede la
bourse, qui, ii est vrai, est maigre et bien maigre, mais,
enfin, c'est notre seule ressource. Je m'en vais done
demander l'hospitalite. mes deux compagnons qui,
malgre 6'etroitesse de leur logis, me retoivent charitablement. Mal logos, nous ne sommes pas mieux nourris.
Force nous fut de d6penser to francs pour acheter un
petit pore.
A Passagem, notre hote, le soir de notre arriv6e, eut It
brillante idee de donner un bal. Une trentaine d'hommes
et de femmes, hdlas! plus ou moins ivres, commencerent
a sauter comme de vrais sauvages. Sachant bien que cela
allait continuer crescendo jusqu'au lendemain, nous nous
voyons obliges de nous retirer vers les dix heures du soir
et nous allames dormir a l'ýglise.

La mission de Natividade est signalke par un incident.
Pendant que M. Pimenta prachait, dehors, sur la lisiere
du bois, un serpent 'norme se faufila au milieu des femmes
qui, naturellement, commencent a s'agiter. M. Pimenta
les gronde. On lui rdpond:
u-

11 y a un serpent.

t<- Allons, r6plique le prndicateur, vous revez, demeurez tranquilles. n
Un silence complet s'etablit; il durait depuis dix minutes
quand, tout a coup, nouveau remue-m6nage et cris parmi
les hommes. C'tait bien un serpent qui venait s'enrouler
autour de la jambe d'un des assistants. Celui-ci secoue
violemment la jambe et jette le serpent au loin; un negre
l'dcrase de son pied nu.
Notre derniere mission a 6t6 h Santa-Anna. Pour y
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arriver il nous a fallu toute une journee remonter le rio
Doce. Sur notre gauche sont les forets que nous venous de
parcourir; sur notre droite est le domaine des sauvages,
sur lequel aucun civilise ne s'aventure, sinon un pretre
francais, M. Leduc, qui essaye de les &vangeliser. La, ii y
a encore douze tribus d'lndiens completement sauvages.
Heureusement ils ne sont pas ici en ce moment. Ils ne
descendent au bord du fleuve que quand ils ne trouvent
rien h manger a l'int6rieur; alors ils viennent pecher,
chasser et cueillir des fruits, surtout des sapucayas, grosses
noix renfermant chacune de trente a quarante fruits, sortes
de chAtaignes d6licieuses. II y a encore des traces de leur
recent passage, des tisons eteints de leurs feux, des dessins
grossiers sur les arbres.
Nous efimes, un jour, une vive alerte. Nous etions a
moitie endormis au fond de notre canot, nous sommes
tout a coup reveilles par un bruit qui vient de la forkt.
Sont-ce les Indiens? Le bruit se rapproche de plus en plus,
puis, tout d'un coup, un plongeon formidable a lieu.
C'etait un tapir qui se jetait At 'eau, renversant presque
notre canot. Enfin nous arrivons a Santatoma et Dieu y
benit notre travail de mission.
II nous fallait retourner a Caraca. Mais de quelle
maniere y arriver? Traverser de nouveau ces forets au
temps des pluies, c'est impossible. Nous prenons la resolution de nous diriger sur Victoria. II nous faut des
chevaux. Nous en louons; mais il est bient6t 6vident qu'ils
ne peuvent &tre utilis6s : voyager dans ces conditions sept
ou huit jours, c'est impossible. Nous nous recommandons
a la Providence. Le secours ne se fait pas attendre. Bient6t
M. Leduc, le pretre d6voud dont j'ai parl6 tout i l'heure,
ayant appris notre passage, vient i notre rencontre avec
ses colons polonais et allemands. Oh! les braves gens, les
bons chr6tiens! Ils nous firent accepter gratis des chevaux
et tout ce qu'il fallait pour continuer notre voyage, et,
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aprbs sept jours de marche, nous arrivames a Victoria oh
Mgr Monteiro nous recoit avec la cordialit6 et la simpliciti
d'un vrai fils de saint Vincent.
Trois jours apres, nous nous embarquames a bord du
Espirito santo, et le lendemain nous arrivimes HRio-deJaneiro, oh les attentions de nos confreres nous firent
bient6t oublier toutes les privations endur6es dans les
forets du rio Doce.
Voila le r6cit abrcg6 de notre petite tournde apostolique
de Fan passe. Les populations 6parses dans ces forets
lointaines sont vraiment a plaindre. Ellesnesavent presque
plus ce que c'est que la religion. Ce n'est pas leur fate,
elles n'out pas de pr6tres. be plus, elles sont si miserables
que, n'ayant presque pas de quoi se couvrir, beaucoup de
gens ne viennent pas a la mission. Aussi tandis que, pendant les cinq premiers mois, nous avons confess6 douze
mille personnes dans les missionsprecedentes, pendant les
trois mois que nous avons passes sur les bords du rio
Doce, nous n'en avons confesse que huit cents.
1I y a bien des fatigues, et parfois des perils. Malgrd cela
on est heureux. A travers ces immenses forets on chante
des cantiques, on r6cite son chapelet, on prie, parce que
les beautis de la nature 6eivent naturellement l'ame a Dieu.
Que c'est beau, quand le soleil descend dans cet ocean de
verdure, que les oiseaux gazouillent leur prikre du soir, et
que peu a peu tout bruit s'6teint! (Les Missions catholiques, no du 2 septembre 90o4.)

REPUBLIQUE ARGENTINE
A l'occasion du cinquantieme anniversaire de la proclamation
du
dogme de 'ImmaculecConception, hgr 1'archeveque de BuenosAyres prescrivit I tous les curEs ou sup6rieurs de chapelles
ouvertes
au public dans la ville archi4piscupaie de faire donner une
mission
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dans leur paroisse ou 6glise. Une entente eut lieu pour Ie choix de
l'epoque, et c'est le mois de septembre qui fut fixd pour les exercices &donner rue Cochabamba, dans la chapelle des missionnaires.

Voici Ie compte rendu envoy6 a M. le Supericur general sur cette
mission.
Buenos-Ayres, le 17 octobre 1904.
MONSIEUR ET TRES HONORC

P RE,

Votre binedictions'il vous plait!

Dans I'Argentine, le bien se fait, et, nous l'esperons,
de plus en plus pourra se faire. La preuve en est dans une
superbe mission qui acheve de se donner ici, dans notre
eglise de Cochabamba. Du reste, comment ne pas triompher de tous les obstacles ? Le Sacre Coeur de Jesus n'est-il
pas le titulaire de notre 6glise ?- Comment qualifier cette
mission ? Je dirai qu'elle fur presque miraculeuse. Tout
d'abord, disons que I'enseignement le plus clair de cette
mission, enseignement encourageant au deli de toute
expression, est celui-ci : dans cette terre argentine, les
moyens d'action mis en ceuvre dans nos missions de
France peuvent s'acclimater et "r6ussir; la m6thode de
saint Vincent, comme elle se trouve d6veloppde dans le
Directoire, se manifeste, dans ses grandes lignes, bonne,
excellente meme, en Argentine comme en France, Les
faits sont la pour leprouver. Mais, avant d'aller plus avant,
faisons deux remarques. La premiere : Dans ces regions
les missions sont d'assez courte duree. Des lors, a-t-on le
temps d'y bien instruire et de bien remuer les ames ? C'est
douteux. Quelques esprits pretendent que la population
manque de constance pour suivre des exercices durant
trois longues semaines. Ce prejug6 local a Wetheureusement d6menti par notre mission. Bien plus, un bon nombre de personnes disaient : Pourquoi finir si t6t ? a
Autre remarque : Buenos-Ayres est, selon l'expression
consacrde, le Paris de I'Amdrique du Sud. C'est tres vrai.
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Les 6elments cosmopolites qui composent la population
semblent plut6t favorables AFlindiff&rence et m6me Al'hostilite. Malgre tout, notre mission a produit, parmi une
population ainsi mel&e, un effet religieux considrable et
des conversions reellement inattendues. Voici les faits.
Ils parlent d'eux-memes.
Commencee le 4 septembre, la mission se cl6tura le 25.
Comme il convenait, ce fut notre v6n6r6 et cher visiteur,
M. Bettembourg, qui ouvrit le feu..., je veux dire la
mission. Tout missionnaire connalt la c6rmonie d'ouverture : allocution qui est comme lenvoi des missionnaires,
benediction solennelle donnee aux ouvriers dvangiliques
et aux fideles, premieres paroles du directeur de la mission.
Le dirai-je ? C'est h ce moment-l que l'on apprecie le
micux le bienfait de la vocation apostolique. Parmi nous,
plus d'un etait profondement emu ; missionnaires en
France, nous nous rappelions les luttes passees, nous
revoyions les residences aimees, maintenant ddsertes;
nous pensions aux ruines amoncel6es. Cependant, nous
b6nissions Dieu, car nous avions confiance que Forage
avait portejusqu'ici la bonne semence des vraies missions.
Tous, nous sentions que Pentreprise 6tait capitale.
Les ouvriers d6signes furent MM. Brignardelli, Prat,
Dolet, Bulhon. Le gineral en chef de cette lutte sainte fut
M. Brignardelli. Enfant du pays, dou6 d'une parole chaude
et facile, il sut, dis la premibre fois, pendtrer au plus
intime des Ames pour les gagner, les reveiller, les
convertir. Malgre la pratique encore imparfaite de la langue espagnole, MM. Prat, Dolet et Bulhon le second&rent de leur mieux. M. Dolet, toujours d&voui, s'occupa
surtout des chants. Le chant populaire des cantiques,
gendrateur puissant de la priere malgre soi et de 1'enthousiasme religieux, est, en effet, un el6ment sans lequel
il n'y a pas de veritable mission.
- Notre mission dura trois semaines : la premiere, dedide
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aux enfants ; la seconde, sp6cialement affectee aux personnes du sexe ; la derniere, consacree surtout aux hommes.
Les enfants ! L'Argentine, pays de progres et d'avenir,
compte des fami!!es nombreuses. Notre 6glise, pourtant
spacieuse, serait-elle assez grande pour contenir tous ces.
enfants ? ceux qui frequentent les ecoles des Filles de la
Charit6 et des bons Freres... et aussi les enfantsdudehors ?
Nous fimes deux reunions: le matin, pour les garqons; le
soir, pour les petites filles. Sans exagerer, les premiers:
atteignaient le chiffre respectable de sept cents, et lessecondes, plus nombreuses encore, 6taient au moins huit
cents. Charmant, en verite, atait le spectacle offert par tous.
ces petits enfants, fils d'Italiens, d'Espagnols, de Francais.
et... n'oublions pas quelques specimens de a gens de couleur a. Tous etaient admirables de recaeillement et d'entrain. Ils goiltaient surtout deux cantiques : le premier ::
0 Madre mia (en franqais, Bonne Marie); le second : celui qui, sur fair du Pitid, monDieu, intercede pour 1'Argentine. Interrogez tous ces enfants, ncs d'6trangers, is nevous r6pondront pas : a Je suis fils d'Italien, d'Espagnol 3;.
non! Ilsrelkveront fibrementleur petite tte et vous diront :
a Moi, Pere, je suis argentin I! Et, vraiment, ils ont bien
raison d'aimer leur beau et riche pays.
Quant &l'invocation : 0 Maria sin pecado concebida
O Marie conque sans pich6 n, ils ae la chantaient pas,
iis ia... tonitruaient. Des oreilles plus delicates auraient
trouv6 que la justesse du ton laissait parfois a desirer,.
mais les voix voulaient aller, comme les ames, droit au
cceur de la sainte Vierge qui devait Wtre bien contente.
Pour confesser tous ces enfants, chaque pr6tre, libred'autre part, vint en aide aux missionnaires, et le dimanche i septembre, les enfants qui deji avaientfait la premiere communion purent s'approcher de la table sainte.
Ils n'6taient pas moins de quatre cent vingt-cinq. Que dire:
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de leur fkte a Marie, qui eut lieu le soir du meme jour?
Dire que cette fete fut belle ne serait pas assez; elle fut
merveilleuse. Tous les enfants y furent invites. II ne s'y
rencontra pas moins de quatre mille visages roses de barnbins bien veillis. Comme ils 6taient fiers de montrer sur
Ieur poitrine la medaille de la Vierge immaculee ! Quels
gazouillements en attendant I'heure de la cer6monie...,
puis soudain... quelle sagesse! La fete eut lieu dans la cour
de la maison des Filles de la Charite. Invite, notre digne
cure de la Conception, M. Guillaume Echevertz, presidait,
avec M. Bettembourg, cette interessante reunion. M. Brignardelli et M. le cure prirent successivement la parole,
et, dans quelques reflexions aussi instructives que charmantes, rcussirent a captiver leur jeune auditoire. Puis, ce
furent des cantiques suivis de la consecration et de la
benidiction solennelle donn6e a ces chers enfants. Semblable spectacle ne s'6tait jamais vu ! Nous etions dix-huit
prctres, car la veille, des exiles de Notre-Dame de la
Drfche diocese d'Albi, France) 6taient venus nousdemander I'hospitalite en attendant le depart d'un vapeur pour
le Brisil. Si nous nous sommes appliques Aexercer I'hospitaliti comme l'eOt fait saint Vincent, ces expulsis nous
rcompensirent au centuple par leur ferveur et leurs bons
exemples. Strement que leur benediction portera bonheur
aux petits enfants de la mission.
Images, medailles, bonbons, furent largement distribuis
aux h'ros de la f6te qui se retirerent enchantes et ravis.
Les parents furent aussi bien contents. Notre digne cure
nous dit : o C'est admirable; de plus je vois que dans vos
classes de frdres et de sceurs vous avez plus d'enfants que
dans 'ecole paroissiale. DIt parait que dans les maisons,
partout, on entend les enfants qui, sans se lasser, chantent
leur cantique A Marie.
Ici, permettez-moi de citer un trait. Quelques jours
apr~s la mission, je vois entrer dans l'Pglise deux petits
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garqons. L'un avait bien cinq ans et l'autre dix. Le petit
entrainait le plus grand qui semblait etonnd de se trouver dans Peglise. Ils allrent jusqu'au sanctuaire et, 1l, le
plus petit, avec force gestes, donnait des explications a son
compagnon. Un moment, ils se mirent a genoux. Intrigui je m'approche : a Que dis-tu h ton petit camarade ?Et l'enfant de me repondre : a Pre, moi, je suis venu
& la mission et A la fate. Lui, vois-tu, il est grand, mais
ii ne sait rien, ii ne sait pas oii est Dieu. Je l'ai mend ici et
je lui explique que Dieu s'est fait tout petit, et qu'il
demeure lI, dans cette petite maison doree. Le Pere disait
qu'il fallait etre missionnaire, je suis son missionnaire et
je lui montre oi est Dieu. z Que pensez-vous de ce petit
ap6tre ?... N'est-il pas la preuve vivante que les enfants
firent bien la mission ?
La seconde semaine fut reserv&e aux personnes du sexe.
Travailleuses d'ateliers, institutrices brevetees, demoiselles de la haute societe, humbles femmes de m6nage, composaient une assistance reellement edifiante. Que de
prieres ardentes adressees i Marie pour la conversion d'un
pere, d'un epoux, d'un frere ! On sentait,dans ce milieu si
bien dispose, un courant de pidt6 et de sainte ferveur.
Aussi, quand arriva le 18 septembre, la communion
'ginerale se chiffra au nombre de six cents. Que de bonnes
resolutions ! Elles furent d'autant plus fermes, que, dans
chaque soiree de cette semaine, M. Brignardelli, toujours
infatigable, fit a cet auditoire des conferences speciales.
Ilsut, avec un tact parfait, leur expliquer en d6tail le r6le
de la femme chrdtienne dans la socidt6 actuelle. Parmi les
resultats alors obtenus, en voici deux tres importants :
i" Un renouvellement de zele parmi les Enfants de Marie
qui ont pris les'trois decisions suivantes:
at Aider Mgr l'archev6que en vue de 1'6rection d'une
maison pour les jeunes filles abandonnees;' b) rdaliser
le 26 novembre un grand pelerinage a Notre-Dame de

-

118 -

Lujan, sanctuaire national de 1'Argentine; c) enfin,
driger dans notre eglise un autel plus digne de la Vierge
de la medaille miraculeuse, et choisir ce sanctuaire et cet
.autel, comme centre et rendez-vous de toutes les Enfants
-de Marie Immaculde de la capitale. Ces decisions furent
hautement approuv6es et benies par Sa Grandeur.
2. Un second resultat a e6tla fondation d'une association plus generale de dames chretiennes. Elle portera
le titre a Immaculde-Conception . DeJa, la liste des noms
des dames inscrites s'tilve a plus de deux cent cinquante.
Une organisation sage et forte fera produire a cette association des fruits de salut dans toutes les families de ce
cher quartier.
Laissez-moi vous relater un trait simple mais bien
edifiant. Le lendemain de la cl6ture de la mission, une
bonne personne etait dans l'eglise et... pleurait. a Vous
pleurez, lui dit un missionnaire, vous avez done beaucoup de peine? - Pere, je pleure, mais c'est de joie. Mon
mari et mes trois grands garcons ont gagn6 la mission.
Pere, ce qui s'est passe ici est a peine croyable. On s'est
converti comme du temps de Notre-Seigneur. Les missionnaires out fait grand bien. - Mais, repliqua le Pere,
c'est Dieu qui a tout fait; vous savez bien qu'il y a des
missionnaires qui ne savent pas bien parler en espagnol.
- Si, repond-elle, cela n'y fait rien, quand les PNres parlent a l'extsrieur, le bon Dieu fait entendre sa voix au
fond de 1'ame. La mission, Pere, on en parle partout. a
C'etait vrai, et, des points les plus eloign6s, le peuple
accourait pour voir une vraie mission.
Un mot sur notre fete du 15 septembre, jour de la consecration generale de toutes les families a Marie Immaculee. L'ordre d'une telle cer6monie est connu de tous.
Mais, ce qu'il y eut de plus surprenant, ce fut I'affluence
du peuple. Seules, furent admises les grandes personnes
et, malgr6 tout, I'Nglise fut trop etroite. Alors, nous ouvri-
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mes les portes et le peuple se tint dehors jusque dans la
rue. Toute cette foule, attentive et recueillie, Icouta un
sermon nourri de faits historiques et relatant I'action
bienfaisante de Marie au milieu des peuples d'Amerique.
Puis, I'acte de consecration, repete par des centaines de
voix, emporta les mes et les jeta, confiantes et heureuses,
au pied du tr6ne de Marie. L'eglise, ai-je dit, avait 6t6 trop
petite. Aussi, sur de nombreuses demandes, la meme fete
se rep6ta dans la soiree du dimanche suivant. Je ne blesserai pas la modestie du cher M. Prat, en disant que son
allocution nous mit dans 'Fme un amour toujours plus
grand pour la Vierge puissante. Il nous en parla avec tant
de coeur! Cette fete fut d'autant plus consolante que la
divine Providence nous envoya le representant en Argentine du Souverain Pontife. En effet, soudain, parut au
milieu de nous Mgr Sabatucci, internonce apostolique.
Lui aussi avait entendu parler de la mission et ii venait
voir, s'edifier et jouir! Cette attention delicate de sa part
nous remplit d'un nouveau courage pour continuer et compldter notre tAche encore inachev6e. InachevEe, car restait
la grande semaine, la semaine des hommes. Les hommes !
leur 6vangelisation, c'est toujours pour le missionnaire le
travail de choix.
Ici, a Buenos-Ayres, les societes libres penseuses et protestantes foisonnent; les ennemis de l'Eglise catholique
savent si bien leur ville qu'ils ont decid6 que Buenos-Ayres aurait, en 1906, son congres g6neral de libres penseurs
tout comme Paris et en meme temps que Paris. Des hommes, quotidiennement exposes dans un milieu pareil,
viendraient-ils ? De plus, si, dans quelques paroisses, ii
y a des cercles catholiques organis6s, dans notre quartier
il n'en existait pas. Enfin, une retraite particuliere
aux hommes, donnee durant la Semaine sainte, avait
a peine attir6 une trentaine d'assistants. Les hommes
viendraient-ils, durant la mission? Les uns disaient oui,
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d'autres, plus craintifs, affirmaient que non ! - Voici ce
qui se passa : A l'exercice g6neral du soir, dans les deux
premieres semaines, les hommes furent d'abord quarante-trois, puis soixante-quinze, puis davantage.... Un
soir pourtant, le nombre sembla diminuer et Je dis a quelqu'un : a II y a moins d'hommes. - Que voulez-vous, me
fut-il repondu, trois semaines, c'est un peu long; la constance n'existe guere ici. » Cette crainte disparut bientbt.
Le soir du dimanche 18 septembre, la premiere conf6rence speciale eut lieu. Quelle agreable surprise ! Plus de
trois cents hommes, respecrucux et animes de la meilleure
volonte, remplissaientla nef principale de 1'Iglise. Pauvres
et riches, ouvriers et membres de la haute societ6, tous unis
dans un meme sentiment de foi, suivirent avec constance
ces r6unions sptciales. Et l'enthousiasme ne manquait
ni dans la pricre, ni dans les chants. Un groupe de jeunes
gens nous dirent : a Pre, pourquoi ne formez-vous pas
un chceur de voix pour les cantiques ? , L'offre fut acceptie. Apres Pexcrcice du soir et malgre les fatigues d"une
rude journee, ces jeunes gens de bonne volonte restaient
quelques instants pour apprendre les cantiques du lendemain. Entrainee par ces voix deja pr6par6es, toute l'assistance chantait avec un entrain jusque-lh inconnu. - Un
soir, un excellent pretre, qui s'occupe des cercles catholiques, arriva avec quelques-uns des siens. 11 voulait, lui
aussi, voir et se rendre compte. Ilfut 6merveill6 : C
Comment faites-vous ? s'ecria-t-il. Quelle superbe reunion !
Vraiment, je voudrais que, pour leur consolation, les pr&tres de la ville fussent temoins d'un pareil spectacle ti Un
autre soir, je vois arriver une dame: <4Madame, je regrette,
mais on n'entre pas, la rdunion est pour les hommes seuls.
- Je le sais. - Et alors, pourquoi venez-vous ? - Pre,
laissez-moi voir, rien qu'un coup d'cil, pour savoir si ce
que 1'on dit est bien vrai. D Je lui permets de satisfaire sa
curiositd ! Elle regarde et revient: a Pere, c'est incroya-
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ble, mais c'est vrai, l'eglise est remplie d'hommes!
Une autre fois, deux gentlemen, vetus plus que correctetement, entrent, regardent, et, de suite, sortent avec un
visage mecontent, je dirai plus : furieux, atterr6.... Mon
Pere, dit I'un des assistants, je crois les connaitre, ce sont
le croire, car
des ennemis de la Vierge. , Je suis portde
ces deux messieurs se retirerent brusquement ; ils etaient
arrives au bon moment, oi nos catholiques, a plein ceur
et a pleins poumons, faisaient vibrer la priere: < O Marie
conque sans pich6. *
Venir, c'est bien ; ecouter, c'est mieux ; mais se confesser, c'est une autre question. Se confesseront-ils ? - Oui,
its sont venus; et, restant plut6t au-dessous du chiffre,
nous avons compte, un par un, le total de deux cent
quarante-deux communions d'hommes. En realite, deux
cent quarante-sept hommes se sont confesses durant la
mission. Nous ne comptons pas ceux qui vinrent les jours
suivants. Qu'elle 6tait 6mouvante cette messe du 25 septembre! Qu'elle etait touchante cette communion g6nerale !
Foi, respect, recueillement, enthousiasme contenu, tout
rEvelait le serieux de ces ames d'hommes. Et, quand i
P'instant de la communion, M. Brignardelli s'adressa a
son auditoire, plusd'un versa des larmes, de douces larmes,
celles du prodigue retrouvant la joie de la maison paternelle. Nous aurions eu des communions en plus grand
nombre si le 25 n'avait pas &t6le jour du pelerinage national des hommes a Notre-Dame de Lujan, pelerinage presidd par S. G. Mgr I'archeveque. N6anmoins, cette communion g6n6rale 6tait si consolante que l'ide vint
aussit6t d'envoyer un tlegramme a Monseigneur et aux
pelerins.
Le voici : a A Sa Seigneurie Illustrissime Monseigneur
Mariano-Antonio Espinoza. - Daigne Sa Grandeur Illustrissime, recevoir l'hommage de respectueuse ob6issance
et de filiale adhesion, que deux cent quarante-deux hom-
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mes lui envoient avec 1'enthousiasme le plus ardent. lls
sont unis en une seule foi et en un seul coeur. Ayant communie ce matin avec une ferveur sans dgale, ils ont aussi
donni le spectacle le plus imposant de I'amour et de la
reconnaissance envers Marie. Gloire a Marie en cette
ann6e jubilaire ! Nous tous, unis d'esprit et de prieres
au pdlerinage gnedral des hommes, nous sommes avec
vous aux pieds de la Thaumaturge de la Plata, et, filicitant Sa Seigneurie Illustrissime, nous sollicitons sa benddiction. - Au nom des assistants, signe : Nicolas BETTEMBOU'R,

superieur, visiteur; Antonio BRIGNARDELLI, direc-

teur de la mission. ,
De Lujan, Sa Grandeur daigna envoyer aussitot un
teP1gramme de felicitations a M. le superieur et . ses missionnaires pour le succes obtenu. A tous ceux qui avaient
pris part A la communion generale, ii envoyait de tout
ceuur sa meilleure bC6ndiction.
Bien plus, sur la demande de Monseigneur, un rapport
fut rcdigd par Mgr Brignardelli. La Voix de rEglise,
journal officieux de I'autoritd ecclesiastique, publia ce rapport sous le titre significatif et flatteur : Publicationofficielle. Ce rapport, Monseigneur le faisait sien et terminait
par ces mots : a Que ce document soit publi6 et que les
RR. PP. Lazaristes regoivent nos remerciements pour
cette laborieuse et fructueuse mission. Sign6 : I'Archeveque. a
Je terminerai cette bien longue lettre par la statistique
gendrale, tr:s exacte, des resultats obtenus. Je les tire du
rapport ci-dessus mentionna.
Hommes a)-ant communie : 242. (En rdalit6, plus nombreux.)
Retours de deux a plus de cinquante ans: 558.
Confessions ginerales : 455.
Grandespersonnes, premidres communions : 36.
Communions d'enfants : 425.
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Premierescommunions et rdnovations : 279.
Enfants de Marie: 220.
Autres communions durant la mission : 2 o04.
Ce qui, tout examine, donne un total de : 4 220 com-

munions. Ajoutons a cela plusieurs c6librations ou revalidations de mariages.
Voili, Monsieur et tres honord Pare, un compte rendu,
a coup sOr imparfait mais suffisant pour vous montrer le
bien r6alise par Dieu dans notre mission de Cochabamba.
Est-il besoin de vous dire que, malgr6 certains jours de
souffrance, notre vener6 visiteur fut l'ame de cette
mission. 11 nous y prdpara, dans l'intdrieur de la famille,
par une conference sur les bienfaits d'une mission.
Ses paroles et celles d'un de nos confreres, paroles pleines
de coeur, firent vibrer en nous tous la fibre apostolique,
et tous se d6vouerent. II est aussi trbs juste de rappeler
que, avant et durant la mission, nos chores soeurs, les
Filles de la Charite, nous aiderent et de leurs ferventes
prieres et de leur actif et ingenieux concours.
Deja, on nous demande pour d'autres missions. 11 y a
sans doute, en France, dans la patrie toujours aim6e, des
missionnaires qui sont tristes et d6soles de ne pouvoir plus
s'appliquer, comme jadis, a la premiere ceuvre de notre
Congregation. Qu'ils viennent ici, la moisson se pr6pare
superbe. Dieu aidant, is apprendront assez vite Iespagnol, langue relativement facile, et ensuite, vivent Dieu
et les missions en Argentine !
N...
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RENSEIGNEMENTS ET REPONSES

31.

FACULTi D'ERIGKR DANS

CHARITi

UN ORATOIRE PRIVi

INFIRMES. -

LES MAISONS DES FILLES DE LA
POUR LA COMMODITi

DES

S(EURS

S. C. du Concile, to novembre 1904; pour

sept ans.
On peut y cýelbrer la messe, y communier; mais on ne
peut y conserver le saint Sacrement. C'est le renouvellement de l'indult accorde le o1decembre 1897. (Voyez
Privileges, edition de 1899, p. 8.)
BEATJSSIMO PADRE

II Procuratore generale delia Cong. della Missione domanda umilmente alia S.V.la proroga della facolta, concessa ad septennium della
S. Cong. del Concilio, con la quale puo erigere oratorii privati nelle
case delle Figlie della Cariti per comodo delle Suore inferme.
Die 1o novembris 19o 4 S. Cong. Concilii, auctoritate S. Smi D.
N. Pi P. P. X, attentis expositis, gratiam Prorogationis ad aliud septennium, servata forma prmcedentis indulti, Proc. Generali Oratori
benigne impertita est. Et hoc rescriptum stet loco Brevis.
- VISCeSTIus, card. Ep. Prwnest., Pref.
C. Ds LAI, Secret.
32. L INDULGENCE PLUNIERE A GAGNER LE JOUR OU SECLE•BRE
LA FITE DE LA MEDAILLE MIRACULEUSE. -

Le texte de cette
concession a &t6 publid dans les Annales, annie 1895,
p. o02. La meme faveur est continude pour dix ans, par
un brefdu 16 novembre 1904.
33.

FACULTE DE TRANSFE1ER AU LENDEMAIN LES FTES DE LA

MANIFESTATION DE LA M~DAILLEMIRACULEUSE ET DE LA TRANSLATION

DES

RELIQUES DE SAINT VINCENT,

LORSQU'ELLES SONT

EMPECHEES PAR UN DIMANCHE DE RITE SUPIRIEUR
OU PRIVILAGIA

-

S. C. des Rites, decembre 1904.
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CONGREGATIONIS MISSIONIS

Rmus P. Augustinus Veneziani, Procurator Generalis Congregationis Missionis, exponens festum Manifestationis Immaculatae Virginis Mariae a Sacro numismate, die 27 novembris a Sacerdotibus
ipsiusmet Congregationis ac Puellis a Caritate recolendum, sepius
impediri occursu Dominice prime privilegiata Sacri Adventus :
Sanctissimum Dominum Nostrum Pium Papam X supplicibus votis
rogavit, ut in casu ejusmodi impedimenti, tamquam in sedem propriam enuniciatum Deipara festum in diem 28 sequentem transferri
valeat. Itemque expetivit, ut festum secundarium Translationis Reliquiarum S. Vincentii de Paulo Dominice secundm post Pascha
affixum, quoties ea Dominica impeditum occurrerit, in feria secunda
immediate sequenti liceat reponere. - Sacra porro Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi specialiter ab eodem Sanctissimo
Domino Nostro tributis, benigne annuit pro gratia in omnibus juxta
preces : servatis Rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 2 decembris 19o4.
A. Card. TRIPEPI, Pro Pramf.
D. PANICI, A rchiep. Laodicen, Secret.

En vertu de cet indult, lorsquela fetede la Manifestation
se trouve empech6e le 27 novembre par la coincidence du
i" dimanche de I'avent, elle est c61dbrde le lendemain 28
commeLa son jour propre; servatis rubricis.
De mrme, quand la f6te de la Translation des reliques de
saint Vincent de Paul, le deuxieme dimanche apres
PAques, coincide avec une f6te double de premiere classe,
elle se c6lebre le lendemain servatis servandis ; mais en
vertu d'un indult anterieur, du 22 aofit 1851 (Voy. Acta
apostolica,p. 269), si c'est avec une fete double de seconde
classe que coincide la fete de la Translation, au deuxieme
dimanche apres Pfques, ce jour-lk on cdlebre la translation
etla fete double de deuxieme classe est renvoyde au premier jour libre.
GRaCE ATTRIBUEE A L'INTERCESStiO: DE LOUISE DE MARILLAC
13 octobre 1904.

Au mois d'octobre 1902, ma sceur superieure 6tant
tombr e gravement malade, les m6decins appel6s en con-
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sultation decidbrent qu'une operation, faite immediatement, etait la seule chance de salut, et vu le grand age de
la malade (quatre-vingt-deux ans), ils nepouvaient r6pondre
du succes. Sans suivre cette ordonnance, nous commencAmes aussitot une neuvaine en I'honneur de notre vendrable Mere, et le dernier jour de la neuvaine, le docteur
qui, jusque-la, ne nous donnait aucun espoir, d6clara
ma sceur sup6rieure hors de danger. Jugez de notre bonheur! -

Soeur N...

GRACE ATTRIBUEE A L'KEA

BENITE DE SAINT-VINCENT

On nous ecrit de Call (Colombie) :

La relation suivante a &td adressee directement a
M. Bret, notre v6en&r visiteur. Dans ma traduction francaise, je me rapproche autant que possible du texte espagnol.
Martina P6rez de Salcedo souffrait, depuis quelque
temps, d'une tumeur cancereuse, rev6tant un caractbre trbs
dangereux. Elle se forma a la figure, au-dessus de 'oeil
gauche, et s',;tendait jusqu' l'oreille. Peu i peu, les chairs
se consumerent, l'ulcere se creusa, rdpandant une odeur
f6tide, et trois mddecins pronostiquaient ddja un fatal
resultat: aucune m6decine humaine, disaient-ils, ne pouvait enrayer les progres du mal. Dans ce triste 6tat, la
pauvre malade implora la mddiation de saint Vincent,
pere des orphelins et des pauvres, consolateur de ceux qui
n'ont plus ici-bas en qui mettre leur csperance. Sans
aucune autre mddecine que I'eau benite, appel6e eau de
de Saint-Vincent, et qui lui fut procur6e par une Fille de
la Charit6, la malade, animre d'un grand esprit de foi,
lava la plaie avec cette eau. L'ulcere canc6reux se gudrit
et se referma, de telle sorte qu'aujourd'hui il n'apparait
plus, la peau seule reste un peu ridde, indiquant ainsi 1'endroit oh fut la plaie.
CASIAU, C. M.
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Nos correspondants ont pu 6tre etonnes parfois de ce
que nous n'avons pas reproduit des communications du
genre de celles qui precedent. La raison ordinaire en est
que ces communications n'offrent pas les indications qui
nous sont n6cessaires.
Nous supprimons les noms, ainsi que le lieu d'oh I'on
ecrit, lorsqu'on nous le demande; nous les supprimons
meme sans qu'on le demande, lorsque cela nous parait
opportun. Mais nous ne pouvons prudemment rien
publier sans avoir entre les mains le nom des personnes
qui nous ecrivent et i qui I'on devrait s'adresser s'il fallait
contr61er les faits.
NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES

51. Frere Kirley (Jacques), coadjuteur, decede h Perryville (Etats-Unis), le 4 aoft 19o4; 62 ans d'age, i5 de
vocation.
52. M. Picard (Pierre), pretre, d6ecede Gouala (Abyssinie), le 27 septembre 1904; 68, 45.

53. Frere Penalver (Ignace), clerc, d6ecde& Sonseca
(Espagne), le 2 octobre 1904; 19, 4.

54. Frere Ferrari (Frangois),

coadjuteur,

d6cedde

Rome, le 29 septembre 1904; 75, 56.

55. M. Brom (Emmanuel), pretre, decede i Pest (Hongrie), le 7 octobre 1904; 3o,

T T.

M. Stella (Sauveur), pr6tre, d6c6de a la MaisonA Paris, le 7 octobre 1904 ; 89, 58.
MaFrere Sastre (Joseph), coadjuteur, dec6d6e
Los Milagros (Espagne), le 9 octobre 1904; 73, 37.
M. Grzegdala (Francois), pretre, decede & Leopol
(Galicie), le 23 octobre 1904; 59, 37.
59. Frere Perez (Pierre), clerc, d6cede i Madrid (Espa-

56.
Mere
57.
c6da,
58

gne), le 27 octobre 1904; 22, 5.
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60. M. De Dominicis (Bernard), pretre, decede a
Portici (Italie), le 6 novembre 1904; 6i, 45.
61. M. Massol (Jean-Baptiste), pretre, decýd6 a Khosrova( Perse), en novembre 1904; 54, 32.
62. M. Crosio (Jean), pretre, d6eced a Turin, le 17 novembre 1904 ; 62, 20.

63. M. Tcheng (Michel), pretre, decede en Chine, en
novembre 1904; 33, ii.
64. M. Soriano (Joseph), pretre, decede a Tehuantepec Mexique), le 19 novembre 1904; 49, 29.
65. Frere Audran (Gabriel), clerc, decede a Dax
(France), le 24 novembre 1904; 25, 7.
66. M. Rouquie (Gaston ), pretre, decede au Berceau
de Saint-Vincent-de-Paul (France), le 2 decembre 19o4;
31,8.
67. M. Ottoni (Alfred), pr&tre, decede au Bresil, en
decembre 1904.;.38, 17.
68. M. T-hlbaut (Eugene), pretre, d6ecede la MaisonMere a Paris, le 4 decembre 1904; 67, 35.
69. M. Verrina (Antoine), pretre, decede h Cape Girardeau(Etats-Unis), le 25 novembre 1904 ; 84, 63.
70. M. Demiautte (Flavien), pr&tre, d6ecde A Vitr6
(France), le 9 d6cembre 1904; 70, 48.
71. Frere Bungartz (Jean-Pierre), coadjuteur, d&ecd6
Theux \Belgique), le 18 d6cembre 1904; 5i, i6.

M. Sauveur STELLA

Le 7 octobre 1904 est decede a la maison-mbre de la
Congregation de la Mission, AParis, M. Sauveur STELLA,
pretre de cette congr6gation et I'un des assistants de M. le
Superieur g6enral.
I1 etait nd le 6 octobre I8I5 a Naples, et avait et6requ
dans la Congregation le 7 mai 1846. 11 mourut done dans
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la quatre-vingt-neuvieme ann&e de son Age, la cinquantehuitieme de sa vocation. - Lorsque, apres une retraite
faite a Naples a la maison de la Mission de la rue de
Vergini, il voulut se donner plus completement A Dieu, il
quitta cette ville, oh sa famille tenait un rang distingue,

/^~%.

M. SAUVEUR STELLA
Pretre de la Mission, assistant du Superieur g6neral
1815-19o4

afin d'tebr plus ibre dans sa vie nouvelle. 11 fit son semi-

naire A la maison de]Saint-Sylvestre i Rome. Apres ses
etudes th6ologiques faites a Monte-Citorio, il fut professeur au s6minairede Livourne (1852), puis missionnaire
a Florence(1854), et, lorsque fut 6tablie a Sienne une
.maison de la Mission en 1856, il en fut choisi comme
sup6rieur. 11 s'y employa assidOment, avec M. Massuco,
Ala direction des Filles de la Charit6, qui ont la une de
leurs maisons provinciales, et s'y fit justement estimer.
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En 1865,M. Etienne, superieur g6enral, I'appela &Paris,
jusqu'h 1901, M. Stella fut Iun des
assistants aupres des sup6rieurs generaux qui se succederent et qui, tous, surent apprecier ses qualitds. C'etait
un homme intelligent et un homme de paix. Son jugement
6tait sOr ; sa prudence 6tait facile a constater : ses vues
de foi et la moderation de son caractere l'inspirerent toujours heureusement.
On lui doit une Histoire de la Congregation en Italie
(la Congregaiionedella Missione in Italia, in-8, 1884),
precieuse par son exactitude. Grace A son office il avait
tous les documents sous la main. Ses r6cits et ses appreciations sont d'un homme renseign6 et autoris6 ; ils devront toujours Wtre consultes.
I1 se demit de ses fonctions quand il sentit que ses forces
n'y suffisaient plus; c'etait en 1901. Et ses dernieres ann6es
furent une preparation a sa pieuse et paisible mort, couronnement de sa paisible et pieuse vie.
et de cette annee-l

NOS CHERES S(EURS
Julienne Viscusi, dec6die a la Maison provinciale de Naples;
29 ans d'5ge, 3 de vocation.
Marie Scordo, Maison provinciale de Naples; 23, 4.
Madeleine Martin, Maison de Charitd de Clichy, France ; 5o,
27.

Cicile Grzeezkowska, H6pital Saint-Antoine de Smyrne; 68,
54.
Anna Burgschweiger, Hospice de Schermberg, Autriche ; 25, 2.
Amalta Garzon, Hospice de Quito, Equateur; t
4 , 17.
Pantaleoma Harra, Orphelinat de Cuenca, Equateur; 6o, 3o.
Juana Martin, Maison centrale de Quito, Equateur;
73, 47.
Marguerite Chalbert, Providence de Bruxelles;
27, 4.
Marie Gambino, H6pital Saint.Vincent-de-Paul de 'Assomption,
Paraguay; 34 , 5.
Jeanne Rege, Mont de la Misdricorde & Casamicciola,
Italie;
66, 44.
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Teresa Ventosa, College de la Selva del Campo, Espagne; 68,
43.
Maria Llacera, Ecole de l'Immacu!e-Conception de Barcelone;
13, 5.
Antonia Rio, Asile des alienes de Nulva Belen i Barcelone;
69, 51.

Gervasine Redler, Orphelinat d'Hyeres, France; 74, 55.
Marthe Garnero, Maison Saint-Vincent de Constantinople; 41,
II.

Maria Rodes, Hospice de Gerona, Espagne: 53, 27.
Maria Garcia, Bienfaisance de Palencia. Espagne: 57, 34.
Dolores Calvo, H6pital central de Seville, Espagne; 5o, 2,.
Maria Estada, Bienfaisance de Valencia, Espagne ; 42, 17.
Jeanne Laffont, Misericorde de Vannes, France; 75, 55.
Louise Leroy, Maison de Chariti de Marengo, Algerie; 72, 48.
Josephine Ghiglino, au Ricovero de Genes, Italie; 4o, 17.
Luisa Molas, H6pital de Ubeda, Espagne; 41, 17.
Eusebia Urrutia, Asile 2 de San Bernadino de Alcula de Henares, Espagne ; to, 4o.
Hortense Gignet, Orphelinat de la marine a Rochefort, France;
71, 47Maria Telechea, Hospice de femmes i Jaen, Espagne; 66, 40.
Julian (arza, Maison Saint-Nicolas de Valdomore, Espagne;
3o, 5.
Marie Le Cozannet, H6pital Saint-Barthdlemy i Lima, Pdrou;
75, 49Marguerite Wurkle, Maison centrale d'Emmittsburg, EtatsUnis; 36, io.
Anais Passet, Maison de Charitd de Clichy, France ; 72, 5o.
Catherine Cresp, H6pital de Santona, Espagne; 69, 44.
Maria de Villa, H6pital militaire de Carabanchel, Espagne;
60, 32.
Theresia Eberie, Maison centraie de Saizbourg, Autriche; 22, 6.
Marie Sepet, Hospice Notre-Dame-de-la-Santi de Rio, Bresil;
60, 36.
Marie Gackowska, H6pital gdniral de Posen, Autriche ; 53, 3o.
Lucie. Vincent, Ecole d'apprentissage de Sacuny-Brignais,
France ; 44,'21.

Severa Ros, Maison Saint-Nicolas de Valdemore, Espagne;
29,4.

Louise Bruschi, H6pital du Saint-Sdpulcre de Plaisance, Italie;
25, 5.
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Marie Hadfield, Orphelinat de Leyfield, Angleterre ; 59,30.
Elisabeth Misik, H6pital de Kaschau, Autriche; 24, 6.
Cecile Achter, Prison de Lankowitz, Autriche; 59, 32.
Louise Lefebvre, Maison de la Providence a Paris; 62, 38.
Elise Martin, Maison du Sacr&-Cceur a Tauris, Perse; 28, 8.
LUonide Sancet, H6pital Santa Casa de Bahia, Brdsil ; 77, 52.
.Marie Braibant, Maison Notre-Dame, Cite Bugeaud, a Alger;
51, 28.
Elisabeth Poujol, Maison de Charite de Montolieu, France;
72, 49.

Marie Lastrade, Maison des Forges a Anzin, France; 77, 55.
Marie Martin, Asile San Jose de Grenade; 70, 49.
Anne Juric, Clinique de Budapest; 28, 9.
Louise Mehimer, Maison centrale de Graz; 26, 6.
Agnes Wolsche, Maison centrale de Graz ; 26, 7.
Marie Gsell, Orphelinat Dehau &Lille, France; 53, 3o.
Marie Gabriel, Maison Saint-Vincent de Rome ; 33, 9.
Amparo Pacas, Asile de San Salvador, Amerique centrale;
67, 33.
Adaigiza Martins, Hospice des enfants trouvis de Rio-de-Janeiro: 28, 6.

IMaria Roig, Maison Saint-Nicolas de Valdemore, Espagne ; 41, 22.
Mathilde Welsersheimb, Maison des alidens de Feldhof, Autriche; 73, 44.
Jeanne Roge, Maison de Charite de Clichy; 77, 53.
Rose Calvet, Hospice de Mezin, France; 58, 38.
Josephine Raynaud, Maison de Charitd Saint-Projet de Bordeaux 66, 47.
Therese Treich, Maison de Charite de Ch.teau-l'Eveque, France;
65, 44.

Elisabeth Lamarrinie, Maison de Charite de Bronsse; 70, 5o.
Marguerite Bracco, H6pital de Chiaravalle, Italie; 62, 43.
Marie Laroche, Maison de Charit; Sainte-Creche a Marseille;
69, 44'

Marie Ferrie, Maison de Charite de Syracuse, Italie; 80, 59.
Jeanneton Laurent, Maison des Forges &Aubin, France; 71, 48.
Julie Gansechinietz, H6pital Saint-Etienne de Budapest ; 2r, 1.
Sophie Gogol, H6pital Saint-Etienne de Budapest; 25, 3.
Anne Sztanko, H6pital gdneral de Laibach; 33, to.
Marie Cherubini, Maison centrale de Turin; 84, 6a.
Tranquille Bizeau, Maison de Chariti de Montoiieu ;
64, 28.
Louise Saruthein, Maison centrale de Graz; 68, 44.
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Reine True, Maison de Charite de Sartrouville, France; 68, 48Maria Martinez, H6pital Saint-Jean-de-Dieu de Santiago, Chili;.
77, 56.
Adele Crippa, Maison centrale de Turin; 32, 7.
Josephine Depagneux, Maison de la Ridemption h Lyon; 25, 3,
Ramona Chavez, Maison centrale de Buenos-Ayres; 56, 35.
Cecile Chartier, Hospice de Moutiers-Saint-Jean, France ;
8i, 55.
Louise Ledoyen, H6tel-Dieu de Tourcoing, France; 63, 36.
Francisca Sadurni, Maison Saint-Nicolas de Valdemore, Espagne; 27, 9.
Mathilde Ballester, H6pital general de Valencia; 26, I.
Marie Bayet, Maison de Charite de Chateau-l'Eveque; 73, 5o.
Marie Berlioz, H6pital europeen d'Alexandrie, Egypte; 5o, 26.
Marie Briand, Maison de Charite de Montolieu; 7o , 47.
Marie Contezac, Maison de la Bastide h Bordeaux; 83, 6r.
Claudine Lac6te, Maison centrale de Shang-Hai, Chine; 74, 55.
Marie Aldigier, H6pital d'Elbeuf, France.
Paule Baichere, H6pital dela Santid Rio, Brisil.
Marie Martini, Maison centrale de Turin; 53, 26.
Rosa Viades, H6pital de Gerona, Espagne; 46, 2o.
Catalina Terrada, H6pital de Bujalance, Espagne; 70, 42.
Maria Gallardo, H6pital de Sueca, Espagne; 42, 21.

Francisca Escorsell, H6pital de Valencia, Espagne; 28, 6.
Antoinette Mazza, H6pital italien de Salonique, Turquie; 26, 3.
Addle Bronchard, Maison de Chariti de Tdhiran, Perse : 5, 29.
Caroline Novacek, H6pital Saint-Etienne de Budapest, Hongrie; 29, 8.
Franqoise Fekonja, Maison centrale de Graz; 26, 6.
Marguerite Newman, H6pital Sainte-Marie de Rochester, EtatsUnis; 32, 5.
Marie Fargier, Maison de Charite de Montolieu; 27, 5.
Marie Offentanchegg, Maison de Charitd de Tchou-San, Chine;
52, 25.

Stanislas Wiktorska, H6pital de la Sainte-Trinite h Kalisch,
Pologne ; 26, 5.
Anna Hernandez. H6pital San Francisco& Lorca, Espagne; 3o, 3.
Marie May, Maison centrale d'Emmittsburg, Etats-Unis; 79, 63.
Brigitte Giorda, H6pital de Cavallermaggiore, Italie; 42, 22.
Marie Capella, Asile de la marine de Cagliari, Sardaigne; 71, 5 1.
Marie Beaussier, H6pital Victor-Emmanuel de Catane, Italie;
78, 52.
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Jeanne Bonas, Maison de Charite Saint-Lazare i Marseille;
67, 49Juana Sarvide, Hospice general de Madrid; 79, 57.
Ana Madrid, H6pital Santa Maria de Esgueva a Valladolid, Espagne ; 26, 7.
Anne Schinitz. Ecole d'Alt-Ofen, Autriche; 36, i9.
Agnes Novarra, Hospice des incurables d'Erlau, Autriche;
35, iI .

Sopihie Frummer, Ecole de Vienne, Autriche; 33, 14.
Elisabeth Grygiel, Maison centrale de Cracovie; 41, 0o.
Marie Loton, Maison centrale de Metz; 69, 42.
Marie Farrid, Maison Saint-Vincent de L'Hay, France; 6:. 33.
Anne Demichele, H6pital de Salerne, Italie; 59, 40.
Elisabeih Reicher, H6pital de Funfkirchen, Autriche; 85, 6o
Solange Boncheret, Maison Saint-Vincent de L'Hay; 37, i2.
Julie Garnier, Hospice de Cunihat, France; 61, 42.

NOTICES
Voici la liste des interessantes et edifiantes notices des Soeurs
publies dans la circulaire de la tres honoree Mere Kieffer aux
Fiiies de la Chariti, le Ie" janvier igo5:
1902, 31 mai.

Sceur

Francoise-Marie-

Veronique DOUGADOS,

i

1'H6pital general (Circ.
190o.

:902,23 sepr.

p. 4-12).

ST-GBRMAIN-EN-LAYE.

Soeur Marie-Florence DE
PICHOa,
a la Maison principale (Circ. 1905, p. I2-

16).
1902, 29 sept.

Pants.

Soeur Marie PAREDES, h

la Maison Amparo (Circ.
i9o3, 14 fev.

9go5, p. 16-20).
Soeur Marie

RIGAUD, a

1'Hospice (Circ.
p. 195-196).
90o3, 19 aott.

19o5,

SceurAntoinettePtcHAUD
Sl'H6pital gdndral (Circ.
i905, p. 23).

1903, 4 sept.

BABASTRO

(Espagne).

Sceur Helne PSRRAUD, Ei
la Maison de Jesus-En-

TILLOLOY

(France).
Riou.

-

19.3,o1

sept.

1903, z2 sept.
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fant (Circ. 1905, p. 31-

NING-PO

38).
Sceur Barbe - Elisabeth
RvszswsKA, & la Maison
de l'Immaculde-Conception (Circ. 1905, p. 4145).
Sceur Jeanne MENDIZA-

(Chine).

BAL, a l'Hospice

(Circ.

Sceur Justine BISQUEYBURU,

1903, 25 sept.

1'H6tel-Dieu

h

(Circ.. 1905,.p. 196-197).
Sceur Marie-Anna-JulieAntonia

D'ISENGARD,

19o3,

s5

oct.

Sceur Nerguise EVAISE,

17 oct.

a la Maison de la Providence (Circ. 1905, p. 6167).
Soeur Ursule-Germaine
RAVAL, h I'H6pital (Circ.

nov.

19o5, p. 67-71).
Soeur Leonie-IsmerieDesirde SION, a I'H6pital (Circ. 1905, p. 7186).
Sceur Louise-Anne Jou-

9 nov.

taire (Circ. 19o5, p. 197!98).
Soeur Christine ScHNEI-

1903, 3

19o3,

oct.

5

CARCASSONNE.

a

1'H6pital militaire (Circ.
1905, p. 45-54).
1903,

JAE?

(Espagne).

1905, p. 20-23).

1903, 23 sept.

CRAcovIE.

G9SEs.

OuRMXAH
(Perse).
LoRCA,

(Espagne).

JERUSALEM.

saRT, a l'H6pital mili-

i9o3,

DER, a la Prison

(Circ.

1905, p. 104-108).

19o3,

17 nov.

Soeur

Francoise

GUAYRETTES,

1903, 20

nov.

&

centrale

la

(Circ.

VIGAUN

(Autrich e).

FARI'Htel-

Dieu (Circ. 19i5, p. 198199.
Sceur Marie - Antonia
ESCALON, &

MataKSE.LLE.

Maison
1905,

NOGENT-SUR-SEINE.

-

1903,

3o nov.

i36

-

p. 86-94.
Sceur Louise DURAND, a

la Maison

NAPLES.

de Charite

(Circ. 1905, p. 96-io3). ST-GERMAIN-EN-LAYE.

1903,

5 dec.

1903, 16 dec.

1903, z3 dec.

1904,

9 janv.

Sceur Louise-Lucie-Marie
TASCA, a la Misericorde
(Circ. 1905, p. 54-61).
SceurMargueriteCASTETS,

MILAN.

h la Maison de Charite

ALcaMO

(Circ. 1905, p. 94-96).
Soeur Florence DAUVERcHALN,i la Maison de Jisus-Enfant (Circ. 1905,

(Italie).

NING-PO

p. 38-4o).

(Chine).

Sceur Marie GRIPEL, a
i'H6pital (Circ. 1905, p.

PAU.

199).

1904, 15 janv.

Soeur

Louise-Elisabeth

SOULET, ' la Maison de
Charite, paroisse Saint-

1904, 16 janv.

Etienne (Circ. 190o, p.
108-112).
Marie-Catherine
Sceur
BARON, i la Misericorde
(Circ. 1905, p. 199-200).

1904, 3o janv.

TOULOUSE.

MONTPELLIER.

SceurMarie-AnneViALILE,

A la Maison de la Creche
(Etablissement Thiriez)
(Circ. 1905, p. 112-118).
Sceur Marie- Clemence

LILLE.

a

I'H6pital

TALCA

(Circ. 1905, p. 200).
1904, 13 f'v.
Sceur Jeanne-FrancoiseMarie-Joseph DR GAUN
D'AGUILLON, a l'H6pital
de la Sainte - Famille
(Circ. 905, p. 119-124).
1904, 15 mars. Sceur Jeanne- Francoise

(Chili)

1904,

8 fev.

BARBIER,

HELLEU,

1904, ier avril

a

I'H6pital

(Cire. 1905, p. 2oo-2oz).
Sceur Catherine RusSEL, A I'H6pital (Circ.

BETHLiEM.
TRUJILLO
(Pdroui.
LOS-ANGELOS

-

t37 (Etats-Unis).

19o5, p. 125-128).
1904,

7 avril.

Sceur

Anne-Nepomul'Orphecene RIPPER,
linat (Circ. 19o5, p. 134-

1904,

8 avril.

Soeur Victorine SIRVENT,

i

la Maison de Charite

(Circ. 1905, p. 137-141).
1904,

8 avril.

BRUNI

(Moravie).

S36).

Sceur

SAINT-FLOUR.

Marie-Angelique

DELAPERCHE, h la

1904,

9 avril.

Lproserie(Circ. 1905, p. 141146).
Sceur
Adeline-Antonie
CANIPEL, a la Maison de
Charitd, paroisse SaintRoch(Circ. 1905, p. 2oi-

FARAFANGANA

(Madagascar).

PARIS.

202).

1904, 22 avril.

1904, 28 avril.

1904, i

1904,

er

SceurTherese GRUBER, a

la Maison centrale (Circ.

SALZBOURG

1905, p. 147-149).

(Autriche).

Soeur

Bronisias-Josi-

phine-Valerie
SZPADROwsKA, a 1'Ouvroir de la
Sainte-Vierge (Circ. 19o5,

VARSOVIE

p. 149-164).

(Pologne).

mai. -Soeur Marguerite HEwsTro, a la Maison SainteElisabeth (Circ. 1905,
p. 164-167).
6 mai. Soeur Marie-Berthe-APORCHGR - LAgathe
BREUIL. a la Maison Drin-

cipale (Circ.

190o,

p.
PARIS.

167).

1904, io mai.

Soeur Maria KELLY, a
I'H6pital Sainte-Marie
(Circ.

1904,

o1 mai.

BULLINGHAM

(Angleterre).

134).
Sceur

1905,

p.

128-

D*TRorr

(Etats-Unis).
Pauline-Nodmie

LANDZS, a

la

Maison

Eugene-Napoleon(Circ.
I 905, p. 183-187).

PARIS.

-

1 38

-

Sceur Emilia DE SoTO,
h l'H6pital (Circ. 1905,
p. 188-19g).
25 mai. Sceur Charlotte - Marie

1904, 23 mai.

1904,

JERUSALEM.

DE PINDRAY D'AMBELLE,
b

l'Hospice (Circ. i905,

p. 202).
1904,

1(o04,

o1 juin.

3

aouit.

MuWar.

SoeurCarolinePascuca,
A I'H6pital militaire
!Circ.
qo95, p. 192195).
Sceur Barbe KRIEGER,a

FLORENCE.

la Prison (Circ. 19o5,

MESERITSCH

p. I36-137).

(Moravie).

VARI ITES
LES HYMNES LATINES
DE L'OFFICE DE SAINT VINCENT DE PAUL

L'office propre de saint Vincent, tel que nous I'avons,
edition revue et corrigee, fut approuv6 par Benoit XIV le
20 avril 1741. Quel est I'auteur des quatre hymnes qu'il
contient? On peut, en efiet, y reconnaitre la meme main,
une main de maitre assurement; on y sent le coeur d'un
dcvot fils de saint Vincent. Si ce talent reste anonyme,
ilest juste d'apprecier pourtant sa grande valeur.
L'hymne des premieres vepres chante toutes les Gloires
de l'hunmbe Vincent: sa pauvre naissance, sa captivit6,
ses travaux, sa charite, ses hauts emplois. Le vers ascldpiade convient ia 1'levation et a l'ampleur de ce panegyrique. La strophe se compose de trois ascidpiades dod&casyllabes et d'un glyconique. Plusieurs odes d'Horace
et des plus solennelles sont sur ce metre: telles l'ode I, 16
a Agrippa; I, 15 la prophetie de Ntire ; II, x6 a Mtcene.

L'auteur, du reste, a pratique le grand lyrique latin. Le
premier vers : Qui mutare solet grandibus infima, ne
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nous reporte-t-il pas aussitot a cettepens6e d'Horace: Valet
ima sunmis mutare Deus (I, 34)? L'imitation est originale. Mais avait-il besoin d'un modele, le poete qui puisait A une source d'inspiration sup6rieure et qui possedait
un latin si fluide ou 1'on ne rencontre pas une elision ?
L'hymne Te Joseph est 6crite dans le m&me metre: en les
comparant on apprecierait P'6elgance supdrieure du poete
de saint Vincent.
L'hymne des matines cdlebre les Venus du saint; celle
des laudes 6galement. Mais il me semble que la premiere
est consacree
aux vertus extarieures et publiques, et la
seconde aux vertus interieures et religieuses, si l'on peut
ainsi parler. Aussi l'auteur se sert-il de metres differents.
La strophe alcaique pleine de force et d'enthousiasme
convient aux pensees energiques et aux lecons morales.
Horace l'a pr6efere i toute autre et 1'emploie dans trentesept odes, notamment dans les six premieres odes du
livre III qui comptent parmi ses plus belles. On sait que
la strophe alcaique est form6e de deux hendecasyllabes,
d'un enneasyllabe et d'un decasyllabe alcaique. Dans Penneasyllabe, la place ordinaire de la cdsure est apres le
troisieme temps fort. L'hymne des matines est en strophes
alcaiques. L'enneasyllabe y est r6gulier dans la premiere
strophe :
Ne I sperne I Vincen I ti, I tu I orum.
Mais dans six strophes sur neuf, la c6sure fait d6faut.
Notre poete s'est autoris6 sans doute de quelques licences d'Horace (I, 35 I ; 26 7). En revanche il n'a dans sa
piece aucune elision. - Les vers alcaiques sont rares dans
les hymnes du brdviaire.
Les vers iambiques y sont plus frequents: on les trouve,
par exemple, dans les hymnes Jesu, corona Virginum.
Ccelestis urbs Jerusalem, etc. L'hymne des laudes de
saint Vincent est sur ce modele : la strophe est de quatre
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vers Yambiques dimetres. Horace associe toujours ce versa
l'iambique trimetre ou h I'hexametre dactylique : c'est proprement le vers de la satire parce qu'il est facile et rapide;
mais Prudence a dcrit de fort longs poemes religieux en
strophes iambiques dimetres. Les elisions sont nombreuses
dans les iambes d'Horace; elles font fort mauvais effet
dans l'hymne Auctor beate saeculi. On en chercherait
inutilement dans les vers harmonieux de notre poete.
Pour employer toutes les strophes lyriques usuelles, il
restait a mettre en vers sapphiques l'hymne des secondes
vepres. L'auteur n'y a pas manque et c'est avec la meme
touche noble et delicate qu'il loue la charit6 de saint
Vincent. Rien de plus regulier que cette ode dont le
schdma dispositif serait 2 + 3 + 2 ; les trois strophes
maitresses chantent 1'Evangdliste des Pauvres, le Restaurateur du Clergi, le Fondateur des Filles de la Chariti.
Rien de plus vari6 que la forme dans Pexactitude et la
douccur inalt6rde du rvthme.
La prose Virum misericordiae n'6tait pas comprise dans
I'office ni darns la messe de saint Vincent approuves parla
Sacree Congrtgation des Rites le 20 avril I741. Le rythme,
indcpendant de la quantitt mrttrique, est base comme nos
vers francais sur le nombre des syllabes et la rime. Les
strophes de quatre vers sont composees de vers de huit pieds
en rimes alternces. I1 y a dans la liturgie nombre d'hymnes
et de proses analogues: ainsi le Pange lingua, le Lauda
Sion.
A. DROULEZ, C. M.
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
256. P. COSTE (C. M.) : Une victime de la Rdvolution:
Saur Marguerite Rutan, Fille de la Charitd. - Paris,
Economat des Filles de la Charitd, rue du Bac, 140; 1904.

In-8 de 64 pages. Prix: 75 centimes.
L'auteur nous donne la notice vraiment historique de l'une des
plus admirables victimes de la Revolution de la fin du dix-huitiime
sikcle, la smeur Rutan, Fille de la Charite de Saint-Vincent-de-Paul,
qui fut condamnte a mort par le tribunal revolutionnaire I Dax, le
9 avril 1794, et guillotinde le meme jour sur la place publique de
cette ville. Elle regarda sans palir tomber la tete d'un pretre fiddle
qui la precedait au supplice. ( Apres avoir mont6 les degrds de I'dchafaud, elle enleva elle-mime sa pelisse et le fichu qui recouvrait
ses epaules; et comme le bourreau tentait de lui arracher le second
mouchoir, elle se redressa vivement et lui dit d'un ton plein de
dignit : i Laissez-moi; la main d'un homme ne m'a jamais touo chee. * Un instant apres I'me de la soeur Rutan s'l6evait vers le
ciel. 1 (P. 6z.) L'auteur a tr6s exactement et tres consciencieusement, comme it Ie faut faire, indique. au ddbut de sa brochure, les
sources oi it a puise et ii a indiqu6 leur valeur.
M. le Superieur general de la Congregation de la Mission et dela
Compagnie des Filles de la Charit6 a adresse a Iauteur la lettre suivante :

a Paris, le 8 octobre 19o4.
c Je vous remercie et je vous filicite d'avoir mis la derniere main
A votre consciencieux travail sur la bonne seur Rutan. II vous a demand6 bien des recherches; mais vos labeurs porteront des fruit
precieux dans les Ames. Nos cheres smurs surtout trouveront dans
cette vie des exemples et des encouragements qui viennent bien a
cette epoque.
a Je souhaite un plein succes a votre ouvrage et a i'auteur les plus
abondantes benedictions en Notre-Seigneur, en qui je reste, Monsieur et tres cher confrere, votre tout devoue serviteur.
a A. FIAT, Sup. gin. 3
257. Die Kleinen Tagleiten von der unbefleckten Empfangnis, erklaert von Edmund Heger, Missionspriester
(le Petit Office de I'Immacul&e-Conception expliqu6 par

-

142

-

Edmond Heger, C. M., publid avec l'approbation 6piscopale'. Ratisbonne, Pustet, 1904. In-12 de Ix-184 pages.
Cet opuscule est compose specialement pour les Enfants de Marie.
comme I'auteur I'aunonce dans sa preface. Pour ces enfants, comme
il le fait observer, 'un des principaux exercices de ddvotion est la
recitation de 'Office de 'lImmaculee-Conception. Mais cct office, si
court dans sa forme, est n6anmoins d'un sensprofond ; de plus, parmi
les titres attribues a la sainte Vierge, dans cet office, si plusieurs
sont tres clairs, d'autres le sont moins: a Tr6ne dt Salomon a,
o Toison de Gedeon b, a Buisson ardent a. Pour ces raisons l'auteur
s'est decide i ecrire ces pages.
Apris avoir donni I'office lui-mnme, le texte latin sur une page, le
texte allemand sur la page en face, it fait bridvement rhistorique de
cet office, de son objet. Le reste est consacre i I'explication ; auteur prend chaque verse tet 'explique assez amplement en un commentaire instructif et tres pieux, sur chacune des appellations
donnies i la sainte Vierge. Le livre est approuve par l'autorite
6piscopale.

258. Obris cerkve, etc. (Descriptio ecclesiw et operum
venerabilium dominorum sacerdotum Missionariorum
Sancti Vincentii a Paulo apud sanctum Josephum penes
Cilli. Hac scripsit et typis dedit Dr. Michael Napotnik,
princeps et episcopus Lavantinus).Marbugi, typogr. Cirilli,
1904). In-8 de 157 pages.
Cette interessante publication est ecrite en langue slave; c'est
i'diome qui est parle plus genralement i Marbourg et i Cilli.
S. E. Mgr .Napotnik, prince-eveque de Lavant, r6sidant i Marb.,urg, cunsuiller intime de S. M. I'empereur d'Autriche, a bien
vou-a ridiger et publier cet ouvrage C'est une marque de haute
bienveillance pour tes missionnaires etablis depuis cinquante ans i
'giise Soint-Joseph de Cilli ; ce sera aussi un encouragement pour
eux .ans eis euvres importantes dinnt on lit I'histaire da-s cc liVre,
et auxquelles ils se devouent.
a25.
Dans -u livre intitule la Laicisation des hdpitaux (Paris, H.
Oudin, iyo5;in-S de I25 pages) et doat une partie notable fut publide
dans le journal UCnivers, I'eloquent auteur fait entendre une protetation indignee contre cette laiisation. Tous les lecteurs partagero.t son dmotion. De ce livre, nous retiendrons une lemon particuliie:c fort proitable. Apres avoir rendu hommage au d6vouement des
F-•urs hospitalieres, et particulierement, en plusieurs endroits, aux
Fiiles de la Cilaritd de Saint-Vincent-de-Paul, il montre ce que les
leconsde d6vouement que recoivent.ies sours hospitalieres apportent
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d'utile preparation i leur ddlicat ministere; c'est.apres cela qu'il
ajoute cette juste reflexion : a L'infirmiere congreganiste serait
inconsequente si elle negligeaitl'instruction technique necessaire. a
(P. 17.)11 constate alors cette necessite amende par a une revolution
salutaire dans la medecine et dans la chirurgie,qui entraine un changement dans I'art de soigner les malades A (p. it) et qui necessite
un enseignement technique : Les infirmiires religieuses, ajoutet-il, recevront cet enseignement et an besoin se muniront d'un
diplome. a II continue ainsi :
a En temps de guerre, un dipl6me, un certificat d'aptitude, est
necessaire pour icarter des ambulances un personnel d'infirmiires
improvisees, accourues sous l'impulsion d'un devouement irrdflechi,
ou de tout autre motif moins ileve. On s'en est mal trouve, dit-on,
au Transvaal. Une ambulance en champ de bataille n'est pas Ie lieu
d'un apprentissage de Pinfirmikre appelee a donner un premier
soin aux blesses, a collaborer avec le chirurgien A une amputation ou ia 'extraction d'une balle. La Croix-Rouge a fait sagement
d'etablir des ,coles d'infirmiares, auxquelles sont dilivrtes, apres
serieux examen, des dipl6mes qui permettront de faire appel i d'utiles divouements. Des religieuses en grand nombre suirent cet
enseignement donn6 dans un but special, et encore d'autres cours
ayant un but plus dtendu et moins particularise. Les maitres et les
maitresses n'ont pas d'auditrices plus intelligentes, plus attentives,
plus desireuses de faire profiter les malades des notions techniques
ou pratiques qui leur sont donnees. Les journaux ont raconat qu'a
Bordeaux 36 religieuses s'etaient presentees devant une commission
de 6 ou7 m6decins pour subir un examen d'iufirmieres; 20 ont obtenu
la note tres bien, 16 la note bien. Sic'est n6cessaire, les religieuses ne
reculeront pas devant la conquete du dipl6me, pourvu que Penseignement n'offre rien d'offensant pour la pudeur. D'aprds M1me
Leroy Atlais, elles forment le gros des auditoires des cours de I'eascignement technique; A Lyon, pour quatreanneesd'ecole, on compte
x63 religieuses et sculement 27 lalques ; A Rouen,5S religieuses,3 infirmieres de l'h6pital, 5 externes... Au Havre, A Lille, i Nancy, a
Reims, etc, les resultats sont identiques. Bien mieux, Ie departement
de Meurthe-et-Moselle offre quinze bourses annuell.s de 5oo francs
qui ne trouvent pas meme de preneur. a
Chez les Filles de la Charite de Saint-Vincent-de-Paul, ces sages
considerations sont comprises et appliquies. Nous nous rappelons
que visitant un de leurs importants etablissements A Bordeaux, nous
rencontrames toute une procession de ces smurs, leur livre a tranche
rouge sous le bras: elles venaient du cours de mddecine et de
pharmacie pratiques que leur faisait un des plus distingues mddecins de la ville. Des cours analogues ont lieu & Paris, et elles y
vicnnent assister des divers etablissements de la ville. Nous avons
sous les yeux un volume : Manuel des kospitalieres et des gardes-
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maiades, par Ch. Vincq (Paris, Poussielgue, 1904. In-8 de 540 pages,
i'lustri) Ce livre est 1'6ho des courset des exercices pratiques suivis
par les Filles de la Charite a Paris a l'h6pital Saint-Joseph.
Au moins egales & toutes pour le devouement, les religieuses chargees du soin des malades ne seront ainsi inferieures a nulles aures
pour les ;onrnaissances techniques et le savoir-faire professionnel
qui sont aujourd'hui Idgitimement exigis.
60o. Le bel ouvrage les Missionnaires angevins du dix-ueuviewe
si.cle, par M. l'abbe Joseph Mesnard (Angers, P. Desnoes, boulevard 1
du Chateau; in-8), contient deux notices qui ont un intedrt particulier X
pour la Congregation de la Mission : celle de M. Eugene Bore et celle
de M. Alexandre Richou, tous deux originaires de la ville meme_
d'Angers. La notice sur M. Eugene Bore renferme plusieurs details
inedits; elle a 6te ecrite en effet par un parent de M. Bore a qui
l'auteur du livre a confi cette tache pieuse. L'ouvrage est orn6 de
nombreuses illustrations, tris bien choisies. C'est un honneur pour
'Anjou d'avoir fourni a 1'Eglise les hommes apostoliques dont la vie
est retracee dans ce volume; et ces beaux recits, pleins de vie et
d'inter&t, sont aussi de nature a susicter, dans cette region encore
si chr6tienne de l'Anjou, de nouvelles vocations a la vie de missionnaire.
261. Les bonnes lectures sont pour la pidt6 la nourriture de l'ame.
C'est done faire ceuvre excellente de multiplier les editions des livres
bien choisis. A ce titre nous signalons avec plaisir une traduction
de l'Imitation de Jesus-Christ(versao portugueza por un Padre da
Missao; Rio-de-Janeiro, collegio da Imm.Conceicao, Botafogo, 1904;
in-r2), et un Manuel du chu-etien, accommodation et traduction en
portugais de l'ouvrage tres connu et tres apprecic, publi6 sous ce
titre, par le P. Leonard Goffine, religieux de l'ordre de SaintAugustin. (Merne lieu, meme date. In-t2 de XL-820 pages-) C'est i
M3.Pierre Bos, C. M., que nous sommes redevables de ces utiles
publications.

Le Gerant: C. SCHMEYER.
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Dumoulin, rue des G•u:ds3-Ausstins,

7, Paris

LECTURES DES FETES
(Suite)

LE VENERABLE JUSTIN DE JACOBIS
DE LA CONGRiGATION
EVEQUE,

DE LA MISSION DE SA1NT-VINCENT-DE-PAUL

VICAIRE APOSTOLIQUE D'ABYSSINIE

31 juillet
Saint Vincent de Paul s'adressant un jour a ses mission-

LE VENERABLE 11" JUSTIN DE JACOBIS
De la Congregation de la Mission, vicaire apostolique d'Abyssinie.

naires, et leur parlant de la chariti pour le prochain,
s'exprimait en ces termes: t Si un jour on venait a trou-
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ver un missionnaire ipuis6 de fatigue et d'inanition, depouilli de tout et couche au pied d'une haie, et qu'on vint
a lui dire: Pauvre pretre de la Mission, qui t'a reduit
cette extremite ? quel bonheur, messieurs, de pouvoir rdpondre: c'est la chariti ! Oh ! que ce pauvre pretre serait
estimE devant Dieu et devant les anges
Saint Vincent de Paul devait du haut du ciel admirer
ce spectacle dans un de ses enfants, revitu mime du caractere episcopal; il devait I'admirer avec les anges dans la
personne de Mgr de Jacobis, vicaire apostolique d'Abyssinie, decede en cette contree dont il fut veritablement le
nouvel ap6tre, le 3 juillet i860. Sa cause de biatification a
etd introduite par un dicret de la Sacree Congregation
des Rites du 13 juillet 1904, sanctionn6 par S. S. le pape
Pie X, le 13 juillet de la mime annee. Il est declare Venerable .
L'ABYSSINIE

L'Abyssinie est situee au sud de I'Egypte. On croit que
la religion chretienne y fut introduite au quatrieme siecle
de I'ere chretienne. Voici ce qu'on raconte: a Deux jeunes
tyriens s, Frumence et Edesius, accompagnaient leur oncle
Merope dans un voyage de decouvertes. Le navire ayant
aborde dans un port ethiopien, Merope et l'equipage furent
massacres par les indigenes; les deux jeunes gens seuls
furent epargnes et conduits au roi dans Axum, capitale du
pays. La, ils surent se concilier les bonnes graces du souverain, apres la mort duquel la reine confia a Frumence
1'dducation de ses fils et I'administration de I'empire.Alors,
aide de marchands romains qui etaient chritiens comme
r. Voyez I'Abyssinie et sonapdtre ou Vie de Mgr Justin de Jacobis. Paris, procure des Lazaristes, rue de Sevres, 95; t869, in-I2. Et Vie du Vendrable Justin de Jacobis, de la Congregation de la
Mission, premier vicaire apostolique d'Abyssinie, par Mgr Deminuid.
Paris, Tequi, 1904, in-8.
2. Dollinger, Origines du christianisme, chap. vu.
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lui, ii commenja a fonder des 6glises et A clever des chapelles. L'un des enfants du roi, Aizana, ayant atteint fI'ge
viril, les deux amis lui remirent la puissance et quitterent
le pays. Eddsius retourna a Tyr, oih ii requt la pritrise.
Quant Frumence, il se rendit a Alexandrie.
La chaire episcopale de cette ville dtait alors occupee par
le grand d6fenseur de la diviniti de Jesus-Christ, saint
Athanase. Le jeune tyrien lui raconta les dvenements qui
venaient de s'accomplir en Ethiopie; il lui annonqa la
naissance d'une nouvelle Eglise dans cette contrie, et le
supplia de consacrer pour elle un eveque. Athanase rordonna lui-meme, le jugeant plus apte que tout autre A
continuer l'oeuvre commencie par son zele.
Tant que les Abyssins purent avoir communication avec
le patriarche catholique d'Alexandrie et recevoir de lui leur
ev&que, ils demeurirent exempts des diffirentes herisies
d'Arius et de Nestorius; meme, ils n'ont pas accepte totalement l'hresie d'Eutyches; mais ils admetent en partie
ses expressions, et se diclarent ennemis du concile de Chalcedoine et de saint Leon. Ilsanathematisent ce pape et d6clarent l'heretique Discore un martyr de la viritd.
De fair, les Abyssins sont plut6t ignorants qu'heretiques.
C'est parce que, A I'ombre de leurs doctrines religieuses,
les iveques et les moines d'Abyssinie ont acquis un grand
pouvoir sur les princes et sur le peuple, et qu'ils craignent
de voir cette autoriti ditruite ou partagde avec une autre
religion, qu'ils ont declare une guerre constante aux catholiques. C'est 1& le secret des persecutions dont les princes
ne sont que les instruments.
A diverses reprises, on a essayd de ramener a la foi catholique ces peuples malheureux. Au seizieme et au dix-septieme siecle les Jdsuites 6vangdliserent 'Abyssinie. Leur
mission commencee avec des resultats heureux, s'dteignit
sous lapostat Fasilidas, qui, aussit6t apres la mort de son
pere, exila les missionnaires de son royaume. Deux de
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leurs Peres qui itaient restis cache s furent mis a mon
enr1640.
En 1648, la Sacrie Congregation de la Propagandeconfia cette mission a quatre capucins. Ils cherchbrent Apendtrer en Abyssinie, arriverent a Suakim, ot ils furent decapitis par les indigenes, et leurs tetes furent envoyies a
l'empereur.
La Sacree Congregation, aux instances de Louis XIV, fit
une nouvelle tentative et envoya le franciscain Brevedent,
qui partit en qualitd de compagnon de voyage d'un medecin francais nomme Poncet; mais il mourut avant d'arriver
au terme du voyage. D'autres tentatives furent aussi infructueuses jusqu'en 1838.
A cette epoque M. Sapeto, missionnaire lazariste de Syrie, entra en Abyssinie, en qualiti de voyageur, avec
MM. Antoine et Arnaud d'Abbadie, savants franCais. Ils
arriverent le 3 mars 1838 a Adoua, capitale du Tigrd. A
cette epoque, 1'Abyssinie n'itait plus sous la domination
d'un seul roi on empereur, mais chaque province etait
independante. Le roi de cette province, Oubik, se montra
favorable; un petit noyau de catholiques se forma, et
M. Antoine d'Abbadie, A son premier retour en Europe,
porta au pape Gregoire XVI la profession de foi d'une
centaine de personnes, ce qui decida a envoyer d'autres
missionnaires. M. de Jacobis devait dtre leur guide.
N.

DE JACOBIS, SON ENFANCE,

SES TRAVAUX

EN ITALIE

Justin de Jacobis naquit a Saint-Fele, dans la Basilicate,
alors province du royaume de Naples, au diocese de Muro,
en l'annee 1800. I1 fut le septieme des quatorze enfants de
Jean-Baptiste de Jacobis et de Josdphine Muccia. Pendant
que Justin etait encore enfant, sa famille quitta la Basilicate pour aller se fixer a Naples. Sa mere choisit alors pour
confesseur un Pere carme de Monte-Santo, et conduisit avec
elle au tribunal de la penitence son petit Justin. Le saint
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religieux rigla si bien d&s lors la conscience et la condmite
de cet enfant, qu'a partir de ce moment ii montra les plus
belles dispositions pour la vertu.
La Congregation de la Mission ou des Lazaristes, fiadie par saint Vincent de Paul en France, s'etait etendue
en Italie; elle existait A Rome, a Turin, A Naples, depuis
le dix-septieme siecle. Le jeune de Jacobis connut les missionnaires lazaristes et demanda d'tre admis parmi eux:
ii fut requ dans leur congr6gation, i Naples, lei7 octobre
I818. Des lors sa piete, sa modestie, sa douceur, sa politesse sans affectation inspiraient i tous la plus graade v6ndration pour sa personne. Rien de rigoureux ni de severe
dans son exterieur, mais rien non plus de leger et de mondain. Dans la conversation, il se rendait aimable A tout le
monde, et ii ne manquait pas de ce talent de la rendre
agreable qui lui attirait raffection de tous.
Apres avoir etd ordonne prdtre, M. de Jacobis fut employe
dans P'halie meridionale; il fut envoyd d'abord A la maison
d'Oria. 11 y donna l'exemple d'une vie constammnent iervente, mortifi6e, humble et laborieuse.
En 1829, it fut envoye par ses superieurs pour preadre
part i la fondation de la nouvelle maison de Monopoli; ii
y donna le meme spectacle d'assiduitd soit an confessionnal, soit en chaire.
Ce fut dans ce temps-l, dit un de ses compagnons,
que I'on entendit parler d'un fait extraordinaire que j'ai
entendu raconter dans la famille Palmieri. Voici ce fait :
on vint avertir M. de Jacobis que M. Michel Pepe, pire do
missionnaire lazariste, M. Pepe, etait tres dangereusement
malade, A Fasano, et. voulait se coafesser A lui. C'etait le
soir pendant l'hiver et la nuit itait obscure; M. de Jacobis
voulut ndanmoins partir. II se mit done en chemin avec le
pieton qui etait venu le chercher et qui itait le jardinier de
la campagne des MM. Palmieri. Or, ces messieurs racontent qu'en chemin il arriva le mime miracle que pour
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saint Andre d'Avellino, c'est-A-dire que, la lanterne ayant
eti eteinte par le vent, ii sortit du corps de M. de Jacobis
une lumiire qui iclaira le chemin et tous les objets environnants.
Devenu un peu plus tard, superieur de ses confreresdans
la maison de Lecce, M. de Jacobis n'en parut que plus
humble et plus oublieux de lui-meme. Par une sage economie, il put faire agrandir I'dglise de la maison de Lecce.
Mais s'il pensait beaucoup A la maison de Dieu, il oubliait
la sienne propre et montrait le plus grand disinteressement
en ce qui regardait sa famille.
Avant que l'ceuvre de la Propagation de la Foi fOt etablie a Naples, il itait diej tres zdli pour recueillir des
aum6nes pour les missions itrangeres; ii faisait imprimer,
a cet effet, des circulaires qu'iI envoyait dans diverses contrees du royaume. II ddpensait son zele principalement
pour secourir la mission de Perse. Enfin, pendant qu'il
s'efforgait de cacher le tresor de ses vertus, tout le mondele
regardait comme un saint. On a raconti de lui plusieurs
faits miraculeux arrives soit a Monopoli, soit A Naples oiu
il fut aussi superieur apres l'avoir itd a Lecce.
I1 resta quelque temps dans lune des maisons des
Lazaristes A Naples, celle dite de Saint-Nicolas de Tolentino. Ce fut comme directeur du siminaire interne ou
nov-iciai. Dans i'exercice de cet office, il se montra toujours
rempli des memes venus, et surtout de zele pour perfectionner ses seminaristes. Ils avaient pour lui une v6neration sans bornes.
Dans ce temps, le chol6ra iclata a Naples. II se divoua
au soulagement des pauvres malades. a II lui arrivait souvent, icrivit un de ses confreres, de sortir le matin, et de ne
rentrer qu'A la nuit bien avancde, sans avoir pu prendre un
morceau de pain. Je ne me trouvais pas avec lui en cette
circonstance dans la meme maison, car il itait revenu alors
comme superieur A la maison dite dei Vergini de Naples,
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NAPLES
Maison des

Pretres de la Mission ou Lazaristes, rae dei Vergini, 51.
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et moi A celle de Saint-Nicolas de Tolentino de la meme
ville; mais j'entendis parler d'une conversion extraordinaire, arrivee par suite de ses exhortations : une mourante
desesperee s'itait refusde A recevoir les derniers sacrements:
personne ne pouvait la persuader. M. de Jacobis reussit. a
C'est alors qu'il fut appele A Rome pour dtre envoye en
Abyssinie. II en fut transportd de joie. Depuis longtemps il
avait demande d'aller dans quelque mission lointaine. On
avait toujours ajournd sa demande. Ce fut le cardinal
Franzoni qui voulut lui confier cette mission si difficile et
si penible. M. de Jacobis ne pouvait pas exprimer toute la
consclation qu'il en 6prouvait. En attendant, comme cette
mission lui venait directement de la Sacree Congrigation
de la Propagande, ii fut troubli A la pensde que ses superieurs immediats de la Congregation de la Mission n'avaient
pas eu de part active a cet envoi. 11 ne fut content qu'en se
rendant a Paris, pour renouveler ses sentiments de soumission au Supirieur Gineral et faire accepter cette mission
comme une de celles de la Congrigation de la Mission. 11
l'obtint facilement, et alors il revint i Naples rempli de
bonheur, ne s'occupant que du depart.
PREMIERS TRhVAUX

EN

ASYSSINIE

M. de Jacobis se mit en route pour sa mission pendant
I'iti de x839, accompagnd d'un de ses confreres, Napolitain comme lui. Le paquebot qui conduisit ces deux missionnaires a Alexandrie d'Egypte portait aussi deux missionnaires francais de la meme Congrigation, qui se rendaient en Syrie. Ce voyage fut de courte durde, mais ii fut
remarquable par un drvnement qui mirite d'etre signald.
Voici ce qu'ateste l'un de ces missionnai res francais, depuis
supdrieur de la maison de la Mission ATripoli de Syrie :
a Lorsquenous arrivames Malte, j'allai celebrer la sainte
messe dans l'eglise de Saint-Jean. Apres la messe, mon
confrere et moi nous voulimes aller visiter les tombeaux
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des grands maitres de l'Ordre des chevaliers de Malte.
Pendant ce temps-l, M. de Jacobis ditlui-meme sa messe,
qui dura une heure entiere. Quand nous sortimes de
I'eglise, nous fiimes fort surpris de voir accourir a nous la
foule du peuple qui avait assistd A la messe de M. de Jacobis, et chacun de nous dire : * Messieurs, quel est donc ce
* saint que vous menez avec vous? Nous avons assistde sa
Imesse, et nous avons vu l'Enfant-Jesus au-dessus de sa
* tate depuis l'ievation jusqu'a la communion. v
Les deux missionnaires destines A&Abyssinie y arriverent
en septembre 1839. Ils y avaient itd pricides, nous l'avons
dit, par un autre pretre de la Congregation de la Mission,
M. Joseph Sapeto, natif du Piemont.
11 ne se passa pas un long temps avant qu'Oubie, roi de
Tigre, ne s'aper<;t du tresor de sainteti qu'il possedait en
M. de Jacobis.
Celui-ci, cherchant a bien acheminer l'ceuvre du Seigneur, prit pour base de sa conduite les principes suivants:
etre en bonne relation avec le prince et son entourage, mais
en s'en tenant ordinairement eloign6 ; fuir les controverses
irritantes et se contenter d'exposer avec calme et solidit las
doctrine et les dogmes catholiques; s'atirer 1'affection des
pretres et des deftaras (docteurs), iviter les fondations
remarquables pour n'exciter la jalousie ou lenvie de personne; ne pas s'ingfrer ni se meler dans les affaires polititiques, mais faire le missionnaire dans Pintirieur du pays.
Ses deux compagnons travaillerent dans la province
de 1'Amhara; M. de Jacobis, lui, se fixa a Adoua, capitale
du Tigrd.
Connaissant le m6pris quel'on avait pour les Europicus,
it travailla a Ie vaincre par Phumiliti. Tous les ours, on le
voyait se rendre dans les 6glises, pour y prier et reciter son
briviaire. Mais ii ne pouvait dire la sainte messe, les Abyssins ne lui auraient pas permis de cilibrer dans leurs eglises; encore moins aurait-il pu le faire dans une maison
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particuliere, ce qui, vu les coutumes, eIt Cti un grand
scandale. Les premiers mois se pass&rent docn dans le
silence. 11 fallait faire connaissance avec le peuple et se
rendre les chefs favorables. Mais le silence n'dtait pas l'oisivetd. Trois langues sont en usage dans le pays, le Gheez ou
langue sacrie, le Tigr6 et 1'Amarique. M. de Jacobis mit
tant dezele a les tudier, que le 26 janvier 1840, il put faire
une conference en langue amarique a une reunion de dix
personnes, qui voyant son humiliti avaient cu pour ainsi
dire compassion de son abandon.
A ces conferences en succederent d'autres, et la parole du
Seigneur ne retourna pas vide. II y eut des converis, quoique en petit nombre. La vdrite portait la conviction dans
les esprits, et plusieurs fois des exclamations spontanees en
rendaient timoignage. A la fin d'une de ces confirences,
quelques pretres et deftaras ou docteurs s'dcrierent : t I1
en est ainsi; ce prdtre qui nous parleest notre p&re! et ils
voulurent recevoir sa b6nediction.
La foi itait encore bien faible en Abyssinie, sans compter Pobstination avec laquelle se maintenaient les anciens
prejuges contre les catholiques. 11 n'est pas facile de combattre ces prijugds par la parole. Les yeux ont plus de
puissance que les oreilles, surtout pour ces peuples nourris
de preventions contre les disciples de Rome. Aussi M. de
Jacobis nommi prefet apostolique d'Abyssinie n'avait rien
plus a cceur que de mener en Europe quelques-uns des
principaux et des plus respectes du pays, afin de leur montrer combien on abusait de leur simplicitC et de leur faire
toucher du doigt I'absurditd des fables qu'on leur racontait
sur ie compte des catholiques. L'occasion s'en etant offerte
bient6t, il en profita.
Le 21 janvier 1841, M. de Jacobis se mit en route pour
Massouah, avec une deputation que le roi Oubie envoyait
en Egypte chercher un dvdque schismatique.
Le zeli prefet apostolique de 1'Abyssinie s'attacha une
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grande partie de la caravane et it 1'emmena jusqu'A Rome.
Voici comment le Journal de Rome du 25 aott 1841
raconte la maniere dont les Abyssins furent accueillis par
le pape Gregoire XVI:
S1II vient d'arriver dans cette metropole du monde chretien des deputes des trois royaumes chritiens de Tigri,
d'Amara et de Choa, dans PAbyssinie; ils sont envoys an
Saint-Pere par le Dejesmac Oubid, souverain du Tigre. Ils
ont eu le grand honneur d'4tre requs en audience publique
par Sa Saintete, le 17 du courant. Le pape etant sur son
tr6ne et ayant A sa droite le cardinal Mezzofante et i sa
gauche Mgr le secretaire de la Propagande, a admis d'abord
les trois diputis proprement dits: Allaca (prince) Aptu
Salassia, parent du roi de Choa, premier ministre du royanme de Tigri et president de l'instruction dans les trois
royaumes d'Abyssinie; Abba Resedebra, pretre, seigneur
d'un pays et chef d'une eglise, et Abba Ghebra Mikael,
docteur de Gondar; on leur adjoignit pour interpretes
M. Justin de Jacobis, pretre de la Congregation de la Mission et prifet apostolique de la mission d'Abyssinie, et dom
George Galbadu, prdtre ithiopien et recteur de rlglise et
de I'hospice de Saint-Etienne-des-Maures. Aussitdt admis,
les deputis se prosternDrent devant le Saint-Pere, qui les
requt avec la plus tendre bienveillance. Sa Saintete daigna
les faire asseoir sur trois sieges places devant son tr6ne et
s'entretint quelque temps avec eux par lintermediaire du
cardinal Mezzofante, de M. de Jacobis et du pr&tre Galbadu
qui alternativement se faisaient les interpretes de cet intiressant colloque. Ensuite furent introduits a 'auguste
audience les autres personnages distingues d'Abyssinie qui
etaient associds i sa deputation et parmi lesquels se trouvaient des docteurs, des pritres et des moines ethiopiens,
ainsi que les gens de service. Une tres belle letre avait etd
adressie A Sa Saintete par le Dejesmac Oubie; le pape en
brisa les trois sceaux et elle fut lue a haute voix par le
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deftara (docteur) Desta, ex-secretaire du Dejesmac Sabagadis et traduite aussit6t en italien par le cardinal Mezzofame et par M. de Jacobis. Entin les deputes se retirerent
en protestant avec naivet6 de leur regret de ne pouvoir
offrir au Souverain Pontife aucun present d'or, en elant
empaches par la pauvreti de leur patrie et en le suppliant
de vouloir bien agreer I'hommage qu'ils lui faisaient de
1'encens precieux et des aromates d'Abyssinie qu'ils lui
offraient pour honorer en sa personne celui qu'il representait; ajoutant qu'au lieu de myrrhe, triste et lugubre symbole de la douleur qu'ils priaient le Seigneur d'eloigner de
Sa Saintetu,
ils osaient lui presenter quelques-uns des
oiseaux les plus rares de 1'Ethiopie.
a Le Saint-Pere daigna leur manifester la vive emotion
avec laquelle il recevait et les diputis abyssins et les gages
de leur filiale affection, et il declara que dans une autre
audience, il se rdservait de leur remettre sa reponse an
Dejesmac Oubi. II congedia toute la deputation en laissant
chacun de ses membres penetrd de reconnaissance pour
toute la bont6 et la tendresse avec lesquelles ii avait
daigni les accueillir tous. *
Ce paternel accueil qui refutait si bien tous les prejuges
qui leur avaient ete inspires dis 1'enfance, les ravit et ils ne
trouvaient point de mots pour exprimer leur gratitude;
ils reconnaissaient combien ignorants et menteurs etaient
les pretres cophies qui les avaient prevenus par de si
indignes calomnies contre Rome et le Souverain Pontife,
Cet evenement eut un grand echo en Abyssinie et y produisit une heureuse et profonde impression.
La caravane conduite par M. de Jacobis revint par Jerusalem oii se trouve toujours une colonie importante
d'Abyssins; environ neuf cents y residaient alors.
M. de Jacobis reinstali iaAdoua ecrivait de cette ville le
19 aout 1842 :
SLe plus redoutable ennemi de la verite, qui soit ici, est

-

i58 -

sans contredit Pl'vque heretique nouvellement arrive da
Caire. Cependant, depuis notre retour d'Europe avec les
ddputes abyssins, son influence a beaucoup diminue, et nos
affaires ont tout A fait change de face: ce qui le prouve,
c'est I'accueil empresse qu'on m'a fait de toutes parts. Le
lendemain de notre arrivee a Adoua, I'Abouna lui-mime
m'envoya feliciter de mon heureux retour. z Ce n'itait,
helas ! de sa part, qu'une tactique et une ruse. M. de Jacobis ne devait pas tarder a le constater.
Mais, pendant ce temps, de nombreuses conversionsvenaient consoler le coeur de Pap6tre au milieu des
populations qu'il ivangelisait.
LE SACRE

Depuis deux annees, Mgr de Jacobis avait recu les bulles
qui le nommaient ev&que. Par humilitd, il avait d'abord
refuse de se laisser consacrer eveque comme Pen suppliait
Mgr Massaia, vicaireapostoliquede la mission voisine des
Gallas.
Ce n'est que sous le coup de la persecution et par crainte
que l'Abyssinie ne demeurat sans iveque qu'il consentit i
se laisser sacrer. Mgr Massaiaa racont6 ainsila dramatique
ceremonie de ce sacre:
q Au commencement de I848 la population musulmane
d'Abyssinie menagait de massacrer les chritiens refugids
dansl'ile de Massouah. Le gouverneur turc Kalil-Bey, craignant de ne pouvoir contenir la population fremissante de
cette ile, pensa a sauver, au moins, les Europeens, comme
etant ceux quiauraient pu compliquer la politique turque
dans ses relationsavec les nations europiennes, au cas o ils
eussent it compris dans le massacre. En consequence, il
nous avait donnie ordre de nous retirer sur la mer sur des
barques qu'il avait lui-mdme mises A notre disposition. Le
5 janvier se passa tout entier dans le plus grand disarroi;
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ce jour-lI, nous avions transportd tous nos effets sur les
barques, et comme ma maison etait sur le bord de la mer
avec une sortie sur le rivage, tous les Europiens s'y dtaient
reunis, tout prits a se mettre en mer au premier moment
critique. Vers le soir, quand tout fut disposi pour la fuite,
je me trouvai reuni avec M. de Jacobis et quelques-uns de
ses pr4tres indigenes. Je lui parlai alors fortement pour le
presser de se laisser sacrer devque. Je lui dis entre autres
choses: « Par humilite, vous ne voulez pas dtre dvdque ;
Smais, dans les missions etrang&res, les 6evques sont des
a victimes et non point des epoux. A II me dit alors de
faire de lui ce que Dieu m'inspirerait.
4 Le voyant en cette disposition, je priai un certain
Francais, nomme Alexandre Vissier, d'aller chez le gouverneur et de lui demander des soldats pour assurer ma
maison pendant la nuit, afin de pouvoir terminer quelques
affaires; puis je fis venir aussit6t la caisse des ornements
sacres; laissant de c6td la chapelle oi j'avais coutume de
clebrer, parce qu'elle avait une entree sur 'intirieur de
l'ile, j'en dressai une autre dans une chambre qui donnait
sur la mer et de laquelle, en cas d'alarme, nous pouvions
facilement sortir et descendre sur les barques oi nous attendaient deji tous les autres Europeens. Ainsi, un peu apres
minuit, ayant d'un c6te les soldats qui gardaient tons les
passages donnant sur notre maison et de lautre les Europeens qui nous gardaient du c6td de la mer, assisti seulement de deux pretres indigenes, je commenqai la cirimonie
du sacre de Mgr de Jacobis, qui se termina vers le lever du
jour.
a J'avais et&sacri A Rome continue Mgr Massaia, avec
une solennite qui avait fait accourir toute la ville. Mgr de
Jacobis, tout au contraire, fut sacr6 de nuit, comme on
prend un voleur, dans une chaumiere, avec la seule assistance de deux pr4tres indig6nes. Au sacre de Mgr de Jacobis, nous devions nous-mdmes remplir les fonctions de
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clercs etde servants, obligds quelquefois de quitter I'autel
quand it manquait quelque chose, parce que les deux pretres indigenes assistants, ne connaissant que le rite dthiopien, ne savaient pas le latin et ne pouvaient assister que
comme des statues. Au lieu de la musique, nous entendions
les hurlemens de la populace et les menaces de mort qui
partaient de tous les points de la ville. Neanmoins, Fun et
'autre nous itions si imus que toute la cerimonie fut
accompagn6e continuellement des larmes d'une tendre
consolation.
o Mgr de Jacobis fut ivique pendant pres de douze ans;
mais il ne prit jamais les ornements pontificaux; il ne voulut pas meme une seule fois se donner le plaisir de celdbrer pontificalement, et moi-mdme qui ecris ces mots, pendant la ceremonie de son sacre j'ai &t4oblig6 de m'6ter la
mitre de ma propre tdte pour en couronner sa tate nouvellement consacree, mon baton pastoral pour inaugurer son
nouveau pouvoir, ef il en fut de meme de la croix pectorale. La ceremonie finie, il reprit ses vdtements pauvres et
son genre de vie d'ap6tre-pflerin; ainsi ii vecut, ainsi ii
mourut dans un disert sous un petit arbre de Mimosa.
Ce sont les paroles de Mgr Massaia.
VIE APOSTOLIQUE EN ABYSSINIE

Une des grandes forces de la vie apostolique de Mgr de
Jacobis etait Pestime et l'amour qu'il avait con;us pour les
peuples qu'il etait chargd d'ivangiliser.
* Quelque peu civilises, icrivait-il, que soient nos chers
Abyssins, ils sont pourt'a' douds d'une finesse d'esprit petr
commune, et qui prouverait au besoin tout ce qu'il y a A
espirer de ces peuples, des qu'ils auront ouvert les yeux
aux lumieres de la vraie foi. b
Depuis longtemps Mgr de Jacobis cherchait a donner Asa
mission un centre d'oui les ouvriers evangeliques pussent
ensuite venir retremper leur ame dans la solitude. Ce cen-
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tre de mission devant devenir la source qui arroserait les
contrees environnantes, exigeait aussi la formation d'un
siminaire ou college, ot de jeunes indigenes pourraient
6tre formis a la science et aux vertus ecclsiastiques. Nulle
mission fl'etranger n'a atteint son but le plus important
rant qu'elle n'a pas crid un siminaire pour le recrutement
et la formation d'nn clerge indigene. Ce but, Mgr de Jacobis l'obtint par I'erection a Gouala, dans la province de
FAgamien, du college de 1'Immaculee-Conception. II raconte lui-mdme en ces termes les autres progres de la mission :
a A une petite journie et demie de marche, du lieu ot
je suis fixe en ce moment, se trouve le pays d'Entidjo (ou
Enmichio). La petie chritiente nous donne de bien douces
consolations. Ambasea, chef-lieu de 1'Entidjo, est assez
rapprochi d'Adoua, ou M. Biancheri, mon confrere, a la
direction d'environ une centaine de fideles. Sur la route
d'Adoua, capitale du Tigri, A Gondar, capitale de 'Amara,
Ibnt dissemindes quelques families catholiques qui nous
donnent les plus grandes esperances pour I'avenir de la
mission. Eafin, a Gondar mdme, ot le patriarche heritique fait sa rdsidence, le Seigneur, dans son infinie misericorde, a dispose en faveur du catholicisme les coeurs des
savants Abyssins, qui sont la en plus grand nombre que
-partout ailleurs. L'ancien empereur Johannes, qui parait
avoir plus de credit apres son abdication qu'auparavant,
nous est ouvertement favorable et ne sem le pas dloignd de
se declarer catholique. Sa femme, mere du Ras, couronnde
eUe.-mame."iajratrice, tres rivret tres puissante, nous
protege aussi de la maniere la plus ostensible. L'Etchieghd,
le supdrieur des moines de toute l'Abyssinie, dont la digniti
surpasse celle du patriarche, et n'a d'dgale que celle de
l'empereur, nous invite chez lui, nous offre sa maison et
promet de nous donner des eglises. L'Abouna (l'dvdque
heretique) s'est tellement degradd par sa mauvaise con-
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duite, que l'arme la plus redoutable qu'il avait contre nous
aux yeux de ses sectaires, l'excommunication, est entierement paralysde dans ses mains. De Gondar ii faut dix journees de marche, i travers un desert affreux, paur arriver a
Kartoum, dans le Sennaar, dernier poste de notre mission
en Abyssinie, oi notre cher confrere M. Montuori a eleve
un petit college a c6trd'une modeste eglise. n
Plus tard, il fallut quitter Adoua pour chercher une habitation vers le nord de l'Abyssinie oi l'on fait plus en
sfreti et plus a l'abri des persecutions suscities par 1'evque hereiique. Mais au prix de quelles fatigues ii le fallut
faire ! surtout quand on dut traverser les regions habitees
par des tribus sauvages. Mgr de Jacobis le dicrit ainsi:
',On eut beau nous reprisenter la cruauti de ces peuplades, la stiriliti de la route, l'impossibilit6 de se procurer de 'eau sous un soleil brilant, mes compagnons et moi
nous ne tenons aucun compte de ces representations. AlIons, me disent-ils, combattre le demon et evangeliser.
ccNous partons, mais dans quel accoutrement! le croirez-vous? Un habit, pour peu qu'il fit en bon 6tat, serait
pour ces hommes affam6s, une tentation violente de nous
tuer pour nous voler. Toutes nos provisions consistent a y
aller depourvus de toutes choses. Ordinairement ii ne faut
pas de chevaux pour trainer les fourgons du missionnaire;
il lui suffit d'avoir une outre pour la farine, une gibeciere
pour le beurre, une peau de vache pour son lit et son mulet, voila tout son 6quipement. Ici, meme cela estdu luxe ;
il faut y renoncer. La tite et les pieds nus, un mauvais
morceau de toile sur les 6paules, un baton i la main, c'est
comme cela qu'il nous fallut entrer en campagne.
PERSECUTION DE LA PART DES HERTIQUES ET

DU PRINCE CASSA,

DEPUIS EMPEREUR THEODOROS

, D'apres les lois du pays, ecrivait un missionnaire capucin, il ne peut y avoir qu'un seul ievque en Abyssinie,

-- 63 et ii y a peinede mort contre quiconque usurperait ce titre.
L'abounad'alors, ou vdque heretique, se nommait Salam a.
Avant d'etre ievque, it n'etait qu'un pauvre jeune homme
n'ayant pour toute fortune qu'un ane qu'il louait aux voyageurs. Apres deux ans d'etudes au Caire, on le trouva suffisamment instruit pour remplir les fonctions 6piscopales ;
il fut ordonnd et envoyd en Abyssinie. II ne tarda pas i
chercher I'occasion d'opprimer les catholiques, qui devenaient de jour en jour plus nombreux. Sa fureur se tourna
d'abord contre Mgr Massaia, 6vdque capucin des Gallas, puis
contre Mgr de Jacobis et contre tous les catholiques en
gen6ral. Ce qui devait causer une douleur plus amere a
ces saints missionnaires, c'est que le traitre qui avai t pouss6
Pabouna A la pers6cution etait un de leurs compatriotes,
un Europien, un voyageur italien. Le feu, une fois allumd,
ne fit que prendre une nouvelle intensit6 et la persecution
allait commencer a produire des confesseurs de la foi, ces
premieres fleurs de L'piscopat de Mgr de Jacobis. II ecrivait d'Alitiena en dicembre i853 :
< Le clerg6 hiritique, second6 par le gouvernement, d'apres toutes les apparences, avait resoiu d'en finir avec les
catholiques de ce pays. Depuis longtemps, il n'attendait
qu'un pretexte pour rallumer la persecution. 11 le trouva
enfin, dans une demarche que firent certains des principaux catholiques dans le dessein de se soastraire a la
tyrannie de f'ivque heretique, abouna Salama. Cette
demarche, tout innocente qu'elle etait, devint aux yeux
de nos ennemis un crime tel, que ia mort de tous les catholiques suffisait A peine pour 1expier. Aussi nos deux respectables confreres indigenes furent-ils incarceres sur-lechamp.
a Pendant que ces choses se passaient, nous ktions au
seminaired'Alitiena, devenu notre asile depuis notre exp ulsion du pays d'Ojbid. Je reflechissais au moyen de sauver
nos freres, lorsque Parrivie soudaine des troupes du per-
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sicuteur jette parmi nous l'ipouvante et nous disperse. Les
uns cherchent leur salut dans la fuite, tandis que les autres
se renferment dans notre seminaire. Igza, jeune femme qui
n'etait mere que depuis trois jours, va, avec son petit enfant dans les bras, se rifugier dans notre chapelle de la
Madone. Des vieillards courbes sous le poids des annCes
suivent son exemple.
a Quant a moi, je dus songer a m'6chapper. Je me mis
done a fuir de toutes mes forces, exhortant nos sdminaristes i prendre les devants afin de pouvoir se cacher plus
vite. Mais ces gen6reux 61eves, voyant que mon age a rendu
ma course trop lente pour &chapperaux lances qui me pressent, et craignant d'ailleurs que je ne sois arred par les
eaux qui se trouvent sur mon passage, refusent de se s6parer de moi. Ils me font un rempart de leurs corps jusqu'a
ce que, par la protection toute speciale de notre divin Sauveur et de son immaculee Mere, nous entrons dans une
epaisse foret dont les broussailles nous derobent A la vue
de nos ennemis. *
Les fugtiifs trouverent un refuge momentane au camp
d'Oubi6 qui les avait bannis. Puis la persecution recommenca.
Un soldat d'aventure, Cassa, arriva au pouvoir souverain. C'est lui qui prit le nom de Theodoros, empereur
d'Abyssinie, et qui succomba dans sa lutte contre les Anglais (1866). Sous son regne la pers6cution s'accrut.
De nombreux catholiques furent jetds en prison et charges de la cangue abyssine ou ghend, instrument de supplice
qui lie itroitement les deux jambes, et cause bient6t une
terrible douleur.
Qn voulut chasser du pays Mgr de Jacobic, et, pour le
pdrdre, le jeter an deli de la frontiere occidentale du c6te
du Sennaar. II refusa de partir, et fut alors mis en prison
a Gondar. 11 ecrivait de son cachot en juillet 1854: , Je
restai done, et faisant de necessit4 vertu, je cherchai i
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m'accommoder le moins mal possible avec mon cachot de
quatre pieds de hauteur sur autant de largeur et un peu
plus en longueur. Le sol, recouvert de paille, sert de lit
commun au prisonnier et a ses gardes. Eh bien, le croiriezvous ? C'est du luxe, de la magnificence ! Mon trou
ainsi garni peut etre appele, a c6ti du lieu sans nom oi
gisent nos chers confreres, un vrai Palais-Royal, et mes
gardes, compares aux leurs, espce de liopards de la race
fameuse de ceux qui rugissaient autour du glorieux martyr
saint Ignace d'Antioche, mes gardes sont de vrais agneaux.
Me voili done enfin prisonnier de Jdsus-Christ 0 grace
si longtemps disirie, tu es venue ! Pourquoi faut-il que les
egards que l'on conserve encore pour moi me rendent
indigne du titre sans igal de confesseur de la foi qui revient
de plein droit aux compagnons de ma captivit6 1... Sommis,
il y a deux mois, de riciter a leur tour, apres tous les autres, le nouveau Credo dicredt par ordre impdrial, ils
n'ont repondu a ces sacrileges instances que par une triple
confession de leur inviolable fiddlitd a la foi catholique,
apostolique et romaine. Et cela s'est pass6e la face de tout
Gondar, pour la plus grande exaltation de la sainte Eglise
leur mere, et la confusion impossible A d6crire des persCcuteurs, victorieux tout ia heure de ces milliers d'hiretiques et de schismatiques, vaincus par nos catholiques,
hommes simples et sans autre puissance que celle de leur
foi.
a Permettez-moi, ajoutait Mgr de Jacobis, d'inscrire ici
la liste de nos glorieux confesseurs, puisque je vous ai
donne le ricit de leurs combats et de leurs souffrances. Ce
sont:
Si Abba Ghebra Mikael, age de 66 ans, le premier Abyssin a qui j'ai confir4 la prdtrise. II fit partie de la deputation indigene, envoyCe, en 1842, a S. S. Grdgoire XVI.
En 1849, il a souffert courageusement trois mois de prison pour la foi catholique dans. la ville d'Adoua. tou-
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jours par le fait de Salama. Depuis sa derniere incarceration, on Pa frappi avec tant de barbarie, deux semaines
durant, que ddii on le croyait mort dans Gondar. Vim
ensuite la ghend pendant un mois. Aujourd'hui, il est
enchaini par les deux pieds ;
a 2° Abba Teclaimanot 'aini, aussi pretre, dont le pere,
la mere, la soeur qui est religieuse, et enfin le frere puind,
6galement revitu du sacerdoce, ont maintes et maintes fois
deja, souffert la prison et 'exil, pour rendre hommage A la
seule veritable Eglise. Teclaimanot est toujours dans la
ghend;
« 3"Abba Tclaimanot le jeune, aussi pretre, comme je
viens de le dire. Durement souffleti le jour de son arrestation, ii I'a encore 6td depuis dans son cachot. Toujours
dans la ghend;
S40 Abba Tesfa Zion, religieux non pretre, dans la
ghend depuis huit semaines ;
a 5' Abba Tecla Michel, aussi religieux non prdtre, dans
la ghend depuis le mime temps. *
Mgr de Jacobis avait dcrit deji au sujet de la tempite,
que Dieu s'en servait pour obtenir de glorieux resultats
dans 'Eglise d'Abyssinie:
x Au plus fort de la persicution, nous avons vu venir i
nous 1'Abouna-Marcos. Ce pretre copte s'est converti, avec
beaucoup d'autres membres considerablesde la meme secte,
en voyant la noble et invincible constance avec laquelle
nos catholiques supportnrent les mauvais traitements que
leur faisait endurer Salania et tous ses satellites, dont ils
4taient les prisonniers. Pendant plus d'un mois, en effet,
que dura une marche qu'ils furent obliges de faire en
pareille compagnie, et au milieu des plus penibles privations, tous professerent ginereusement et jusqu'A la fin la
religion catholique.
* Mais ce n'est point encore lI tout le.fruit de la persicution; car elle a encore affermi puissamment nos dtablisse-
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ments de Gondar, de Guala, d'Alitidna et de Halal, tous
pourvus de pr&tres indigenes, fort zeles, et excellents catholiques. C'est encore durant cette m8me persicution que la
foi de IEglise orthodoxe faisait son entrie triomphante
dans les provinces de Choummizana, d'Eccal-Ghezaie, de
Marata, de Zana-Daglid, dans le district de Memsah et chez
les Bogos et dans l'Amazen. Enfin, c'est aussi durant ces
jours de lutte que nous avons pris possession de cinq eglises desservies par des pretres abyssins-unis; que nous avons
fonde quatre dcoles oil 1'on enseigne les sciences eccidsiastiques ; que nous avons baptise des milliers d'enfants et
d'adultes. •
En prevision de Iavenir, Rome lui donna un coadjuteur,
ce fut Pun de ses confreres lazaristes, M. Biancheri, que
Mgr de Jacobis sacra iveque en 1854.
Au milieu de tant de persecutions, Mgr de Jacobis eut
la consolation de pouvoir exercer librement le saint ministere dans les anciennes risidences de sa mission, c'est-adire dans la province de 1'Agamid et dans le pays qui
s'etend sur la c6te de la mer Rouge. Apr6s la defaite d'Oubie par Thdodoros, le neveu d'Oubid, nomme Negousi6,
s'etait mis Ala tete de I'armee du Tigrd et dtait parvenu &
arrdter les conqudtes de Theodoros de ce c6td. Ce prince
aimait Mgr de Jacobis et lui laissait une parfaite libertd.
11 voulut meme, de concert avec le consul francais de Massouah, conclure un trait6 d'alliance avec 1'empereur des
Francais et il lui envoya a cet effet une ambassade, en 1858.
En mdme temps, Mgr de Jacobis eut la consolation de voir
le gouvernement frangais lui obtenir de la Turquie, un
terrain dans l'ile de Massouah pour y bitir une 6glise.
LA MORT DE Mgr JUSTIN DE JACOBIS

La prison qu'il avait enduree et ses marches forcees
avaient completement epuisd la santd de Mgr de Jacobis.
D'Halai il avait du descendre sur la c6te, a Emcoullo, sous
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un climat d'une chaleur devorante. Tout cela, joint a vingt
annies d'un apostolat rempli de fatigues et de privations,
avait ruini les forces corporelles de Phomme de Dieu, et en
avait fait une victime de charitd pour le salut de PAbyssinie. II ne lui restait plus qu'a recevoir la recompense. Quatre mois apres etre sorti de sa prison, Mgr deJacobis rendit
son Ame a Dieu. Voici le ricit de sa mort tel qu'il est renfermi dans une lettre de M. Delmonte, compagnon de
Mgr de Jacobis.
Emkoullo, 3 aofzt

x86o.

« Je viens vous annoncer la mort d'un saint. Mgr de
Jacobis s'en est alle au ciel le 3 juillet 1860, a trois heures environ apres midi. Depuis le 19, ii pressentait qu'il
devait bient6t mourir. La fievre ne le quittait que pendant
quelques heures de la journde, et il fut resolu qu'il se retirerait a Halai, ou P'on peut respirer un air plus frais. II
quita done notre maison d'Emcoullo le 29 juillet a cinq
heures de 1'apris-midi, conduisant avec lui tous les moines
et une dizaine d'enfants qu'on instruit et qu'on initie A la
vie cliricale. Quant Amoi, je fus obligi de rester ici avec
deux moines, pour surveiller les travaux de la maison que
nous avons fait arranger et dont le toit n'6tait couvert
qu'en partie.
a Apres cinq heures de marche, Monseigneur arriva a
Arkiko oii le frere du naib Adris Pattendait pour lui offrir
1'hospitalitd pendant la nuit. Monseigneur Paccepta volontiers et put prendre la un pen de sommeil; mais la fievre
ne tarda pas i revenir et ne !e quitta que vers trois heures
du matin. Vers quatre heures ii se mit en marche ; il traversa la plaine de Kattra, qui est immidiatement apres
Arkiko, en faisant Foraison du matin et en instruisant
ceux qui i'accompagnaient: a Prions, mes enfants, leur
<disait-il, parce que la priere nourrit Plme et fortifie le
a corps; prions, car je sens que j'en ai bien besoin. m
%Arrive dans la vallke de Zarayd, il demanda un peu de
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pain. On lui en donna; et comme ii n'avait pu rien prendre
depuis plusieurs jours, on se rejouit en croyant qu'il etait
guiri. A Sahto, ii but un peu d'eau fraiche qui le soulagea
beaucoup. On passa la nuit t Hidelik. La, le vindrable
prilat fut de nouveau assailli par la fievre, qui le jeta dans
le dilire pendant quatre longues heures. Cela n'empecha
pas qu'il ne se remit en marche deux heures environ avant
le lever du soleil. II passa trois heures plonge dans un profond silence. Ensuite il dit a ceux qui etaient autour de
lui: £ Mes enfants, allons lentement, car je sens que je
£ suis faibleet que ma tate n'y tient plus.v On dtait en plein
soleil, ii etait dix heures du matin. Cette route est des plus
pOnibles et des plus dangereuses pendant les mois de grande
chaleur, car c'est une longue vallee tres etroite et bordee a
droite et a gauche de montagnes arides et tres dlev6es, dont
la vue effraye le passant par la hardiesse avec laquelle elles
s'ecartent horizontalement de leurs bases, qui semblent
elles-memes a chaque instant menacies d'une ruine complete. On respirait un air de feu, la terre brkilait sous les
pieds, les chameaux eux-memes ne pouvaient rester en
place. Monseigneur etait entierement epuise. Arriv6 dans
la vallee d'Alghidien a onze heures du matin, il dut s'arrdter parce qu'il ne pouvait plus se tenir sur sa monture. II
s'assit sur une pierre, regarda le ciel et ceux qui l'entouraient, puis poussa de longs soupirs. 11 s'enveloppa dans
son Natlah, manteau que les moines abyssins portent pendant Pete, et ii s'appuya la tdte sur les genoux. On crut
qu'il dormait. Mais non, il se preparait a la mort. Helas!
il devait nous quitter pour toujours! Dieu sans doute le
lui manifesta; car il voulut aussit6t se confesser et recevoir
une derniere absolution. Cela fait, ii rassembla autour de
lui tousles moines, leur recommanda la persevdrance dans
]a foi catholique, lobdissance aux oracles dmands de Rome,
c'est-a-dire du Souverain Pontife, qui est le seul et le veritable successeur de saint Pierre et vicaire de Jesus-Christ
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sur la terre; aux eveques et aux pretres que le mime Souverain Pontife romain enverrait dans leur pays. Puis ii leur
donna sa benediction, et tous repondirent dans leur langage: Amien, ainsi soit-il, notre pere, ainsi soit-il!
AAu meme instant moines, enfants, musulmans, tous
fondirent en larmes en se frappant la poitrine et baissant le
front jusqu'i terre. Mgr de Jacobis, alors, s'itendit par
terre, fit placer une pierre sous sa t&e, et recut ainsi
le sacrement des mourants. I1 souffrait beaucoup, mais
son visage etait gai, et il' ripondait exactement dans la
langue ethiopienne A toutes les prieres que le ministre de
Dieu prononqait sur lui. Apres cela, il se mit A genoux,
demanda pardon a tous ceux qui itaient presents des scandales qu'il disait leur avoir donnis pendant to*'t le temps
qu'il itait rest6 au milieu d'eux. II leur dit qu'il etait une
chetive creature, mais qu'il esperait le pardonde ses pechis
par la misericorde de Dien, les merites de Jesus-Christ et
l'intercession de Marie Immaculee et de sairtt Vincent de
Paul, et que par tant de secours il esperait aller jouir de la
presence de Dieu pendant 1eterniti qui allait commencer
pour lui dans quelques instants. II s'assit alors de nouveau
sur une pierre, et appuya la tete contre un rocher. II
adressa encore quelques mots de consolation : a Priez
Sbeaucoup, mes enfants, dit-il, car je vais mourir, je
<(ne vous oublierai pas... je meurs. : II appuya de nouveau sa tdte qu'il avait relevee, couvrit son visage avec le
Natlah, et s'endormit dans le Seigneur...
« C'est ainsi que le grand ap6tre de I'Abyssinie, Mgr de
Jacobis, acheva son pelerinage sur la terre, dans la soixanlieme annee de son Age et la vingt et uni6me annie de son
apostolat dans l'Ethiopie. Impossible de vous peindre l'affliction dans laquelle sont plonges tous ceux qui ont appris
sa mort: catholiques, schismatiques, musulmans, tous le
pleurent en l'appelant le Bienheureux et le Saint. ,
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LECTURES DES FETES
Sous cette ddsignation de LECTURES DES FETES nous avons

publie successivement dans les Annales une sdrie de Notices idifiantes, sous forme de dissertation, ou sous forme de
discours, telles qu'on desire parfois les trouver sous la
main, dans nos 6tablissements, la veille d'un jour de fete,
pour les lire soit a table, soit a la lecture spirituelle.
Nous en rappelons la serie:
17 fivrier : Le bienheureux Francois Clet, Annales, t. 66, p. 12.
15 mars : La venerable Louise de Marillac, t. 6o, p. 485.
24 avril : La naissance de saint Vincent de Paul, t. 67, p. t62.
Deuxieme dimanche apres Paques : La translationdes reliques de
saint Vincent de Paul, t. 5, p. 3o ; et t. 6x, p. x6o.
19 juillet : La fete de saint Vincent de Paul,t. 59, p. 257; et les
divers panegyriques du saint publies dans les Annales.
26 juillet : Lescapulaire de la Passion, t. 61, p. 419.
3L juillet : Le ven•rable Justin de Jacobis, t. 71, ci-dessus.
I septembre : Le bienheureux Jean-GabrielPerboyre,t. 63, p.42.
27 septembre : La mort de saint Vincent, t. 67, p. 47427 novembre: La medaille miraculeuse, t. 62, p. 346 ; et t.-7o,
p. 20.

20 decembre : Lepatronagede saint Vincent, t. 69, p. 271.

LA CAUSE DE BEATIFICATION
DE

LA VENERABLE

LOUISE DE MARILLAC

Le procds apostolique sur rhdroiciti des vertus de la
venerable Louise de Marillac touche a sa fin. Cest le dernier des proces qui doivent preceder la biatification. Tous
ont mis en lumiere la saintete de la vie et des oeuvres de la
pieuse fondatrice; maintenant, ii faut que des miracles,
venant s'ajouter aux grAces nombreuses et signalees, d6jh
obtenues par son intercession, attestent hautement la puissance de son credit aupres de Dieu. Pour les obtenir, un
appel est fait aux pri&res de tous ceux que cette cause
interesse.

ALLEMAGNE
Lettre de M. SCHREIBER, pritre de la Mission,
a M. A. FIAT, Sup.rieur gbinral.
Nippes, le 23 dicembre 19o4.

... Et maintenant laissez-moi vous dire les petites nouvelles de I'annee 1904.
D'abord pour l'tat g6enral de la province on peut dire
qu'il est normal; le siminaire fournit en moyenne une
trentaine de jeunes sceurs; pour I'annie qui touche a safin
il y en a eu irente-trois, et Pannee 19o5 promet au moins
le mdme nombre.
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Nous avons pu ouvrir trois maisons dans le courant
de l'annee 1904, savoir a Kullstedt, i Wittlic h et a Garden.
Voici quelques ditails.
L'annie derniere a pareille ipoque je pouvais ddji vous
annoncer comme acceptde en principe la fondation de Killstedt et vous vous souvenez qu'il s'agit de la maison
paternelle de nos confreres Dunkel, situde dans la province
de Saxe, ancien pays de Thuringe qui a donni A la sainte
Eglise cette grande heroine de la chariti chritienne, sainte
Elisabeth; malheureusement c'est de ces memes contrees
qu'est sorti cet homme de perdition qui a arrachi a l'unit6
catholique presque un tiers de la chrdtienti. - Le pays de
Kullstedt, ainsi que toute cette region qu'on appelle d'un
nom commun, PEichsfeld (campagne de chdnes), apres
avoir subi pour quelque temps le joug du lutheranisme, est
redevenu entierement catholique et catholique au-dessus
de tout eloge ainsi que vous pourrez le sentir en lisant cette
petite description de fentree des filles de Saint-Vincent
dans la commune de Kallstedt.
C'etait le lendemain de la cl6ture. de la retraite de nos
soeurs, dans l'octave de lAscension que, i six heures et demie du matin, votre serviteur se mettait en route pour preparer la voie a la petite colonie destinde a inaugurer les
oeuvres de saint Vincent dans le pays de sainte Elisabeth;
et il fallait sept heures de chemin de fer pour arriver a
Leinefelde, station de correspondance pour la ligne sur
laquelle se trouve Killstedt. II faut attendre 1I cinq quarts
d'heure et enfin a deux heures et demie on arrive a la station de Ktillstedt, gros village de deux mille cinq cents
Ames. M. le cure6 tait venu jusqu'i Leinefelde a ma rencontre, et, chemin faisant, il me racontait ce qu'il avait fait
pour pirparer une belle reception aux premieres filles de
Saint-Vincent dans sa paroisse, et que des le premier jour
je pourrais dire la sainte messe a la petite chapelle des
soeurs et leur laisser l'h6te divin dans leur nouvelle de-
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meure. Arrive a la maison, precedemment maison Dunkel,
apres avoir fait honneur au repas offert par la bonne mere
des trois missionnaires, on se mit a foeuvre pour placer
I'autel, et ddballer l'harmonium, enfin, tout preparer pour
la solennite du lendemain. La bonne mere de MM. Dunkel rayonnait de joie en voyant sa maison se transformer
en maison de chariti et son salon en sanctuaire.
L'heure arrivie, le lendemain, samedi apres l'Ascension,
je partis avec M. le cure pour aller a mon tour a la rencontre des voyageuses. Comme le train venant de Cologne
dolt attendre & Leinefelde jusqu'I deux heures la correspondance pour Killstedt, le soin prevoyant de 1'excellent
cure avait commandi au buffet de la station un modeste
diner a servir au petit salon de dames. J'avais quelque
inquietude craignant que les soeurs ne se trompassent de
train dans ce long trajet un peu compliqud, lorsque enfin
l'express de Cologne entra en gare; je jetais un regard
inquiet sur toutes les voitures pour decouvrir les cornettes.
Ma crainte avait ite inutile; les voila, Dieu soit bdni! Elles
descendent, mais non sans provoquer l'tonnement des
cuiieux qui n'avaient jamais vu costume pareil et poursuivaient les soears de leurs regards 6bahis; nous les
conduisons au salon, oi, faisant de necessit6 vertu, elles
durent bien prendre leur diner a la mime table avec nous.
Apres le diner et une bonne petite ricrdation entre elles,
eut lieu le depart pour la terre promise, a travers des paysages delicieux eclaires du plus beau soleil de mai.. II ne
fallait qu'une petite demi-heure et la voix du conducteur
apprend que nous sommes arrives AKilllstedt. On descend,
et, gravement, d'un air respectueux, mais trahissant leur
joie, une deputation de dames et de messieurs s'avance
pour souhaiter aux sceurs la bienvenue. C'est le' maire
avec plusieurs notables, bien gantds, le chapeau haut de
forme A la main, c'est la presidente de la confrerie des
meres chrdtiennes avec son conseil et les maitresses d'icole
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qui s'empressent de conduire les soeurs hors de l'enceinte.
Mais quelle nouvelle surprise! la seulement elles s'apergoivent que I'edifice est pare de verdure et devant la porte
d'entree sont placies dans la grand'route sept voitures
ouvertes attelees de deux magnifiques chevaux et entourees
de guirlandes de fleurs. Une partie de la foule, stationnie a
l'entree de la route du village, impatiente d'apercevoir
d'abord les nouvelles soeurs, manifestait hautement son
contentement et on vit un bon vieillard courbd sous le
poids des annees pleurer de bonheur. Le brave cure et
votre serviteur nous jouissions de l'embarras des humbles
filles de Saint-Vincent qui me donnaient a entendre par
signes que jamais elles ne sauraient accepter l'honneur de
monter dans ces voitures. Mais c'etait inutile. A c6te de
chaque voiture etait placee une dame, et bient6t chacune a
saisi sa victime et la place a c6te d'elle dans son char de
triomphe. C'6tait un cortege magnifique. La voiture de
M. le cure avec votre serviteur ouvrait la marche, puis
venaient les cinq voitures des dames chacune a c6td d'une
cornette et a la fin celle du maire et de son assistant. Dans
un petit quart d'heure on a gagnd le haut de la colline
couronnee du beau village de Killstedt.
Mais quel nouveau spectacle! Tout le village est sur
pied, environ deux mille personnes desireuses de voir les
filles de Saint-Vincent -qttendues depuis plus d'un an avec
une sainte impatience. Voila qu'elles descendent de voiture. M. le cure, son vicaire et votre serviteur prennent
le surplis, les autorites de village et les dames se mettent
en rang, et, de la foule se ddtache une troupe de jeunes
filles et d'enfants vdtues de blanc; elles vont a la rencontre
des soeurs qui, sur mon invitation, s'avancent modestement
toutes confuses de tant d'honneurs. Les plus grandes
des jeunes filles, portant une guirlande de verdure et de
fleurs, les entourentde cette aimable chaine, tandis que les
petites jettent devant leur pas des feuillesde roses puisdes
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avec leurs petites mains dans les corbeilles susperdues
A leur cou. C'est alors que deux enfants se presentent
pour debiter un delicieux petit compliment, apres quoi le
choeur desenfants de 1'ecole dirig6s par leurs maitres et leurs
maitresses font entendre quelques couplets d'un chant
en rapport avec la circonstance, et le cortege se met en
marche.
Trois petits garcons portant la croix de procession et deux
bannieres se pressent a travers la foule pour gagner la tete
mais avant que celle-ci se mettre en mouvement, une voia
puissante se fait entendre : Achtung prasentiert das
gewehr ! C'est I'association des guerriers (Kriegerverein)
qu'on n'avait gubre remarquie jusqu'a ce moment dans la
foule compacte qui occupait la [grand'route tout entiere, et
son capitaine, sabre en main, commande de saluer les
soeurs en prdsentant les armes : Ganges bataillon Marsch!
Alors le cortege se met en marche dans l'ordre suivant: La
croix et les bannieres en tate, suivies des enfants des icoles,
conduits par leurs instituteurs et institutrices ; puis leKriegerverein (association des guerriers) en tenue; apres cux
une troupe de jeunes gymnastes avec leurs casquettes
aux rubans de couleurs, suivie de toute la population masculine marchant sur deux rangs et chantant des cantiques
religieux pendant tout le trajet; puis le corps du conseil
municipal et du conseil de fabrique qui pric&dent immidiatemern les filles petites et grandes,lesquelles jettent des
fleurs et entourent les soeurs de leur guirlande. Enfin le
clcrge precidd d'une demi-douzaine d'enfants de choeur
en magnitiques soutanes rouges toutes neuves et de grands
camails de la meme couleur sur les petits surplis. La population feminine marchant sur deux rangs cl6turait le
magnifique cortege qui s'acheminait vers 'eglise a travers
les rues principales ornees toutes, comme pour la FateDieu, de guirlandes, de couronnes, d'arcs de triomphe,
portant des inscriptions de joie et de souhaits de bienvenue.
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On arriva ainsi a P'glise placie au milieu du village sur
une elevation considerable; la foule eut bient6t peuple
toute la nef ainsi que les deux galeries etablies l'une audessus de lautre pour les hommes.
Apres une petite allocution adressee a la pieuse assemblee pour la remercier de cette reception incomparable et
apres quelques prieres au Saint-Esprit et a la sainte Vierge,
je cede l'tole a M. le cure le priant de vouloir bien
donner sa premiere benediction A ses nouvelles paroissiennes.
Au sortir des saeurs de 1'eglise, le capitaine du Kriegerveren brandissant son sabre commande de nouveau : praisentiert das Gewehr! (presentez armes!) et on se met en
marche vers la maison preparee aux seurs et a leurs oeuvres.
De nouveau il faut traverser les rues pavoisees et enguirlandies, et enfin on arrive au terme de la procession. Voici
devant nous la maison Dunkel qui est devenu une maison
de charite, et qui tressaille en quelque sorte de bonheur de
cette transformation. Elle est couverte de couronnes et de
guirlandes, et des sapins ont dd quitter leurs forits pour
orner 1'entrie de la nouvelle maison Saint-Vincent. - La
petite porte du jardin s'ouvre et le cortege entre par la cour
dans ce qui sera la belle salle d'asile decoree aujourd'hui
pour la circonstance. Des chants, des compliments, des allocutions adressdes par M. le cure et M. le maire sont prodigues aux pauvres filles de Saint-Vincent, qui ne riclament
pas lorsque leur directeur se charge d'etre leur interprete
pour exprimer leur plus vive gratitude pour une reception
si solennelle.
Les discours termines, le clergd priecdd de Penfant de
chceur portant l'eau benite entre A Pinterieur de la maison
pour en benir toutes les chambres et en particulier la petite
chapelle. Puis, la foule qui a attendu silencieusement le
retour des pretres se retire, et la belle fete est terminde.
Les soeurs, enfin rendues a elles-mdmes, parcourent pour
12
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la premiere fois les differentes pieces de leur nouvelle
demeure, admirant d'un cceur emu la sollicitude des braves
gens de Kiillstedt qui avaient garni la cuisine et la cave de
toutes sortesde choses desirables : des jambons, des Feldkieker (sorte de saucissonscelebres dans le pays), des oeufs, des
pains, des gAteaux, etc., etc. Puis, apres avoir obii a l'invitation de la respectable Mme Dunkel qui les convia a
un gohter avec du cafe, des tartines et des gateaux, elies se
retirerentpour vaquer a leurs devoirs de piet et remercier la
divine Bontd de cette premiere et memorable journee dans
le pays de sainte Elisabeth.
Le lendemain a cinq heures, je donnai aux saeursla conference, puis je celebrai la premiere messe et leur donnai,
pour la premiere fois ici la sainte communion, le Dieu
qui desormais partagera avec elles le meme toit. - A la
grand'messe je suis monte en chaire, comme je I'avais promis la veille, et j'ai explique au pieux auditoire qui se pressait comme aux plus grandes solennitis, ce que les sceurs
sont venues faire et ce qu'elles attendent des bons habitants
de Kiillstedt. Ce que l'heureuse mere de nos trois confreres
Dunkel ressentit de bonheuret de consolations toutes chrdtiennes, Dieu seul le sait. Voir transformdeen maison de
charite et en tabernacle du Dieu vivant cette demeure oi
tous ses enfants ont vu le jour, ou son mari et son fils aind
ont ferme leurs yeux, et avoir la consolation d'y terminer
ses jours comme premiere pensonnaire en compagnie de la
bonne tante, sceur de son mari; on comprend que de douces
larmes ont mouille ses yeux et qu'une priere ardente est
mun,6e vers I'Auteur de tout don parfait A qui ellea fait le
sacrifice de ses trois enfants et qui maintenant Pen dedommage en lui envoyant les filles de la meme famille de SaintVincent pour consoler ses vieux jours. Disons Deo gratias
avec elle.
Maisilesttempsqueje termine celong rcit. Ajoutonscependant encore quedans la soiree de nombreuses mamans
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sont venues pour faire inscrire leurs petits enfants pour 1'asile
qui s'ouvrira le lendemain avec un petit peuple de cent
cinquante t8tes.
Le soir du meme jour, la soeurassistante et sa compagne
sont de retour a Cologne-Nippes, tandis que, pour moi, a
partir de Cassel je pris une autre direction afin de visiter la
nouvelle maison de Darmstadt, dans la Hesse meridionale
qui porte le nom de cette capitale et qui, dans ia guerre de
1866, a pu conserver son autonomie et son souverain le
grand-due, pendant que les deux autres pays du nom de
Hesse-Nassau et Hesse-Cassel ont perdu leur existence
individuelle. J'ai trouve tout en bon etat et j'ai encore continud ma tournde par le pays de la Moselle, donnant a chacune des maisons une journde et retournant a Cologne par
les montagnes de l'Eifel oi il y avait encore une demi-douzaine de maisons a visiter.
J'aurais maintenant encore A vous raconter Pouverture
des deux autres nouvelles maisons sur le bord de la Moselle,
savoir les orphelinatsdeWittlich et de Garden ; maiscomme
la lettre est ddej longue outre mesure, ce sera pour une autre
fois. Laissez-moi seulement vous dire que les oeuvres sont
deja en bon train et promettent un bel avenir.
J. SCHREIBER.

Afin que nos lecteurs soient exactement renseignis, il y a lieu
de faire ici mention de l'abrogation partielle des lois du Kulturkampf. Le Conseil fdderal ou Bundesrath a sanctionn6 l'an der
nier, mars 904, le projet de loi vote par le Reichstag concernant 1'abrogation d'une partie de l'article 2 de la loi du 4 juillet
1872 contre les ordres religieux. Cette mesure persicutrice datait
done alors de trente-deux ans.
Plusieurs fois deja sur la proposition du centre catholique, le
Reichstag avait votd I'abrogation de ces mesures d'exception.
Le Bundesrath (Conseil federal) refusait la sanction necessaire.
Le paragraphe premier, qui exclut du territoire allemand
l'ordre des Jesuites et ceux a qui lui sont apparentes , (les Lazaristes ont 6td classds parmi ceux-lh), subsiste toujours.
Le peragraphe a visait les individus: Jdsuites et ceux qui leur
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soot assimilds. Etrangers, il les frappait d'expulsion; nationaux,
il leur imposait d'habiter un district ou une localiti determines.
Ce paragraphe etait, de fait, tombe en desuetude ; le voilt

lIgale-

ment aboli. Ce qui demeure interdit a ces religieux, c'est done
de rouvrir des maisons, et d'avoir des etablissements.

Les Redemptoristes et les Peres du Saint-Esprit avaient
d'abord eit considerds ainsi que les Lazaristes, comme i apparentes aux Jesuites * ; mais depuis quelque temps, pour les
Redemptoristes et pour les Peres du Saint-Esprit, on est revenu
sur cette interpretation et ils ont tde readmis en Allemagne ; la
]oi atteint toujours les lazaristes.
Une partie de la 16gislation du Kulturkampf est supprimde ;
esperons que peu a peu le reste disparaitra aussi.
Les Filles de la Charitd ont du en 1872 abandonner leurs
6coles, et depuis elles n'en ont aucune; mais elles se livrent aux
ceuvres hospitalieres et on vient de voir quel accueil bienveillant
leur font les populations.

AUTRICHE
RECIT

DE LA MISSION DONNgE

A L'OCCASION

DU

JUBIL3

DEFINITION DE L'IMMACULEE CONCEPTION A GRAZ,

DU

DE LA
19 AU

27 NOVEMBRE 1904.

La mission qui eut lieu a Graz du 19 novembre jusqu'au
27 au soir dans Pdglise des missionnaires apporta des
graces extraordinaires. Le directeur de la mission dtait
M. Joseph Binner, visiteur provincial, les autres missionnaires dtaient M. Midits, supirieur de notre maison de
Budapest, M. Beran et M. Kroboth, les deux derniers de ia
maison de Vienne (Kaiserstrasse, 5).
Les preparatifs. - Pour assurer le fruit de la mission,
elle fut annoncde aupeuple d'avance, le 8 septembre ; immidiatement avant la mission, une neuvaine fat faite apres le
salut quotidien du soir. M. le visiteur refuta dans un sermon special quelques-unes des objections contre les mis-
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sions, et il donna des avis salutaires, pour obtenir les profits spirituels, attaches ordinairement a la mission. La
mission fut aussi recommandee aux prieres des fideles et le
programme en fut distribue a plusieurs milliers d'exemplaires; quelque temps avant le commencement de la mission I'Fglise fut magnifiquement ornee. Aux deux c6tis du
maitre-autel etaient deux transparents reprdsentant les deux
faces de la medaille miraculeuse; tous les murs 6taient
ornds de guirlandes, ainsi que la chaire et la croix commemorative de la premiere mission, faite trente-neufanneesauparavant. Chaque colonne portait un icusson avec l'inscription : a 0 Marie, conque sans pdchi, priez pour nous qui
avons recours a vous! a On s'explique alors le concours du
peuple fidele qui surpassa toutes les previsions, et comment
la grace de Dieu et la benediction de la sainte Vierge descendirent visiblementsur cette sainte solennit6.
Le commencement de la mission. - Le sa'medi 19 novembre, fut recit6 comme preparation immediate le chapelet a six heures du soir;le peuple remplit ddja toute l'eglise.
A sept heures, le directeur de la mission, M. le visiteur
Joseph Binner, assistedes troisautresmissionnaires, entonna
le Veni Sancte Spiritus avec les oraisons accoutumdes.
Ensuite, pendant que le peuple chantait le beau chant de
mission : a Gott ju lieben sind wir hier:C'est pour aimer
Dieu que nous sommes sur la terre ,, M. le directeur de la
mission, la croix dans la main, monta en chaire, pour faire
le sermon de I'introduction. Suivit alors la bicdiction
solennelle, et vinrent quelques prieres de penitence, pendant que sonnait la grande cloche *de la penitence a.
Ordre des exercices. - to Le dimanche, 2o novembre,
le matin & 5 heures la premiere messe ; apres la communion
du prdtre un missionnaire monta en chaire, pour reciter
avec le peuple les prieres du matin et faire ensuite le premier sermon pendant une demi-heure. A 6 heures messe
avec benediction, a 6 h. /2,7 h., 8 h. et 8h. 1/2 des messes
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basses; a 9 heures, deuxieme sermon, apres lequel suivit
la messe chantie; laderniere messe bassedtait a it heures.
Le peuple accourut A tous ces exercices depuis 5 heures
jusqu'a la derniere messe comme aux plus grandes fetes.
Meme empressement, pour assister i Ia recitation du
chapelet a 2 heures du soir et plus encore au sermon de
2 heures et demie. Ensuite fut donnee la benediction
solennelle avec le saint Sacrement. A 4 heures et demie fut
recite de nouveau le chapelet, apres lequel suivit le quatrieme sermon et puis le chant des litanies de la sainte
Vierge. Comme conclusion de la journee, un missionnaire
monta en chaire pour reciter avec le peuple l'oraison du
soir.
2o Contre toute attente le peuple accourut dbs 5 heures
a l'dglise, pour assister A la premiere messe. II se sentait
specialement attire par Pexercice de la priere du matin et du
soir, laquelle se tit en commun pendant toute la mission. Durant la semaine des messes basses furent dites a
5 h., 6h., 6h. 1/2, 7 h.,8h. et 9h. A 4 heures du soir eut
lieu la benediction avec les litanies de la.sainte Vierge,
exceptd le vendredi, oh l'on avait, au lieu de la benediction le chemin de la Croix. A 4 h. I/2, deuxieme sermon, apres lequel le peuple chantait avec enthousiasme
la triple invocation: O Marie concue sans pechi, etc. A
6 I. 1 2 du soir recitation du chapelet avec la priere du
soir et a 7 heures troisiime sermon, suivi de la -b4ndiction du saint Sacrement et de la priere de la p6nitence.
S-iets des sermons. On ne se trompera pas, en affirmant
qu'un des secrets des grands fruits de la mission doit se
trouver dans cette circonstance, qu'elle eut lieu en l'honneur et sous la protection de limmaculie Mere de Dieu;
c est ce que les missionnaires n'oublierent jamais dans tout
le cours de la mission. Car sans cesse ils attiraient les
regards et les cceurs du peuple vers I'image de la Vierge
immacul&e. Au commencement de chaque sermon ils rappe-
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laient I'un des beaux symboles de la m6daille miraculeuse,
et a la fin ils ajoutaient chaque fois la touchante invocation : 0 Marie, confue sans pechd, etc.
En citant la serie des sermons, on pourrait voir comment la sainte Vierge eut une large part dans les avis de
salut donnis au peuple. On rappela ingenieusement les
details de la midaille miraculeuse.
Pour le discours d'introduction, ce furent les rayons,
symbole des graces de la mission, spicialement des graces
du Jubil[.
Les discours sur la confession et lexamen de conscience
rappelaient Marie sans piche ; et nous?
Les sermons sur les pdches de la langue ou sur la fausse
home dans la confession gendrale rappelaient le serpent,
son sifflement on ses seductions.
Les sermons sur le ciel faisait tourner les regards vers les
etoiles dela miraculeuse rimdaille.
Le discours sur la priere montrait l'Immaculde, les mains
pleines de grAces, etc.
Comme l'on voit, I'ensemble de la mission etait un tout
organique, c'etait vraiment une mission-jubild en I'honneur de la Vierge immaculee. Aussi tous les coeurs se
sentaient-ils introduits dans une connaissance plus profonde et pinitris d'un amour plus tendre de la m6daille
miraculeuse.
Les confessions. - Mais le coeur d'une bonne mission
c'est toujours une bonne confssion. Tous les sermons et
tous les autres exercices de la mission, fussent-ils tres frdquentds, si les confessionnaux restaient vides, la mission
manquerait du plus beau fruit qu'elle devait produire. Or,
tous les missionnaires reconnaissent en remerciant Dieu,
et les anges I'auront inscrit en lettres d'or dans le livre de
Vie, qu'il n'en fut pas ainsi, car trois mille quatre cents
hommes se sont confesses et ont trouvd ainsi ou affermi la
paix avec Dieu. - Citons un seul fait: il s'agit de la res-
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titution d'une somme d'argent de la part d'un homme sincrrement converti. Durant le cours de la mission un missionnaire requt la lettre suivante:
a Monsieur,
a Touchi des belles instructions de la mission, je me seas
press6 de faire ]a restitution d'une somme. J'avais, i la
verite, promis, ii y a quelques annies, de payer ma dette;
je ne pus ensuite m'y resoudre. Mais poussi par le ferme
propos, aide par la grace de Dieu et inspire par la sainte
Vierge, touche par les paroles pressantes des sermons, je
veux restituer la somme avant de faire ma confession generale qui aura lieu aujourd'hui. Je vous prie, Monsieur, de
faire parvenir les sommes suivantes aux adresses indiquies:
(suivent les sommes et les adresses). Agreez, Monsieur,
les remerciements empresses d'un coeur vraiment converti.
Comme dans le coeur de cet homme-la, la grace produisit certainement dans beaucoup d'autres coeurs des graces
semblables, lesquelles etaient le commencement de leur
bonheur temporel et 6ternel.
Communions generales. - Les communions gienrales
se firent a la grande edification de tous selon les diverses
classes du peuple; un missionnaire du haut de la chaire
recitait a haute voix les prieres de pr6paration et d'action
de graces. Le jeudi, 24 novembre, les eleves des Filles de
la Charite et d'une autre icole voisine s'approchrrent de la
sainte communion; le 21 novembre vinrent les filles, le 25
les femmes; le point cuiminant c'etait la communion des
hommes et des jeunes gens, elle eut lieu le 27 novembre a
six heures du matin.
Conclusion.- La cl6ture solennelle se fit le 27 novembre a cinq heures du soir. Si pendant toute la mission l'assistance des fideles ne laissait rien A desirer, notre iglise
etait, a la conclusion, comble plus que jamais. A quatre
heures et demie du soir, il itait absolument impossible de
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trouver encore une place dans l'iglise. Des centaines d'hommes durent s'en retourner, bien que les gens eussent occupe toute la rue devant flglise jusqu'au c6te oppose. Mais
grace a Dieu, il n'arriva aucun accident, bien que I'glise,
destin6e seulement a mille personnes environ, dut en contenir mille cinq cents a deux mille. Lorsque le directeur de
la mission voulut monter en chaire pour benir les objets
de devotion, faire le dernier sermon et annoncer la benediction apostolique, il n'y put parvenir qu'a grand'peine,
car les hommes occupaient toutes les places jusqu'A la porte
de la chaire. Sentant une si grande plenitude de graces,
obtenues sans doute par Pintercession de la Vierge immaculee, tous les coeurs entonn6rent avec un saint enthousiasme le chant d'action de graces Te Deum laudamus, et
cette autre belle pri6re a la louange de la Vierge immaculIe : O Marie, concue sans pichd,prielpour nous qui avons
recoursa vous!
Lundi 28 novembre, la mission fut suivie d'un office
de Requiem, comme de coutume, pour les defunts.
Que, par l'intercession de la Vierge immaculee, daigne
Dieu nous faire la grace que la renovation de cette mission,
qui doit avoir lieu dans quelques annees, produise d,
semblables fruits desalutisagloire et pour le bien des imes!

IRLANDE
UN MARTYR LAZARISTE IRLANDAIS
AU DIX-SEPTIiME SIECLE

(Traduit de The Irish ecclesiastical Record, numrc. d'octobre 1004).

Dans une dtude intitulde Hibernia Vincentiana, rauteur du present article a donne un compte rendu des travaux des Lazaristes en Irlande, pendant la vie de leur
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fondateur, saint Vincent de Paul '. A l'heure oi 1'lrlande
fut le plus affligee, les premiers lazaristes irlandais eurent
le privilege de travailler pour ce pays, et de partager ses
souffrances ; et l'un d'entre eux, le frere Thadee Lye, cut
l'honneur de souffrir la mort entre les mains des ennemis
de la foi catholique.
L'objet du prdsent article est de recueillir tout ce qui est
connu de la vie et de la mort de ce serviteur de Dieu, dans
respoir que, comme il a &te un associd dans la souffrance
des martyrs irlandais du dix-septikme siecle, it pourra etre
aussi leur associd dans les honneurs dont PEglise, ii faut
l'esperer, les ddclarera dignes a une date qui n'est pas eloignee.
I
Les details, qui nous sont parvenus, au sujet de la vie et
des souffrances du Frere Lye (Lee), sont peu nombreux;
mais ils suffisent pour montrer qu'il a vicu et est mort
pour Dieu. La premiere mention qu'on a de lui se trouve
dans le registre ohl taient inscrits ceux qui devenaient membres de la Congregation de la Mission. Ce
registre est conserv6 aux Archives nationales A Paris, sons
la cote M. M. 519 A, et il porte le titre suivant: a Catalogue des Prestres et clercs qui out este reeus en la Congregation de la Mission depuis le commencement de son
institution, et y ont vicu plus de deux ans, ou bien y sont
mcrt; avant la fin des deuxpremieres anades ( 625-1764) *2
Dans ce ifgistre nous trouvons inscrit A Pannee 1643 :
£ Thadde Lie, age de vingt ans, natif de Toua (Tuam ?) en
Irlande, requ a Paris le 21 octobre 1643, a fait les voeux le
7 octobre 1645 3. )
i. Dansla rnm~:e revue, octobre 90o3.

La suite du catalogue, de 176 4 A 179o, portelacote M.M. 5i9 B.
3. Le nom est 6;rit Lie sur le registre. Dans le texte imprim6 de
2

Collet et des lettres de saint Vincent nous trouvons Lye.

P.-S. - Cet article etait deja imprime lorsque M.Boyle a bien
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D'apr6s ce texte, il est evident que Thadec Lye dtait un
clerc, quoique quelquefois il soit parli de lui comme d'un
frere, conformement a un usage de quelques communautis religieuses qui donnent ce titre mime a des ecclesiastiques qui ne sont pas prdtres. De plus, dans le meme registre
ii y a un catalogue sipare pour tous les freres laiques entris
dans la communaut6 pendant toute la meme piriode, et le
nom de Lye ne se trouve pas parmi ceux-ci. Selon toute
probabiliti le frere Lye, comme tant d'autres de ses compatriotes, etait venu a Paris etudier pour la prdtrise, et ii y
avait fait connaissance avec saint Vincent de Paul ', qui en
ce temps-li, etait en rapport avec le docteur Kirwan, et
s'interessait aux ecclisiastiques irlandais rdsidant dans la
capitale de la France.
voulu nous communiquer I'interessante et importante lettre suivante
adress6e par M. Grattan Flood au directeur du Irish Ecclesiastical
Record (voir numero de novembre 9go4). L'auteur a dit que ses
renseignements sont.puiss dans les States Papers.Voicilatraduction:
* UN MARTYR LAZARISTE IRLANDAISIE

165i. -

Je suis heureux de

pouvoir jeter quelque lumiere de plus sur le saint martyr dont le
sort est rapporte d'une raniire si attachante dans votre dernier
numero par le P. Boyle, C. M.
a Le P. Boyle 6crit le nom du martyr Vincentian (ou Lazariste)
Irlandais Lye, et regarde Tuoacomme 6quivalant Tuam en ajoutant
que le martyre cut lieu dans cette ville (Co.Galway).
SL.e P. Boyle et beaucoup d'autres lecteurs appreudront sans doute
avec intdret, que le nom du martyr etait Rev. Thady Lee, dont les
aieux venaient deKilmeedy (Co. Limerick). Lui-meme naquita Tuogh,
Co. Limerick (la forme francaise Toua exprime assez bien phonetiquement 1'endroit appeld Tuogh) a peu de distance de Clonshire,
pres d'Adare. II etait dans les ordres mineurs, c'est pourquoi il est
appele a clerc a par saint Vincent de Paul qui fait ailusion i son
talent musical.
«(LesLee furent uneancienneet bonne familleducomtede Limerick
et Thady fut recu A Paris dans la maison des Vincentians (Lazaristes)
le 2 octobre 1643. 11 y a lieu de douter si son phre vivait encore i
I'epoque du sidge de Limerick; mais, d'apres la lettre de saint Vincent (22 mars 1652), il est certain que sa mere vivait a Tuogh en
i65i, puisque le saint disciple de saint Vincent fut mis a mort sous
les yeux de sa mere en son pays. Mme Lee a 6te plus tard forcie de
quitter son pays. - 7 octobre 19o4.
a Wm. H. GarrrA*
FLOOD. a
i. Hibernia Vincentiana, I. E. REcoRD, octobre 19o3, p. 3oo.
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Par son age, et le sacrifice qu'il'avait fait de lui-mmme a
Dieu, il est evident que a son cceur etait, dans ce qui est
bon, des les jours de sa jeunesse » (Eccl., xi,9).
Une autre mention qui peut difficilement s'appliquer a
un autre qu'au Frere Lye, se trouve dans une lettre de saint
Vincent, datee du 15 octobre 1646, et adressee A l'eveque
de Limerick. Dans cette lettre, le saint annonce a I'dvdque
le depart d'un groupe de missionnaires pour l'Irlande. It
icrit : Monseigneur: Voici enfin huit missionnaires que
j'ai le bonheur d'envoyer en Hibernie: I'un d'eux est Fran.
qais, les autres sont Hibernois i... et un frere, Anglais. Le
premier a ete charge de diriger la Compagnie, selon l'avis
de feu M. Skyddie 2 qui me manda avant de mourir qu'il
croyait qu'il fallait en user de lasorte; le clerc aura A apprendre le chant. ) (Lettres de saint Vincent de Paul, t. I, p. 578.)
D'apres d'autres lettres de saint Vincent, dcrites A cette
dpoque, nous apprenons que Pun des freres laiques qui
accompagnaient les missionnaires, appeld Solomon Patriarche, dtait natif de 'ile de Jersey, et nous pouvons supposer
que c'est lui qui est annonce comme Anglais. Ce bon frere
eut beaucoup a souffrir des privations et des perils qu'il
endura en Iriunde, et en 1649 on avait trouve necessaire
de le renvoyer en France. Dans une letre datie du to septembre 1649, saint Vincent fait mention de lui et dit:
c M. Duguin (Dugganý qui etait en Hibernie,estici depuis
quelques jours : il a laiss6 A Saint-MWen le frere Patriarche, non encore remis de 1'altdration de son esprit, pour
!aquelle M. 3rin nous les a renvoyds, bien qu'il s'en trouve
mieux nutablement. On me mande que ce bon frere, tel
qu'il est, est ~ grande ddification a la Compagnie, tant il est
cordial, gracieux, agissant et tout A Dieu. a (Lettres de
saint Vincent de Paul, t. II, p. 179.)
i. Ici un r::orcau de Ia lettre originale a disparu.
2. Jean Skvdjýii.
ne a Cork, requ a Paris le 9 octobre 1638, ordonna prCtre en 1640.
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Le clerc doit avoir etd le Frere Lye, qui n'etait pas dans
les ordres sacres, probablement parce que, en 1646, il n'avait pas encore I'age requis, et probablement aussi parce
qu'il n'avait pas de titre patrimonial, et que la communaute n'avait pas encore obtenu le privilege d'ordonner ses
sujets titulo Mensa Communis.-Maisquelleque soit Pexplication, le fait qu'il avait a enseigner le chant n'est pas sans
intidrt dans ces jours de rdforme musicale; car cela semble
indiquer que le chant populaire n'dtait pas inconnu en
Irlande au dix-septieme siecle.
Le troisi6me renseignement que nous trouvons sur le
frere Lye est dans une lettre de saint Vincent, datee du
22 mars 1652, et adressde a M. Lambert, superieur d'une
maison de la Congregation, a Varsovie. Apres avoir parle
d'affaires personnellesA M. Lambert, saint Vincent continue:
a J'ajoute a ces nouvelles celles que nous avons eues de
nos confreres d'Hibernie, lesquels nous pensions avoir etd
du nombre de ceux que les Anglais ont fait mourir a la
prise de Limerick; mais grace a Dieu, il les a tires de
leurs mains. Cela est assure de M. Barry qui est arrive a
'iantes et que nous attendons ici; et nous avons sujet de
'espdrer de M. Brin, bien que nous n'en soyons pas assures. Ils sortirent ensemble de Limerick avec cinq ou six
pretres et religieux, tous ddguisds et mdlds avec les soldats de la ville, qui en sortirent le jour que les ennemis
y de-aient entrer. Nos gens avaient passe la nuit a se disposer a la mort, parce qu'il n'y avait point de quartier pour
les ecclsiastiques, mais Dieu ne permit point qu'ils fussent
reconnus pour tels. En sortant, ils se separerent, tirant l'un
d'un c6te, Pautre d'un autre, non sans grande douleur;
mais ils s'estimerent qu'il en fallait user de la sorte, afin
que si 1'un pirissait, 1'autre ftt au moins en etat de se
sauver. M. Brin prit la route de son pays avec le grand
vicaire de Cannes (sic) I, leur bon ami, et M. Barry tira
I. Cashel.

-- Ezp2 -1rutaiaes
manzagnes qu'il nomme, oi ayaart 4i reE nxcAre d'ue caricaiw
dame, elCe I rect chez ece at Fy a
retrea deux mois, ais boat desqCds ii s est locaitement
present e e arjae qaui venait en France, et it s'e mis

rs

sdedans, &ans aoir rin~ appris de M. Brim depuis iecr separtrion. II croi poaritantu
tI ae ini sera pas aise de repasser en France tanr parce que les Anglais occupent la mer
;~a case qa iis sort en son pays, de sorre qu'il a besoin
.A prieres.
, P.S. - Le paurre ifrrc Lye, eant en son pays, eC
or•aoen rnmins des ennemis, qui lui out ecrase la tite et
coupe les pieds et les mains en la presence de sa mere '.
La le•re piecedente est basie sans doute sur une information envoyie par le P. Barry, qui venait d'arriver de
I'Iande. Eile ne fait pas connaitre la date ni l'endroit
precis oi Ie irere Lye souffrit. Mais d'apres le registre dont
it est parli plus haut, oil nous savons que son lieu de nais-

sance etait Toua (Tuogh), ii parait probable qu'il s'echappa
de Limerick lorsque le siege fut leve et qu'il se rifugia chez
ses parents. C'est li qu'il tomba entre les mains des gens
de Cromwell, sans doute avant la fin de i65 , et que comme
les Macchabies jadis, il fut mis a mort sous les yeux de sa
mere. I1 ne put y avoir la d'autre motif de le traiter avec
tant de barbaric que le fait qu'il itait ecclesiastique. La
cruauti avec laquelle il ufttraite a une certaine ressemblance avec celle qu'on exerca sur le saint archevdque de
Tuam, MalachieQueely 1, dont Ie corps futcoupi en morLctres de saint Vincent de Paul, t. II, p. 400, 401.
L.

2. Le d(iter Malachy Queely, a qui il c6•
fait allusion plus haut, et
dont Ie •i.n est aussi sur la liste des martyrs irlandais, fit ses etudes
a Paris. I n'est pas certain que pendant ses etudes ea philosophic, il
ait dcrioure au college irlandais de Paris soutenu par le baron
de l'scalopier: mais c qui st manifeste, d'apres une lettre adressee
en fsveur du college a PUniversitd de Paris, datee de 1624, et signie
pac le docteur Queeiy et quatre prilats irlandais, c'est qu'il fut un

ami ct un protecteur du collige. En 1617 (comme il parait d'apres le
registre manuscrit de la Nation allemande de 1'Universite), Queely fut
professcur de philosophie au college de Boncour et procurear de la

-

193 -

ceaux par les soldats. Tous les deux souffrirent en des
annees differentes, mais pour la mime cause, et de la
mime manikre. L'un et I'autre, nous pouvons le remarquer,
furent etudiants A Paris. EspCrons que tous les deux ils
Nation. II remplit encore cette derniire charge en 16zo eten 1622.Par
'Histoire du college de Navarre, 'un des colleges de l'UniversitE de
Par.s,crite par le cilebre Launoi,nous apprenons que Malachie Queely
fit ses itudes thdologiques dans ce fameux college. Dans une liste
des etudiants du college, Launoi donne son nom comme etudiant
theologien en 1618, et encore comme maitre en thiologie en 1622.
La vie du docteur Queely est bien connue en Irlande; mais il y a un
aperqu de sa vie donne par Launoi dans le livre qui vient d'etre
mentionnd, qui est a peine accessible en Irlande; ii peut cependant
presenter quelque interet actuellement, d'autant plus que cet aperru
est probablement le plus ancien souvenir imprime de sa vie. Nous
traduisons de l'original latin :
, Malachie Queely, irlandais, d'une famille noble et respectable,
desirant obtenir le grade de maitre en theologie, oblint par une permission du roi, semblable i celle accordde a Nicolas Maillard, son
admission au college de theologie de Navarre. Quand it eut atteint
l'objet de ses desirs en 1622, il retburna a son pays d'origine, et fut,
l'ann6e suivante, sacr6 archevaque de Tuam, et metropolitain de la
province de Connaught. Son merite personnel, la r6putation de son
savoir et la noblessede sa famille, qui etaiten grande estime parmi les
catholiques, lui obtinrent cet honneur. 11est incroyable avec quel
soin et quel empressement ii pratiqua routes les vertus que saint
Paul requiert dans un eveque. Ses vertus les plus remarquables
furent la charite et l'hospitalite, de telle sorte qae chacun admirait
combien sous toutes les formes it pratiquait ces deux vertus. II visitait son diocese attentivement et avec soin ; et il n'ordonnait auchn
protre qu'il n'ait fait auparavantune serieuse enquete sur sa vie, ses
mceurs et sa science. II ne pouvait pas supporter de pr6tres paresseux; et ii souhaitait que chaque pretre pCt avoir un emploi ecclesiastique. A l'epoque oi le parti de Cromwell prevalut, les catholiques conf6deres desirerent qu'il gouvern&t la province, et il la gouverna soumis au roi, penetrd de ces paroles de Notre-Seigneur :
4 Rendez i Cesar ce qui est a Cdsar. a En l'annee 1644, comme ii
paicuurait son diocese, ii tomba entre les mains d'une bande de
partisans ecossais de Cromwell, qui le mirent a mort an mois de
novembre. Les catholiques 'honorent comme un martyr, et accourent de routes parts pour vindrer son tombean. Its en recoivent consolation et secours, et rendent des hommages a ses reliques. Y
Telle est la relation de Launoi sur le grand evZque irlandais.
Commeelle a ett publie en 166o, c'est un temoignagne contemporain, et ii a la plus grande valeur puisqu'il vientde la plume d'un
auteur dont la siviritr avec laquelle ii critiqua les legendes des
saints, lui valut le nom de a denicheur des saints P.(JoannisLaunoii,
Constantiensis,RegiiNavarra GimiasiiHistoria.Paris., MDCLXVII,
c. 89, p. io53-zo54.)
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trouveront une place sur la liste des martyrs irlandais qui
travaillerent et souffrirent si glorieusement pour la foi, au
dix-septieme siecle.
Le fait du martyre de Thadee Lye nous arrive done
appuye sur 'autorite de saint Vincent de Paul; et si nous
ne possedons pas de plus amples details sur lui, ii faut probablement l'attribuer a l'humilit6 de saint Vincent. Quand
la mission d'Hibernie eut pris fin, celui qui en dtait le supirieur ddsira publier un compte rendu des travaux des
missionnaires, et des fruits qu'ils avaient produits; mais
saint Vincent 'en dissuada: < II suffit, dit-il, que Dieu
connaisse ce qui s'est fait, Phumiliti de Notre-Seigneur
demande de la petite Compagnie dela Mission de se cachet
en Dieu avec Jesus-Christ pour honorer sa vie cachee. Le
sang de ces martyrs ne sera pas en oubli devant Dieu; et
t6t ou tard ii servira a la production de nouveaux catholiques'. i Mais quoiquel'humilitide saint Vincent se refusit
a faire publier un compte rendu des travaux de ses enfants
en Irlande, et des fruits produits par eux, le martyre du
frere Lye n'etait pas oublie. Au milieu du dix-huitieme
siecle, Pierre Collet, fort connu pour ses ouvrages de thdologie, publia une Vie de saint Vincent de Paul. 11 appona
un grand soin a la preparation de cet ouvrage. II ne consulta pas seulement la Vie du saint par Abelly, ev4que de
Rodez, mais ii eut recours a tous les documents sur lesquels
la Vie d'Abelly a et6 basie, les lettres de saint Vincent, an
moins au nombre de sept mille, les lettres ecrites au saint,
les Vies manuscrites des premiers corapagnons de saint Vincent, et d'autres documents, dont plusieurs se sont perdus
depuis2. C'est pourquoi nous pouvons regarder Collet non
seulement comme Pl'cho du t6moignage de saint Vincent,
mais aussi, jusqu'a un certain point, comme apportant un
tdmoignage distinct, puisqu'il doit avoir eu devant lui les
t. Abelly, Vie de saint Vincent de Paul, liv. II, chap. i, sect. 8.
2. Collet, Preface i la Vie de saint Vincent.
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documents relatifs A la mission d'Hibernie, documents sur
lesquels est base le propre temoignage de saint Vincent.
Parlant des souffrances des missionnaires a l'occasion de la
ruine de Limerick, Collet ecrit ce qui suit: £ Des trois missionnaires qui dtaient demeures en Hibernie, deux seulement revinrent A Paris, apres avoir passi a Limerick par
toutes les terreurs de la peste et de la guerre. Le troisieme
y finit sa vie; let autres se deguiserent et s'en ichapperent
commeils purent. L'un d'eux pritla routede son pays avec le
grand vicaire de Casheles. L'autre se retira dans les montagnes ou ii fit la rencontre d'une pieuse dame qui le retint
chez elle pendant deux mois. Un frere qui lesaccompagnait
fut moins heureux, ou plut6t il fut plus heureux qu'eux.
Les heritiques ayant d6couvert sa retraite, ils le massacrerent sous les yeux de sa mere. Ils lui icraserent la tete, apres
lui avoir coupd les pieds et les mains, peine inhumaine et
barbare qui servait a montrer aux pretres ce qu'iis pouvaient
attendre quand on les prendrait '. a
Le temoignage de saint Vincent et de Collet a servi a des
historiens plus recents. L'abbd Maymard, dans son livre
intituld Saint Vincent de Paul, publie en 186o, rapporte
le martyre du frere Lye, i peu pres dans les mimes termes
que Collet. Plus tard encore, un petit ouvrage de pidtd
intituld le Petit Prd spirituelde la Congrdgationde la Mission, fut composd par feu M. Chinchon, C. M. 11 y raconte
les souffrances et la mort du frere Lye, A pen pres dans les
mimes termes que les 4crivains qui viennent d'etre mention nes. Cependant il commet I'erreur de le regarder comme
un frere coadjuteur, alors que d'apres le catalogue des membres de la communaut6, il est clair qu'il dtait eccl6siastique. Des lors, il existe done une tradition constante et bien
prouvee que le frere Thadde Lye souffrit la mort par les
mains des hiertiques in odium fidei.
i. Collet, Vie de. saint Vincent de Paul, ire edition, 1748, vol. II,
p- 471. - Edition anglaise, Dublin, 1846, p. 3i i.
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Les ditails que nous possidons, relatifs h sa vie et a sa
mort, sont pen considerables; ils sont cependant plus
complets que ce que nous avons au sujet d'un grand nombre de martyrs que PEglise honore.
Des quatre saints honor6s sous le titre de t Quatuor Coronati *, les noms memes furent longtemps ignores; pour
ce qui est du martyr qui embrassa saint Filix en route vers
le lieu de I'exrcution, et qui souffrit avec lui, on n'a jamais
su son nom, et 1'Eglise Pappelle Adauctus parce qu'il s'riait
joint a saint Filix dans la glorieuse profession de sa foi.
On ne sait rien de sainte Philomene saul son nom, qui
se trouvait ecrit sur son sipulcre. La fiole de sang, decouyerte dans son tombeau, est le seul souvenir de sa vie. Le
temoignage d'un saint canonis6, saint Vincent de Paul,
repete par de graves auteurs, et transmis jusqu'aujourd'hui,
ne peut pas avoir moins de valeur en faveur d'un homme
qui peut, A bon droit, 4tre regardd comme ayant souffert
pour la foi.
II
Nous avons done tres soigneusement cherchi des temoignages authentiques au sujet de la vie et de la mort
du frere Lye. Essayons maintenant de voir quelle lumirre
jettent sur sa carriere, les circonstances dans lesquelles
il fut place. Saint Gregoire de Nazianze, dans son sermon
sur le grand saint Basile, dit que telle itait sa graviti,
qu'il a fat pretre avant meme d'avoir 6td ordonnd pritre a.
De la meme maniere peut-on dire que le frere Lye fat
martyr avant d'avoir souffert le martyre. 11 accompagna les
missionnaires en Irlande et partagea leurs privations et
leurs dangers. L'on pent juger .d'alprs diff6rentes lettres de
saint Vincent de Paul, ce que furent ces privations et
ces dangers. Ecrivant a M. Portail, le 14 fivrier 1647, il
dit: a Nous n'avons rien de nouveau, sinon de vieilles
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nouvelles d'Hibernie arrivies depuis deux jours et daties
des mois de septembre et de novembre. M. Duchesne est
incommode d'un flux de sang, depuis un mois avant sa
derniere lettre, et notre frere Levacher depuis qu'il est en
Hibernie; les autres sont bien disposes, graces a Dieu; les
miseres du pays sont grandes en toutes faCons et les ennemis environnent le lieu ol nos gens resident, en sorte que
quand ils vont en mission ils sont en danger. Je les recommande a vos prieres. P
Dans une autre lettre datie du to mars 1647, il parle
de nouveau de 1'Irlande : a Nous avons aussi, icrit-il,
des nouvelles de nos messieurs d'Hibernie. Ils me mandent
que la guerre et la pauvretd du pays leur sont de grands
empachements; neanmoins, ayant fait une mission, le
concours du peuple a et6 si grand, qu'ils ne pouvaient
suffire pour les confessions, encore qu'ils soient cinq ou
six confesseurs, A cause que plusieurs des lieux circonvoisins ont accouru au bruit de la parole ivangelique, et
quelques-uns eloignis d'environ dix lieues ont attendu des
quatreet cinq jours pour sepouvoir confesser.Je les recommande aux prieres de toute votre Compagnie. ,
Avec le temps, les dangers devinrentencore plus grands.
Saint Vincent rappela cinq de ses missionnaires en France.
Trois pritres restdrent, et avec eux le frere Lye. A
cette epoque, I'armde d'Ireton devastait le pays situe autour
de Limerik, et le peuple s'enfuyait A la ville pour y trouver la sdcuriti. Sur la demande de I'dveque une mission
fut donn6e dans la ville, et vingt mille envirQn s'approchbrent des sacrements. Bient6t apris, la peste se declara, et
emporta a peu pres huit mille personnes '. a C'dtait une
merveille, ecrit Abelly, que de voir ces pauvres gens
supporter ce fleau, non seulement avec patience, mais
encore avec paix qt tranquillite d'esprit, disant qu'ils moui. Abelly, Vie de saint Vincent de Paul.
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raient contents, parce qu'ils etaient dbchargis des pesants
fardeaux de leurs pichds, qu'ils avaient deposis au sacre-ment de penitence par leurs confessions gendrales. Les
autres disaient qu'ils ne plaignaient point leur mort, puisqu'il avait plu n Dieu leur envoyer les saints Ppres (c'est
ainsi qu'ils appelaient les pretres de la Mission) pour purifier leurs ames. II y en avait d'autres qui, dans leurs maladies, ne demandaient autre chose, sinon de participer aux
prieres de leurs confesseurs, auquels ils se reconnaissaient
redevables de leur salut. ,
Bient6t succeda a celle-la une autre epreuve, plus grande
encore: Ireton mit le si6ge devant la ville. Elle fut assig&ie
pendant cinq mois et quinze jours. L'ennemi attaquait an
debors, la famine et la peste s6vissaient au dedans. A la fin,
Ie manque de provisions fut tel que la tte d'un cheval,
ainsi que nous l'apprend une lettre de saint Vincent, se
vendait une couronne '. Le frere Lye vit et partagea routes
ces souffrances. Jusqu'ici I'heure de son martyre n'&eait pas
arrivee.
Mais ce que saint Cyprien dit de saint Corneille, est
vrai aussi du frere Lye: Quantum ad devotionem ejus
pertinet et timorem, passus est, quidquid pati potuit 2.
Par les dispositions de son cceur, et en vue des souffrances
qui le menacaient, il souffrit une espece de martyre. Ne
pouvons-nous pas dire de lui, comme saint Cyprien dit
aussi de saint Corneille, mime avant qu'il eft endur6 et
souffert le martyre : Nonne hic, fratres charissimi, summo
virtutis et fidei testimonio praedicandus est, nonne inter
gloriosos confessores et martyres deputandus est, qui
tantum temporis sedit expectans corporis sui carnifices et
trranniferocientesultores;quiCorneliumadversus edicta
feralia resistentem, et minas et cruciatuset tormenta,fidei
x.Lettre datde du 23 mars 1652, mentionnte' parCollet, mais per-

due maintenant.

2. Saint Cyprien, Epistolaad A ntonianum de Cornelio ac Novatiano.
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vigore calcantem, vel gladio invaderent, vel quolibet
inaudito genere pwnarum viscera ejus et membra laniarent?i Ne merite-t-il pas le plus grand eloge pour sa vertu
et sa foi, ne mirite-t-il pas d'etre range parmi les cilebres
confesseurs et les martyrs, lui, qui pendant si longtemps
resista en attendant les executeurs et les ministres du feroce
tyran, prits i le frapper du glaive, a le crucifier, a briler,
ou a dechirer par des tourments inouis le coeur et les
membres de celui qui, par la force de sa foi, mdprisait les
ordres, les menaces, les douleurs, les angoisses et les tourments? )

Mais le frdre Lye n'itait pas le seul a etre dans cette
noble disposition d'esprit au milieu des dangers. II avait
sous les yeux de glorieux exemples de courage. L'evque
de Limerick, au dedans des murs de la cite, partageait les
dangers et soutenait le courage de son troupeau. Quand la
ville capitula, lui aussi fut condamne a mort; mais, enveloppi sous le deguisement d'un serviteur de soldat, nutete, le visage souilld, et un paquet sur les dpaules, il
s'echappa et se rifugia en Belgique 4. Terence Albert
O'Brien, le saint ivdque d'Emly, etait IA, encourageant les
habitants a tenir ferme contre les assiegeants. II etait particulierement excepti du quartier. Le P. Denis Hanrechan, 0. P., alors present lui-mime a Limerick, raconte
avec quel courage et quelle resignation 1'eveque attendit la
mort, la veillede la Toussaint 165 i, et avec quelle barbarie
son corps inanimd, suspendu pendant trois heures an gibet,
fut traitd par les soldats, qui le faisaient balancer qa et Ia,
et le frappaient avec leurs mousquets, et ensuite comment
la tdte de l'eveque fut coupee et fixee sur le pont qui reliait
la ville a la banlieue. Ce P&re raconte de plus, comment
Ireton, le premier auteur de tant de cruaute, fut atteint
par le fliau, et de quelle maniire, pendant sa maladie, ii
i. Lynch, manuscrit De prasulibus Hibernia. Copie Mazarine,
P- 7, 14.

-

200 -

criait b diverses reprises que I'dveque n'avait pas etd condamni a mort par lui, mais par le Conseil : a J'aurais pu
le sauver, ripitait-il, mais cela ne plaisait pas a mes amis.
Pltt au ciel que je n'eusse jamais vu cet eveque papiste. v
Torturd par les reproches de sa conscience, Ireton expira
le 26 novembre 165i I.
Mais outre l'iv6que d'Emly, il y en cut d'autres dont le
courage et la mort servent a ripandre plus de lumiere sur
les circonstances dans lesquelles le frere Lye fut place.
Pendant que Hanrechan, dont Lynch resume la narration,
est un temoin contemporain des souffrances de l'dvdque
Terence Albert O'Brien, de son c6te Abelly, dans sa Vie
de saint Vincent de Paul, est un temoin contemporain des
venus et des souffrances de sir Thomas Strich et de ses
compagnons, qui furent mis i mor dans la meme occasion.
La Vie de saint Vincent, par Abelly, quoique imparfaite
au point de vue de la disposition chronologique, est un
travail de grande valeur pour les documents qu'elle contient a. Elle fut publide en 1664, et Lynch y renvoie dans
ses Vies manuscrites des eveques d'Irlande. Quand Abelly
6crivit, les missionnaires qui avaient iet en Irlande itaient
encore en vie, et nous pouvons reconnaitre a coup str que
dans le recit qu'il fait des ivenements en Hibernie, si la
main qui 6crit est francaise, la voix qui parle est irlandaise. Abelly parle en ces terme de la ruine des Limerick:
a Cette pauvre ville (de Limerick) fut assiegde et enfin
prise par les he'rtiques. Ils y firent cruellement mourir
p!usicurs de ses habitants, a cause de la foi catholique qu'ils
professaient, et nommement quatre des principaux de la
ville, qui temoignerent en cette occasion combien ils avaient
profit6, tant des instructions et exhortations de la mission,
z. Lynch, manuscrit cit6, p. 68o.

2. La Vie du venerable serviteur de Dieu, Vincent de Paul, par mes-

sire Louis Abelly, dvaque de Rodez, Paris, 1664, liv. II, chap. I,
sect. 8.
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que des retraites spirituelles qu'ils avaient faites ensuite en
la maison des missionnaires, par le zele invincible qu'ils
firent paraitre pour la d6fense de la religion catholique, et
particulierement le sieur Thomas Strich, lequel, au sortir
de sa retraite, fut elu maire de la ville, en laquelle charge
il se diclara hautement contre les ennemis de I'Eglise: et
en recevant les clefs de la ville entre ses mains, il les remit
en mime temps, par lavis de son confesssur, en celles de
l'image de la tres sainte Vierge, laquelle il supplia de recevoir cette ville sous sa protection, et obligea en meme
temps tout le corps de la ville de marcher devant lui vers
'eglise, oi cette action de pietd se fit avec beaucoup de
ceremonies; au retour de laquelle ce nouveau maire fit une
harangue tres chritienne a toute 'assemblie pour l'encourager a une fidelit6 inviolable A Dieu, a l'Eglise et au roi,
offrant de donner sa propre vie pour une cause si juste.
Cette offre fut acceptee de Dieu ; car les ennemis ayant pris
la ville quelque temps apr.s, il lui fit la grace de souffrir le
martyre avec trois autres des plus considerables, lesquels
ayant dtd compagnons de sa retraite spirituelle, le furent
aussi de son martyre. Is s'y presenterent tous quatre, non
seulement avec constance, mais aussi avec joie, s'itant revetus de leurs plus beaux habits pour la faire paraitre au
dehors; et avant que d'etre exdcutis, ils firent des harangues qui tirerent les larmes des yeux de tous les assistants,
et meme des hiretiques, diclarant au ciel et a la terre qu'ils
mouraient pour la confession et la defense de la religion
catholique: ce qui confirma grandement tous les autres
catholiques A conserver leur foi et A souffrir plut6t toutes
sortes d'extrimit6s que de manquer a a fidiliti qu'i!s devaient a Dieu. >
Tels etaient les hommes dont le frere Lye avait l'exempie sous les yeux. 11 partagea leurs perils, probablement il
les servait pendant leur retraite spirituelle, et, comme
eux, il souffrit la mort pour la meme cause qu'eux.
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L'eloquent saint Grigoire de Nazianze, dans un sermon
admirable, resume ainsi leloge des Macchabies: &Toute la
Judee admira leur constance et se rejouit comme si leur
couronne itait la sienne propre. Car cette lute fut la plus
grande de toutes celles que la ville ait jamais eu a soutenir. 11 s'agissait de voir si la loi serait violee on glorifie.
Leur lutte fut une crise pour toute la racedes Hebreux '.
Ainsi en etait-il encore dans le cas du frere Lye et des martyrs de Limerick. Ils ne furent pas moins glorieux que les
Macchabdes. L'intrepide dvaque d'Emly fut ferme comme
l'Eleazar d'autrefois; le frere Lye, dans la vigueur de I'Pge,
fut martyrise sous les yeux de sa vaillante mere; sir Thomas Strich et les autres laiques furent fiddles et constants
comme le clerge; tous combattirent pour la mdme cause.
La foi de toute la nation irlandaise etait en jeu, la nation
irlandaise tout entiere admira leur constance et se rijouit
de leur victoire.
II appartient a l'autorite etablie par Dieu, a l'Eglise, de
prononcer sur les mirites de ces hommes hdroiques. Si
cette autorite supreme vient A leur dicerner les honneurs
de 1'autel, tout le peuple irlandais regardera leur honneur
comme son honneur propre, et rendant graces a Dieu
, louera les hommes glorieux aA I'heroique constance desquels 'Irlande est redevable de la preservation de la foi.
Patrice BOYLE, C. M.

ITALIE
ROME
LE CONGRES MARIAL DE

1904

Nous avons rendu compte aux lecteurs des Annales des
belles solennitds du Congres Marial de Rome. Ils seront
r. Saint Gr6goire de Nazianze, Homelie sue les Macchabtes.

B:

ROMI

Maison internationale d'itudes
de la Congrdgation de la Mission de Saint-Vincent-de-Paul
Via San Nicola da Tolentino, 67.
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bien aises de savoir que dans sa seance de cl6ture le congres a exprime ses voeux sur deux points qui ont pour nous
un intdret particulier, c'est-A-dire pour la diffusion de la
mddaille miraculeuse et pour Pextension de 1'Association
de Marie Immaculde dont le siege est dans les maisons
des Filles de la Charitd.
Voici d'apres une lettre adressie par M. Mott, pretre de
la Mission, a M. le Supirieur general, le texte de ces conclusions du congres.
Sur la midaille miraculeuse.
Considdrant les admirables relations qui existent entre la
medaille miraculeuse et la proclamation du dogme del'Immaculee Conception, le Congrbs marial de Rome souhaite que cette
medaille se rdpande de plus en plus dans les families chritiennes
et dans les missions lointaines.
II
Les associations d'Enfants de Marie Immaculee.
Le Congres a paye un tribut d'eloges et d'encouragement
Atrois associations d'Enfants de Marie; a la Prima-Primaria qui a son siege A l'glise Saint-Ignace des Peres Jesuites, A Rome; A celle de Sainte-Agnes, dirigde A Rome par
les chanoines rdguliers de Saint-Jean de Latran; a celle de
Marie-Immaculde dont les groupes sont itablis chez les
Filles de la Charite.
Voici d'apres la lettre de M. Mott, le texte, et la traduc
tion de I'italien:
Considerant les grands avantages rspirituels que trouvent les
jeunes filles h se rdunir sous les auspices de Marie dans de pieuses associations ou congregations de la Sainte-Vierge; considerant
que ces pieuses associations ou congregations rdaliseront une
somme de bien plus considerable si elles sont agrdgees A celles
que le Saint-Siege a reconnues, approuvdes et enrichies d'indulgences;
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Le Congres dclibere:
So 11 vote de grands eloges

a la congregation Prima-Primaria

qui existe a Rome dans I'eglise de Saint-Ignace, et a laquellesont
atfiliees un tres grand nombre de congrigations d'Enfants de
Marie.
2- II vote un temoignage d'approbation et d'admiration pour
les associations des Enfants de Marie Immaculie itablies chez
les Filles de la Charite, et qui sont si utiles Ala jeunesse feminine.
3* 11 vote un semblable timoigaage a la pieuse association
Primariade Sainte-Agnes dirigee par les Chanoines reguliers de
Saint-Jean de Latran; exhortant toutes les autres associations
des jeunes filles dej1 existantes ou qui pourraient ktre fondees
dans la suite sous le titre d'Enfants de Marie, i vouloir bien
s'agreger a cette derniere de Sainte-Agnes qui est exclusivement
institude pour les jeunes filles, si toutefois elles n'appartiennent
k aucune des deux autres susdites approuvees'.
On comprend l'importance de ces eloges et de ces encouragements accordesauxtrois associations autour desquelles,
a Rome, on desire voir segrouper dans la mesure indiquie
toutes les autres congregations d'Enfants de Marie.
Au cours du congres, lorsqu'on s'eniretint des associations d'Enfants de Marie, on avait justement allegue sur
Passociation etablie chez les Filles de la Charit6 et qui est
rdpandue dans toues lesparties du monde, les actes pontifiI.Considerando il grande bene spirituale che viene alia gioventu
feinminile raccolta sotto gli auspici di Maria velle pie Associazioni e
con1regazioni Mariane:
C'risidcrando che tali pie associazioni o congregazioni faranno
tanto piie benc se sono aggregate a qualle riconosciente, approvate
e i:dulgenziate dalla Santa Sede;
II congressodelibeea :
I"Un voto di grande la•.ud alla cungregazione Prima-Primariaesis-

tentt in Rom•a nella chiesa di Sant' Ignacio, ed alia quale sono affighlate nioltissime congregazioni di Figlie di Maria.
-zUn voti di plauso e di ammirazione per le congregazioni delle
Figlie de Maria !mmacolata

presso le Figlie della Carita, essendo

tanto utili alla gluventie femminile.
3' Un voto di plauso e ammirazione alla pia associazionePrimaria
di S. Agnese, diretta dai Canonici regolari Lateranensi; esortando
cie tutte le aitre associazioni giovanili esistenti di Figlie di Maria, e
non appartenenti ad alcuna delle suddette approvate, oppure
The in seguito se fonderanno, vogliano aggregarsi a quest'ultimaaltre
di
S. Agnese, essendo esclusivamente istituita per le giovanette.
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caux et privileges qui lui ont ite accordes par Pie IX et par
Leon XIII:
Rescrit de Pie IX du 20 juin 1847 au sup6rieur general
de la Mission, lui accordant le pouvoir d'driger, dans chacune des maisons des Filles de la Charite, une pieuse association dedide A la bienheureuse Vierge immaculde, en
faveur des jeunes filles mime externes qui frequentent leurs
ecoles ou leurs ouvroirs. Le mdme rescrit accordait i
cetre Association, non par mode d'affiliation mais directement, les memes indulgences qu' la Prima-Primariades
Peres Jesuites.
Brefde Pie IX, du 19 septembre 1876, permettant d'admettre dans cette association mime les jeunes filles qui ne
frequentent ni les ecoles ni les ouvroirs des Filles de la
Charitd.
Bref du pape Ldon XIII, confirmant ces privileges, le
21 mai 1897, le 2 aoft 1897 et le 29 avril 1903.

Les Acta apostolicain gratiam CongregationisMissionis
donnent une liste plus complete et le texte de ces importants documents, lesquels ont tous eti sollicitis de Rome
par les superieurs gendraux de la Congregation de la Mission et de la Compagnie des Filles de la Charitd.

LE COLLEGE

MARONITE A ROME

M. Alouan, prEtre de la Mission. actuellement chargd de la direction du college, nous crit :

z9o4.
Je vais essayer de tracer britvement une notice historique sur le College pontifical maronite dont les Prdtres de
la Mission de Saint-Vincent-de-Paul viennent de prendre
la direction par la volonti du Saint-Pere et I'ordre de la
Propagande, d'accord avec S. B. le patriarche maronite.
Rome, lei5

decembre
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J'ai confiance que ces quelques lignes interesseront let
lecteurs de nos Annales. Nous parlerons: i* de I'ancien
college; 20 du nouveau college retabli par Leon XIII, de
glorieuse memoire.
I. L'ancien college.
L'ancien college maronite de Rome fut fonde par Gregoire XIII, d'heureuse et sainte m6moire, qui publia a cette
fin la bulle Humanam du 27 juin 1584.; il fur destine i
l'education des jeunes clercs de la nation maronite.
II fut installe dans un local pres de I'ancienne eglise de
Saint-Jean de la Ficoccia, dans laquelle furent enterris
plus tard les celebres Assemani, anciens eleves dudit college
II fut placi sous la direction des Reverends Peres Jisuites;
quant aux etudes les 61eves suivaient les cours du college
romain. Sur la porte de 1'6glise on lisait au-dessous d'une
image de la tres sainte Vierge ceue inscription en latin et
en syriaque : Veni de Libano, sponsa mea et coronaberis:
Cette image fut transportee au nouveau college; elle est
maintenant placee au fond du vestibule de la nouvelle
baiisse en face de la grande porte d'entrie. Sixte-Quint,
Paul V, Grdgoire XV et Urbain VIII ont assigne desrentes
au cotlege maronite en proportion de son developpement;
le cardinal Antoine Caraffa, qui fut le premier protecteur du
college, lui l1gua tous ses biens et fit reconstruire la vieille
eglise.
Parmi les nombreux ileves qui sont sortis de ce college
depuis i585 jusqu'a i685 on remarquc plusieurs hommes
celebres. On trouvera le nom des plus distingues, lesquels
sont arrives a occuper le premier rang dans leur nation,
dans un recueil qui a paru a Rome en latin avec leurs portraits en i865 a 'occasion du premier centenaire de la fondation du college.
Le college supprimi en 1797 perdit ses bions pendant
roccupation francaise. Aussi, lors de la restauration du
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gouvernement pontifical, on ne put le rouvrir. Avec le reste
des revenus on entretint quelques •leves a la Propagande
et en x864 Iancien bitiment fut racheti pour servir au
college polonais.
II. Le nouveau collage.
Leon XIII, de glorieuse et sainte memoire, qui, durant
son ficond pontifical, a reconstitu6 peu a peu les colleges
des Orientaux A Rome, chargea Mgr Hoyek, archeveque
maronite d'Arca et vicaire patriarcal, de travailler au
retablissement du college maronite. Le prelat remplit cette

mission A la grande satisfaction de Sa Sainteti. Avec une
partie des fonds de I'ancien college et ioo ooo francs
recueillis au Liban et en France, il put ouvrir, pres de la
porte Pinciana (via di Porta Pinciana, 32), un nouveau

coll6ge approuvd par le bref Sapientia olim du 3o novembre 1891. Les eleves suivent les cours de la Propagande.
Ils itaient d'abord huit, mais depuis le nombre a doubl, et it fallait un local plus grand : voila pourquoi
S. S. LUon XIII et la Propagande prirent les moyens pour
bitir un college de dimensions suffisantes. C'est en 19o3
qu'on put installer les el&ves dans le nouveau college bati
sur 1'emplacement du jardin qu'avoisinait I'ancien college.
11 y a deux etages comprenant cinquante-cinq pi6ces, un
rez-de-chaussee comprenant la chapelle, la grande salle de
reception, le rifectoire et neuf autres pi6ces ; dans les
caves, il y a un long souterrain, la depense, la cuisine, etc.
Le college est tres bien situe ; on y esr a ia fois dans is
ville et a la campagne.; car, du c6td de la porte Pinciana
on est en pleine campagne, ayant tout A c6te la villa Medicis, le Pincio et la villa Borghese. Pour aller au cours de
la Propagande, les eleves n'ont qu'A faire quelques pas et
ils y sont diej. Ils devraient etre seize, deux de chaque
diocese, mais actuellement nous n'en avons que douze,
dont deux prdtres et deux diacres. Les uns sont en thdolo14
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gie, les autres en philosophie, trois seulement sont en rhei
torique. Nous leur donnons dans la maison des cours
d'instruction religieuse, de chant, de liturgie maronite, de
francais et de traduction. Le a protecteur a est toujours le
prefet de la Propagande et son secretaire en est le prisi-

ROME
Le college ou s6minaire maronite (i0o5), via di Porta Pinciana,

32.

dent. Le premier recteur de ce college fut le cure Gabriel
Issobarac de Reyfoun, elkve de la Propagande et ancien
superieur du s6minaire patriarcal de Reyfoun. II remplit
cette fonction de 1893 a 1897, oi Mgr Hoyek, appeli par
le pape Leon XIII, prit en main la direction du college;
mais vers la fin de 1898, Mgr Hoyek fut 61u patriarche de la
nation et laissa pour le remplacerle curi Elias Chididqui
l'accompagna dans sa mission et qu'il ordonna pr&tre lui-
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mime au college pen de temps apres sa promotion au patriarcat. Le cure Chedid fut 6leve d'Antoura pendant quelque
temps. II dirigea le college jusqu'au mois d'octobre 1904.
Le pape Pie X appela les pretres de la Mission pour
diriger ce coll6ge, par lintermddiaire de S. Em. le cardinal Gotti, prefet de la Propagande. La decision de la
Propagande est du 4 juillet 19o4; elle fut ratifiee par le
Souverain Pontife le io du meme mois. Une lettre du cardinal Gotti fut adressee A M. le Supdrieur gindral A Paris,
pour lui notifier la volonte du Saint-Pere et la decision
de la Propagande. Dans cette lettre le cardinal demandait
a M. le Superieur general deux missionnaires, dont Iun
serait recteur et I'autre pere spirituel. Ces deux pretres
de la Mission ont fait leur entrde au college le 21 octobre
19o 4 . C'est Mgr Savelli, secretaire de la Propagande pour
les rites orientaux, qui les a pr6sentes a la communautd au
nom de S, Em. le cardinal-prefet. Le recteur avait det
nommd prec6demment par un d6cret de la Propagande.
Tels sont les details les plus notables sur I'ancien et sur
le nouveau college. Dans la maison, nous suivons a peu
pres le reglement de nos grands sdminaires de. France,
sauf certaines modifications que les circonstances et le but
particulier demandent.
Pour passer les vacances, S. M. l'empereur d'Autriche a
gracieusement mis a la disposition du college sa magnifique
villa d'Este a Tivoli, dont le cardinal Hohenlohe avait eu
la jouissance jusqu'A sa mort.
Joseph ALoUAN.

TURIN
LES FiTES JUBILAIRES DE L'IMMACULiE CONCEPTION

Saint-Sauviur, janvier 19o5.
Les Filles de la Charite de la maison centrale de SaintSauveur ont voulu payer, A leur tour, a la Vierge immacu-
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lie le tribut de leur foi, de leur piitd et de leur amour.
Ayant souhaite, par une pensde delicate, de finir l'annee
sous les auspices de leur tendre Mere, elles ont it les dernieres, peut-dtre, &lui presenter I'hommage de leur devotion
filiale, mais ii n'a pas iti pour cela moins fervent. C'est ce
qu'atteste l'impatience avec laquelle nous attendions ces
jours solennels, la joie qui les salua, le pieux transport qui
les signalerent, car nos coeurs unis dans un meme lien de
charite n'avaient qu'un seul d6sir: honorer Marie par la
priere, par loblation de nous-memes, de la communauti
tout entiere, attendant en dchange toute grice, espirant
contre tout espoir.
Notre chapelle, pour nous servir de l'expression qui conrait sur toutes les bouches, dtait un a vrai petit paradis %.
La statue de la sainte Vierge, environnee de nuages, dominait du haut d'un tr6ne orna avec gout et resplendissant de
lumiere. L'autel itincelait de lumieres et d'or, les lis, emblime de la pureti, etaient en grand nombre et des lustres
ranges de c6td et d'autre accroissaient 1'dclat de l'illumination.
Rien de mieux concerte que I'ordre des ciremonies et le
choix des discours.
Le premier jour du triduum, 29 dicembre, cinq heures
un quart, Mgr Spandre, coadjuteur de S. Em. le cardinalarchevdque de Turin, celdbra la messe de communaute. I1
entra a la chapelle par la grande porte du fond et s'avanoa
vers l'autel deja tout illumine, en binissant & droite et i
gauche avec expansion de coeur. Que cette premiere benidiction dpiscopale fut chore a nos ames ! On aurait dit que
la sainte Vierge la confirmait en nous souriant du haut de
son tr6ne de misdricorde et ce fut avec un saint transport
que tomes nos soeurs approcherent de la table sainte.
Pendant la messe de pieux cantiques, le Tota pulchra es
Maria, surtout, donnaient un nouvel ilan i notre ferveur.
A huit heures, ii y eut la grand'messe celibrie par le res-
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pectable directeur M. Parodi, dont la presence est toujours, mais surtout aux jours de grande fete, la note la
plus douce et la plus chere a nos coeurs. Tout le long du
jour la chapelle fut visitie par les saeurs, les Enfants
de Marie, les pieux fiddles, et tout le monde sentant le
besoin de la protection de Marie Immaculde, passait i
ses pieds des instants de paradis, plonge dans la priere la
plus fervente. Oh! que c'itait beau, que c'tait touchant de
reciter alors le Coroncino de l'Immacule ! L'invocation:
0 Marie concue sans pechd, sans cesse rip6tie, descendait
jusqu'au fond de I'Ame comme un baume celeste et on
sentait que l'on ne priait pas en vain.
Apres les vepres, cil6brees solennellement par nos RR.
missionnaires, le chant du Magnificat termind, tous les
regards se porterent sur un mime point, et tous les visages
s'illumincrentd'unejoie indicibleen voyant paraitre en chaire
notre venre archeveque, le cardinal Richelmy. Son Eminence promena son regard sur le nombreux auditoire, sur
1'autel resplendissant de lumiere, sur la statue de la Vierge
benie, puis apres une longue pause qui timoignait de son.
admiration et tenait nos coeurs en suspens, il commenta
le Tota pulchra avec tant de simplicite et en meme temps
d'elevation qu'il ravit nos coeurs. Sa parole descendait en
nos ames comme une suave rosee; nous la savourions pieusement et chacune de nous sentait que sa reconnaissance et
son amour envers Marie prenaient un nouvel essor, tout
en desirant de plus en plus d'etre de vraies fiiies d'une si
bonne Mere.
Le salut solennel fut encore donnd par Son Eminence.
Avant le Tantum ergo chant6 merveilleusement, les enfants
de l'ouvroir externe entonnerent le Totapulchraes, et nos
ames, encore sous Pimpression de la paraphrase que nous
venions d'en entendre, trouverent plus beau, plus eloquent
'dloge inspire, que l'Eglise fait de Marie Immaculde.
Son Eminence ne borna pas sa bontd a la cdr6monie
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religieuse; mais avec intert et affection particuliere, accompagne par notre respectable directeur par la revdrende
soeur visitatrice et par les seurs officieres, il fit le tour de
Iinfirmerie; il donna a chacune de nos sceurs malades une
belle image en yajoutant sa binddiction et desparolesd'encouragement.
II1n'oublia pas non plus le seminaire et s'itant assis au
milieu des petites soeurs comme un bon pere, il leur
adressa un mot tout particulier; il leur rappela que les
desirs du Coeur de Jesus sont ceux de sa Mere. Jisus-Christ
a dit: a Apprenez de moi que je suis doux et humble de
cceur. Je suis venu apporter le feu de la Ichariti sur la
terre et n'aiqu'un d6sir, que ce feu s'allume toujours davantage. z Son Eminence exhorte les soeurs du seminaire i
rdpondre aux ddsirs du Fils et de la Mere, les engageant
a la pratique de I'humilitd, de l'esprit de sacrifice et de
zele.
Une journee si pieusement terminde ne pouvait que
laisser en nos ames les plus saintes impressions, qui devaient
se renouveler, se multiplier mime dans les deux jours
suivants.
La messe de communaute du deuxieme jour, rejouie
par lescantiquesles plus propres a riveiller la pietd, fut celbr6e par le rdevrend aum6nier de Saint-Sauveur. A huit
heures, M. Rinaldi.superieurdelamaison de Chieri, celdbra
la grand'messe et le discours fut prononce par notre digne
directeur M. Parodi. Son panegyrique en Phonneur de Is
Vierge immaculde fut une hymne, un cantique, inspire
par le plus ardent amour envers cette tendre Mere, qui tout
en absorbant entierement notre attention, ichauffait nos
coeurs, les animait, les obligeait presque A se consacrer pour
jamais, a Notre-Seigneur par les mains de Marie.
Le respectable directeur donna ensuite la benediction
solennelle avec le saint Sacrement et on sentait que la
Vierge toute belle et toute pure itaitsatisfaite de notre totale
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consecration et qu'elle priait son divin Fils de nous benir
d'une facon toute particuliere.
Ce fut encore M. Parodi qui, a la satisfaction gendrale,
cilebra la messe de communauti du troisieme jour du
triduum. Le reverend chanoine Gastaldi cildbra la grand'messe a huit heures et Mgr Spandre a eut la consolation »
(ce sont ses propres paroles) de cloreavec sa forte eloquence
les fetes solennelles. It nous apprit i saluer Marie toute
belle et toute pure. II parla admirablement de la chute du
premier homme, de la promesse d'un Redempteur par la
mediation de Marie; il passa en revue les figures de IAncien Testament qui la peignent a la perfection, et il lui
donna les noms les plus doux qui la symbolisent; c'est
ainsi que Monseigneur rendait toujours plus ardent Pincendie de charit6 qui brilait ddja en nos Ames et que les
orateurs des jours precedents avaient si bien su allumer.
Les details qui nous dtaient les plus chers furent diveloppds par P'minent prddicateur: la vision de la medaille
miraculeuse; la proclamation du dogme de l'Immaculde
Conception; sa confirmation par Papparition de la sainte
Vierge a Lourdes; les fetes de PannQe jubilaire dans tout
I'univers catholique, mais surtout a Rome. Sa Grandeur
elle-meme donna la benediction du trts saint Sacrement
et quand les notes harmoxieuses de l'orgue cesserent, quand
les douces voix des enfants se turent, nos regards restaient
encore fixes sur Fimage de Marie et nos ames se portaient
vers le ciel dont nous avions savour6 un avant-gofit en ces
jours benis.
Soeur N.
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SIENNE
LES FETES JUBILAIRES DE L IMMACULEE-CONCEPTION
A LA MAISON CENTRALE DES F'LLES DE LA CHARITE

Sienne, maison centrale, decembre 1904.

Notre chere chapelle de Saint-Jer6me, ordinairement us
pen sombre, avec ses voutes raydes de noir et de blanc,
s'ouvrait toute rayonnante, le 27 novembre, au matin,
sous la virginale parure qu'avaient revdtue ses vieux murs.
Cette fete preludait, en effet, i celle de l'mmaculee-Conception, comme la medaille miraculeuse a prepard ce
dogme beni, dont le cinquanti6me anniversaire ranimait
la joie dans nos coeurs.
II etait juste que les primices fussent riservees a Pinoocence, aussi des le matin, une nombreuse jeunesse se pressait au saint sacrifice, et, dans leur candeur enfantine, nos
petites tilles etaient toutesfidres de s'avancer en procession,
un cierge allumi a la main, pour le ddposer aux pieds de
la sainte Vierge. Puis avec quel transport ces chires enfants
ne baisaient-elles pas la midaille, en la recevant dans la
distribution gindrale qui cl6tura la ciermonie!
Le soir, une solennelle binddiction du saint Sacrement
inaugurait la serie de saluts qui devait se continuer jusqu'au grand jour sous forme de neuvaine preparatoire.
Les I'r, 2 et 3 dicembre, les Enfants de Marie curent an
triduum de predications, et le dimanche 4, Mgr Parcheveque avait la bonti de venir cedlbrer la sainte
messe &I'autel de la Vierge conque sans pechi et de prdsider ensuite la touchante reception qui venair consacrer A
cette Mere immaculee une nouvelle et nombreuse phalange
de jeunes filles tideles et ddvoudes. En sortant de la chapelle, Sa Grandeur ne pouvait se lasser de parler de l'impression profondiment pieuse qu'Elle y avait iprouvie. Elle
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itait vraiment belle, en effet, cette Mere immaculee, sons
les blanches tentures qui formaient la voete au-dessus de
sa tete et s'ecartaient pour la laisser apparaitre dans une
perspective de nuages si profonde, qu'on eit dit le ciel
entr'ouvert et qu'on se demandait si cette vision celeste
n'allait pas semouvoir.
Tout etait pur et symbolique: les nervures de l'ogive,
dessinees par des guirlandes de fleurs blanches, an feuillage
d'or, se rejoignaient, au sommet, sous un diademe royal, et
devant cet ensemble dblouissant, l'me penetree et comme
transportee ne pouvait que se prosterner aux pieds de cette
Vierge a jamais benie, et repeter l'acte de foi de notre bienheureux Pre saint Vincent; il etait tout icriten lettres d'or
qui se detachaient de chaque c6te sur les murs, pour inviter tons les fideles a le redire: £ Je crois et confesse votre
sainte et immaculee conception. a
Tous, subissaient cette mysterieuse influence. Chaque
soir, au'salut de la neuvaine, la chapelle etait comble, et
les indifferents mimes se sentaient obliges de prier.
Pour achever la journie, les Enfants de Marie tinrent a
honneur de porter processionnellement en triomphe la
statue de Marie immaculde. Le chant des louanges et des
cantiquesretentitdans les jardins de notre maison de SaintJerome, tandis que les blanches lignes de la procession se
deroulaient le long despentes de la colline, continuees par
la communaute, qui itait heureuse de s'associer Ace temoignage d'amour et de reconnaissance.

Afin de graver plus fortement au cceur de ces chtres
enfants le souvenir de ce jour, et de leur inspirer une plus
tendre devotion envers notre Mere immaculie, il leur avair
iet minage la surprise de rapporter dans chacune de leurs
families, une statue benite de cette Vierge sans tache.
Pour le 8 dicembre, la fete fut plus emouvante encore.
Si nous n'avons pas eu la consolation de nous associer Ala
sainte veill6e de notre bien-aimie maison-mere, du moins,
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avantl'aurore, nos cceurs entouraientdeji le tr6ne de Marie
Immaculee, et c'est dans la plus intime union avec ce qui
se passait i Paris, que nous nous sommes efforcees de rendre nos faibles hommages a la tres sainte Vierge... Les
messes se succ6derent, pendant la matinee. A la premiere
messe, notre respectable sceur visitatrice fut heureuse d'accompagner a la sainte table une digne sceur ancienne qui
accomplissait sa cinquantaine. Nos soeurs auraient voulu
ne pas quitter la chapelle ce jour-la, et la priere fut ininterrompue, mais c'est surtout pour 'acte de consecration que
I'dmotion redoubla darts tous les cceurs, et lorsque a deux
heures nous dcoutions la conference du respectable M. le
directeur, nous nous reportions tout naturellement vers le
sanctuaire bini oii, Acette heure mime, le venere representant de saint Vincent, redisait les grandeurs de notre Mere
conque sans pechd.
Pendant la messe et les offices, nos jeunes seurs du seminaire firent passer tout leur coeur dans leurs chants. Le
timbre de voix doux et pur des Toscanes prit une expression irrisistible au Totapulchra es, et le soir, au salut, les
larmes jaillissaient de tous les yeux, lorsque entre les diverses invocations des litanies revenait ce touchant refrain:
Regina sine labe concepta, ora pro nobis.
A la premiere heure du jour, un orage terrible avait
iclatE. La pluie tombait par torrents, le vent soufflait, et la
tempite faisait entendre sa voix puissante qui couvrait
meme parfois les accents de nos chanteuses. Que se passet-il ? pensions-nous intirieurement; est-ce l'enfer qui d&chaine sa fureur contre I'auguste Vierge dont nous faisons
la fete: Mais voilh, que vers la fin de la grand'messe, un
rayon lumineux perce a travers les nuages, puis, le soleil
parait, et bient6t, un merveilleux arc-en-ciel, image radieuse de Celle qui est notre espirance, resplendit dans
le firmament et annonce le calme et la paix. II semblait que
tous les 6elments de la nature, invites par le prophete a binir
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le Seigneur, avaient voulu aussi, chanter i leur maniere, le
triomphe et la gloire de la Reine de l'univers.
Soeur N.

POLOGNE
PROVINCE DE CRACOVIE
La publication polonaise Rornicki, qui est analogue aux
Annales de la Congregationde la Mission, annonce (no I
de 1905) qu'un important recueil de lettres autographes
ecrites par saint Vincent ou signdes par lui, a &td retrouvi.
Probablement, est-il dit, ces lettres etaient gardees dans
les Archives de la Mission i Varsovie, et, en 1864, lorsque
la Congregation a iti dissoute, un des confreres, voulant
sauver ce trisor, l'aura emporti avec lui.
Le 5 dicembre 1904, la personne qui les possidait a
remis ces autographes a M. J. Kiedrowski, visiteur de la
province.
Ce recueil contient des lettres allant de t65i jusqu'a
I66o; en tout il y a cent soixante et onze lettres et un
document. C'est la lettre de Marie-Louise i M. Desdames,
missionnaire, datde du 2 octobre i65i.
Sur cechiffre, il y a au moins trente-trois lettres nouvelles
avec la signature et des post-scriptum du saint inconnues
A 1'editeur du recueil public a Paris en I88o.
Entre autres lettres inddites, il y en a une signee par saint
Vincent et adressee aux soeurs allant en Pologne, datie
du 16 septembre 1659.
I1 y a aussi dans ce recueil une lettre de M. Almdras
ecrite le 7 mars 0652. -

J. D.
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PROVINCE DE VARSOVIE
AMBULANCE

SAINT-VINCENT-DE-PAU;L

POUR LES SOINS bES BLESSS

(i904)-

ORGANISEE

A

VARSOVIE

DE LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

(Suite

1)

La petite colonie polonaise ne formant qu'une famille
qui regarde la digne visitatrice de Varsovie comme sa mere
a cause de nos sceurs qu'elle est beureuse de possdder, eut
la pensee, des le lendemain, de lui adresser une lettre collective. Lorsque lambulance sera arrivde A sa destination,
on ne pourra envoyer que des cartes ouvertes dont chacune
passera par le contr6le de l'autoritr militaire, pour s'assurer qu'elle ne renferme que les nouvelles tout A fait personnelles pour tranquilliser les families en dormant un signe
de vie, et il faut trois semaines au moins pour que cette
carte disirde arrive de Kharbine A Varsovie. Profitons de
quelques extraits des lettres on des telegrammes adresses
aux diverses personnes et qui sont arrives jusqu'a nous pour
suivre fambulance de Saint Vincent-de-Paul jusqu'A son
arrivee A Kharbine, le zo juillet.
a Brzese Litewski, le 4 juin 1go4.
J
Jusqu'ici
tout va bien, grAce a Dieu. Les pauvres infirmiers seulementont dl passer unemauvaise nuitdans lewagon de quatrieme classe qui leur a eti donna a Varsovie.
Nous avons reussi ici a obtenir poureux un tres bon wagon
de troisieme; aussi nos jeunes freres sont a present de tres
bonne humeur. Grace aux soeurs ce matin nous avons eu
un excellent dejeuner. - Xavier ORLOWSKI. a
a L'etat sanitaire de tout le personnel de notre division
est parfait; nos soeurs sont allies ce matin a I'dglise. Au
retour elles ont eu soin de nous faire du bon the. Nous
sommes tres reconnaissants de tout A Dieu; laissez-nous
i. Voy. ci-dessus, p. 57.
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vous redire aussi toute notre reconnaissance pour nos sceurs
et pour vous, bien digne Mere. - D r SZCZENIOWSKI. D
SLe premier jour de notre voyage a iet tres heureux.
A Brzesc ce matin Asept heures nous avons pu offrir a Dieu
nos actions de graces A l'rglise de la paroisse. Nous avons
la confiance que nous sommes ainsi unis de prieres avec
nos chores seurs de Saint-Casimir de Varsovie. Nous vous
prions, vineree Mere, de vouloir bien nous les continuer.
- Aum6nier. *
t Nous sommes heureuses de voir enfin nos bons infirmiers installis commodement dans le wagon de troisieme
classe. Tout contens, ils ont transfere en un clin d'oeil leur
petit bagage. Notre premiere nuit s'est bien passie. Outre
que chaque compartiment se ferme a I'interieur, il est abriti
de plus par une grosse chaine pour la nuit. - II y a done
toute securiti pour nous. Vous serez contente de rapprendre, ma bonne Mere. Ce matin a six heures, nous sommes
allies a l'eglise, nous sommes arrivees juste pour 1'exercice
du mois de Marie. (A Brzesc nous sommes deji dans la
partie de la Pologne oh P'on est oblige de suivre le calendrier ancien comme dans tout l'empire; on est ici au 24
mai aujourd'hui.) Cest M. le doyen qui a dit la messe
a laquelle nous avons eu le bonheur de faire la communion. Apres les litanies de la sainte Vierge, le chant
du Sub tuum, notre action de graces terminee, M. le doyen
a voulu absolument que nous acceptions le dejeuner
qu'il nous a fait preparer chez lui. Etant de retour dans
le train, ma seur Therese sert a present le dejeuner a
tous nos compagnons de voyage; nos autres soeurs sont
occupies chacune de ce dont elle est chargie et j'dcris bien
a la hate, pour que la leitre puisse etre mise a la poste tout
de suite. J'ai offert les medailles a M. le comte et aux
deux medecins; chacun d'eux s'est empressd de la mettre au cou. -

Sour JACQUELINE.
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aTrain sanitaire, le 4 juin 1904o

... Le wagonmis a notre disposition est tres conforta-

ble; aussi 1'Nquilibre de 1'esprit, le calme et m8me la bonne
humeur ne se dementent pas. En parlant de la commodite
de noire local, nos pauvres infirmiers me viennent a l'esprit, qui, jusqu'a Brzesc ont eu un wagon de quatri6me
classe. Mais la, grace aux demarches du comte Orlowski
et ia amabiliti du chef de la gare, ils ont obtenu la troisi6me classe, oi ils se trouvent tres bien et en ce moment sons
la prdsidence de notre respectable aum6nier et des soeurs
de charitd ils chantent le petit office de la sainte Vierge. A Brzesc que nous venons de quitter, nous sommes restes
six heures et nous en emportons une tres bonne impression. Deux cents personnes reunies a la station nous y ont
fait leurs adieux cordialement en nous souhaitant un heureux voyage. Nous nous dirigeons a present vers Homel
ou nous ticherons de voir les monuments, entre autres celui
du prince Joseph Poniatowski, 'ceuvre de Thorwaldsen.
Des fenetres du wagon aussi loin que le regard puisse s'itendre nous voyons de belles prairies et de petits bois de
bouleaux et d'aulnes. Mais bient6t I'aspect du pays va
changer. -

Dr Casimir LumBIENSI. N
a Train sanitaire, dimanche 5 juin.

a Hier, apres avoir bien fermi les wagons, nous descendimes a Pinsh pour diner a la gare. L'arret ne fut pas long.
- Ce matin nous avons eu la messe a six heures dans notre
petit oratoire du wagon. Tout Je personnel de l'ambulance
y assistait. - a C'est pour la premiere fois de ma vie que
j'ai entendu la messe dans un wagon! x s'6cria M. le comte
Orlowski tout dmu. Tous ces messieurs partageaient son
emotion, il dtait facile de voir que les sentiments religieux graves profondement dans leur coeur, leur faisaient
apprecier saintement famour infini de Jesus, Victime adorable qui dans le saint Sacrement veut tenir compagnie
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d'une maniere sensible A une poignee de voyageurs, en
renouvelant sur rautel d'un pauvre petit oratoire, le sacrifice du Calvaire, les invitant a Padorer, a le remercier, a
lui demander des grices pour eux-mimes, pour les autres,
et a les engager a l'imiter en s'immolant pour lui gagner
les ames rachetees par son Sang pricieux. Puissions-nous
lui dire apres chaque messe du fond du cceur :- Seigneur,
demeurez avec nous! a et ne plus nous en separer. - Nos
devotions du matin terminees, et le dejeuner prepare, nous
le servimes d'abord a tout notre monde et nous nous retirimes ensuite chez nous pour prendre le n6tre. - Vers dix
heures nous accompagnames M. laum6nier au wagon
des infirmiers, oti nous ricitAmes les litanies du Sacre
Coeur, nous chantAmes le petit office de la sainte
Vierge et le chapelet de la sainte Trinitd, puisque c'etait
dimanche. M. le cure fit une petite instruction et leur
donna des avis pour qu'apres la priere du soir ils ne
descendissent pas aux gares dans les arrdts, leur recommandant aussi d'observer la subordination militaire A l'egard de
Pautoriti. Hier aussi nous avons chant le matin le petit
office et recite 'apres-midi le rosaire. On nous promet
aujourd'hui que nous arriverons & Homel pour vepres. Soeur JACQUELINE. b
u 6 juin. - Hier, nous avons eu A Homel un arr&t suffisant pour avoir le temps de diner A la gare et nous rendre
A&rglise pour assister aux vepres. Mais aujourd'hui il a
fallu jefner: pas de messe, par cons&quent pas de communion, parce que les arrits ctaient trbs courts et que
M. l'aum6nier n'a la permission de dire la messe
qu'autant qu'il y a au moins une demi-heure d'arret. a

a Train sanitaire de Saint-Vincent-de-Paul,

9 juin.

« Depuis trois jours -nous avons quitt6 avec Homel le sol
de I'ancienne Pologne et nous roulons sur celui de la Russie. Nous venons de traverser Tambow, lune des plus
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grandes villes de l'empire. Notre voyage jusqu'ici est
tres heureux; tout Ie monde est en parfaite santd, de tres
bonne humeur et plein de courage. Les autorites militaires
et celles des chemins de fer sont remplies pour nous d'affabilitd et de bienveillance, toujours disposees a nous rendre
service. A Peoza P'arrit dtait assez long ; [dans une petite
foret proche de la station, nous cueillimes des fleurs charmantes pour notre petit oratoire. M. le cure nous a fait
visiter P'glise qui est en construction. En attendant,
trois grandes pieces dans une vaste maison servent de chapelle et de sacristie; la quatrieme est occupee par M. le
curi. Comme c'etait juste I'octave de la Fete-Dieu, presque toutes les families polonaises se trouvkrent reunies et
nous accompagnant a la gare nous firent les adieux les plus
affectueux en nous souhaitant un bon voyage et un heureux retour. 11 itait touchant de voir tout le monde se
mettre a genoux aux pieds de notre digne aum6nier, pour
recevoir sa biendiction qu'il leur donna sur la demande de
M. le cure. )
ux1 juin. - A Syzran hier, nous nous trouvimes pour
la premiere fois en contact avec le tumulte et le bruit des
militaires: c'est le milieu dans lequel nous allons vivre.
Nous traversames le pont du grand fleuve Volga et un petit
arrdt &Samara nous permit de visiter une 6glise de style
gothique en construction. A la station suivante, a Kinel,
nous rencontrAmes un grand nombre de soldals se rendant
a la guerre. Its s'approcherent en foule de nos fendtres en
nous saiuant et pendant que nous donnions des midailles
aux catholiques, les Russes schismatiques tendaient aussi
les mains les reclamant avec instance; nous finimes par en
distribuer A tons. Depuis, partout oit les soldats nous apercoivent, ils s'dcrient joyeusement : a S<eurs de charite '
bonjour; que Dieu vous garde i
( 13 juin. - Ce matin A l'eglise d'llfa nous avons entendu
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la messe que M. I'aum6nier a dite; mais il a fallu nous
hater de revenir dans les wagons, car l'arret etait bien
court. - Deux de nos infirmiers sont malades, mais grace
aux soins diligents et pleins de sollicitude que toute la
petite colonie leur a prodiguds, ils vont mieux. a
a Czelabinsk, 15 juin.

SHier nous avons eu un petit arrlt i Ziotonst; c'est la
derniere ville europienne sur notre trajet. II y a IA aussi
une petite iglise; mais la ville etant un peu dloignie, nous
avons eu la messe dans notre petit oratoire du wagon. La
contree est belle; les montagnes imposantes de l'Oural
commencent; et pendant que l'eil admire les rochers
magnifiques dont les cimes semblent se perdre dans les
nuages, l'oreille est frappde agreablement par le bruit de
cette multitude depetits ruisseaux qui s'echappent en cascades dans tous les sens du haut des montagnes; tout iciparle
de la grandeur du Crdateur, 6leve P'me au-dessus de la
terre et peut servir de sujet d'oraison. Nous traversons
beaucoup de ponts et tous sont soigneusement gardis par
des militaires. Hier soir nous franchimes la frontiere de
I'Asie; une grande colonne en granit portait deux inscriptions, d'un c6te, Europe et de l'autre Asie, nous Fa annonce. Aujourd'hui depuis cinq heures du matin nous sommesA Czelabinsk ; 'eglise dant un peniloignede la gare et
tout notre personnel desirant assister a la messe, nous avons
pris des voitures pour y aller. Nous nous arrangeonstoutes
les semaines de maniere A nous confesser dans une eglise,
mais a notre respectable aum6nier; nous 'avons faitA Czelabinsk et nous avons communie A sa messe. M. le curd,
un pretre bien venerable, nous a fait prdparerledejeuner
chez lui. Plusieurs femmes grecques-unies qui sont ici
en exil sont venues nous voir; nous les avons rendues heureuses en donnant A chacune une mddaille. Czelabinsk il y
a dix ans ne comptait qu'une vingtainede maisons; aujourd'hui c'est une ville qui a vingt-cinq mille habitants. *
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a Kurhan, 16 juin.

* Ce matin nous etions tous a la messe dans une petite
chapelle construite toute recemment. II n'y a pas ici de
pr4tre stable; il en vient un, deux fois Pan, de Tobolsk.
Les habitants ont adressd une petition i Mgr l'archeveque
de Mohilew pour avoir un chapelain dont ils se chargent
d'assurer l'entretien. Le son de la cloche venant de la
chapelle en bois electrisa la population catholique de
Kurhan : a Qu'est-ce que cela peut dire? Qui sonne? Pourquoi? v se demandent-ils, s'y rendant en toute hate; la
chapelle fut bient6t comble; en apercevant A P'autel un
pretre inconnu, puis les soeurs, ils furent touches jusqu'aux
larmes. Apr6s la messe, les dames polonaises de Kurhan
firent dejeuner toute notre petite coloniedans les chambres
preparees pour le chapelain. Tous ensuite nous accompagnerent Ala gare.
* Train sanitaire, dimanche 19 juin.

SNousavons traversd hier le pont jete sur le fleuve Irtysz
qui est tres elev6 et magnitique; puis Omsk, une desgrandes
villes de la Siberie. Aujourd'hui nous avons eu la messe
dans notre petit oratoire, a sept heures. Apres, le petit office
de la sainte Vierge chanti avec nos infirmiers et le chapelet de la sainte Trinitd, comme tous les dimanches. Le
soir, le rosaire prdside par M. I'aum6nier; le docteur Lubienski y a pris part; en terminant il chantait de tout coeur
avec nous Sub tuum. Le comte Orlowski a tenu a voir

aujourd'hui, nos passeports et les croix rouges que nous
serons obligees de porter au bras apres avoir traverse le
Baikal.
S21 juin. - Hier nous avons passe la journie a Ob qui
n'est qu'une petite colonie pour le moment, mais qui promet de devenir une grande ville; on pense qu'avec le temps
le gouvernement general s'etablira ici. M. l'aum6nier
nous a dit la sainte messe dans la chapelle de cette
petite localitd dont prcsque tous les habitants sont des
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Polonais. Ce matin nous avons eu la messe dans notre
oratoire du wagon. a
S22 juin. -Noussommes a Mariansk; nous avons rencontre un train dont les wagons 6taient remplis de Japonais,
femmes et enfants, qu'on transfdrait sous escortede Nikolsk
a Tomsk. A Ob nous avons acheti de la percaline en couleur A petits carreaux et nous en faisons des chemises pour
donner a nos pauvres blesses au moment o6 its quitteront
l'ambulance. »

S24 juin, vendredi. - Un telegramme de Varsovie nous
a comblies hier de joie. Aujourd'hui nous avons eu la
messe dans notre petit oratoire et nous avons dind dans le
train. Nous nous hitons le plus possible de coudre nos chemises. Nous approchons a present de Kamsk. a
Sz25juin. - II fait tres chaud et les cousins ne nous dpargnent pas; mes mains sont tout enflies. Lundi nous serons
a Irkoutsk, oh nous aurons trois jours de repos. Hier il
y avait trois semaines que nous quittions Varsovie et ii
nous semble qu'il y a bien longtemps que nous sommes
loin de notre chere maison. Cependant, avec notre menage
improvis6 dont chacune a sa semaine, dtant alors chargee
aussi de la cuisine et autres petites occupations, faisant rigulierement tous nos exercices de piede, le temps passe vite. .

« 27 juin. - Nous approchons d'Irkoutsk, oil nous trouverons des lettres tant desiries de chez nous. Depuis ce
matin nous faisons nos plans pour I'avenir, si bien que
nous croyant presque au milieu de nos chers blessds, nous
avons ddja partag6 en esprit nos occupations; chacune a
son office. A vrai dire, il nous tarde d'etre a I'ceuvre. Tout le monde se porte bien et est de tres bonne humeur. a
SMyssowaia, vendredi, ier juillet.

mTousles pressentiments, les conjectures, les calculs nous
disent que dans trois scmaines nous prendrons le chemin
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du retour. Grand merci pour les lettres que nous venons de
recevoir; elles nous seraient arrivees, meme si elles nous
dtaient adressees plus tard, puisque A present nous allons
lentement. Nous esperons en avoir d'autrer A Czyta, o6
nous serons dans deux jours. Ecrivez-nous souvent AKharbine, car lors meme que nous serions ailleurs, on nous
les fera parvenir. A Irkoutsk nous avons assisti i la
messe a l'dglise. M. le cure, un vendrable prdtre nous
a invitees i dejeuner chez lui avec toute la petite colonie. Nous avons di( ensuite tous accepter le diner dans une
famille polonaise. 11 est a remarquer que tout le long du
chemin nous rencontrons beaucoup de nos compatriotes;.
les chefs de presque toutes les gares en Siberie et lesautres
employds du chemin de fer sont des Polonais. Comme on
sait d'avance le jour et I'heure du passage de notre train de
Saint-Vincent-de-Paul, toutes les families en sont'averties
et on ne peut pas se figurer les attentions delicates dont
nous sommes Pobjet de leur part; partout on nous timoigne
autant de cordialiti que de respect, nous en sommes confuses. Le chef d'une des gares principales de la Siberie adressa
avec effusion de cceur A M. le comte Orlowski des
remerciements bien sentis pour le divouement de la colonie polonaise se rendant i PExtreme-Orient: » Vous rendez,
<dit-il, un grand, un bien grand service non seulement
" aux blesses, mais aussi A nous qui sommes oblig6s de tra« vaillerici pour gagner notre vie. x Le lac Baikal, qui, au
loin, parait si redoutable, ne nous a pas maltraities; nous
l'avons traversd assez gaiementsur un bateau A vapeur. Mais
il n'y a ea de vaillants que M. I'aum6nier, le jeune docteur
et nous les cinq; le reste de notre personnel et tous les
autres passagers ont subi le mal de mer. Nous avons eu
quelques embarras apres la traversie, ayant dd transporter
tous nos bagages dans un autre wagon, qui, quoique tres
commode, est moins spacieux que le premier; mais cela
nous vaut I'avantage de continuer notre route en famille
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sans avoir des voyageurs etrangers. Nous le devons encore
a la sollicitude cordiale de M. le chef de gare, notre
compatriote, qui, comme tous les autres, cherchait &combiner toutes choses pour nous rendre le voyage moins fatigant. A la station Mandchourie il faudra de nouveau
changer de wagon, mais ce sera tout pres de Kharbine, ou
nous serons dans sept jours. C'est probablement notre
derniere lettre, car une fois rendues a notre destination
fixe, toutes les lettres seront soumises A l'autoriti militaire,
et souvent un mot qui deplairait, suffit pour qu'elles soient
confisqudes. Mais nous continuerons de vous envoyer des
cartes ouvertes, comme nous I'avons fait jusqu'ici. Grace
a Dieu nous allons toutes tres bien; ainsi que nous
I'avons dit, notre voyage a etC tres heureux et sans trop de
fatigues; ce qu'apres Dieu nous devons attribuer aux soins
qui nous out eti prodigues a toutes les stations. C'est
seulement A une heure apr6s minuit que nous quitterons
Myssowaia apres y avoir passe toute une journee.
Plusieurs tiligrammes officiels et prives ont annonci
ensuite l'heureuse traversee du lac Baikal, nous citons ici
celui du docteur Lubienski, comme donnant le plus de
details : a 29 juin, six heures vingt-cinq du soir; notre division sanitaire a traverse sur un bateau a vapeur Angara,
aujourd'hui mercredi, le lac Baikal fort agite. Les wagons
avec tous nos bagages ont ite transportes sur un bac a
vapeur qui sert A briser les glaces. Nous sommes arrives
i bon port a la station de Myss.owaia.
Plusieurs jours apres, un telegramme officiel annonqa
que le to juillet, la division sanitaire de Saint-Vincent-dePaul est arrivee heureusement a Kharbine et que le personnel a trouve provisoirement un gite chez plusieurs
families, qui sont heureuses d'offrir I'hospitalitd jusqu'i ce
(A suivre.)
que I'ambulance soit organisie.

CHINE
Le 27 decembre 1904 est dicedd pieusement H notre procure
de Sang-hai, M. Louis Boscat, visiteur et procureur de notre
province de Chine. De notre maison d'etudes de Kia-shing, les
jeunes dtudiants de notre congregation ont adresse A notre confrere i Shang-hai, M. Ciceri, la lettre suivante :
Kiashing, 28 decembre 19o4.
Au moment meme, oi nous cherchions a exprimer a
notre venerd visiteur tous les sentiments d'affection et de
reconnaissance, que nous, etudiants de Kiashing, devons
avoir tout particulierement pour lui, la cruelle annonce de
sa mort nous jeta dans l'abattement. Dieu a lu au fond de
nos coeurs les voeux que nous faisions pour lui, et au lieu
d'une longue vie ici-bas il lui a donni l'dternitd, au lieu
d'une vie heureuse sur la terre, une vie heureuse dansle ciel.
Nous lui devons tout particulierement de la reconnaissance; oui, car, et c'est bien le moment de le rappeler,
la creation de la maison que nous formons est son ceuvre
par excellence. Quoique imparfaitement, nous connaissons
cependant assez de ce qu'il a fait pour notre maison de
Kiashing; nous 'avons constate pendant trois ans. Nous

comprenons, au moins en partie, I'importance de 'ceuvre
qu'il a realise et dont nous sommes les premiers delments.
La Chine semble arrivee en un point oix l'vangelisation
prendra un grand accroissement, il faudra des missionnaires de plus en plus nombreux: Kiashing vientdonc bien
a propos pour suppleer a cette pinurie et donner un nouvel effort a nos missions. Des le commencement nous avons
vu ce dessein de la Providence, et nous avons remercid le
bon Dieu de nous avoir choisis les premiers, de nous avoir
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confies A M. Boscat pour jeter les fondements de cet edifice
du Seigneur.
Nous itions encore tout au debut, I'ceuvre faisait ses premiers essais a Tchou-san, et ddja nous etimes a trembler
que M. Boscat ne vint a nous manquer d'un moment a
l'autre; mais Dieu veillait sur nous, et il nous le conserva
pour lors. II fallait que l'oeuvre jetat ses racines ici, i Kiashing meme.
Maintenant il nous 'a enleve; mais nous n'oublions pas
son amour pour cette oeuvre qu'il a fondee; nous connaissons son grand desir, sa grande pensee qui est que cette
oeuvre prospere de plus en plus, et qu'elle prenne tout le
developpement dont elle est susceptible. Or c'est bien la
notre grand desir aussi ! Le bon Pere visiteur qui voit
maintenant du ciel nos bons sentiments, nos bonnes resolutions nous benira, nous l'espirons. II a beaucoup aimE
la maison de Kiashing, il 1'aimera davantage maintenant
qu'il est pres de Dieu.

En un moment aussi triste, nous ne pouvii.. nouc ;vrer
aux joies de la nouvelle annee, c'est cependant de tout
cceur que nous vous souhaitons une bonne et sainte annie,
a vous qui viviez pres de lui et qui partagiez sa sollicitude.
Les 6tudiants de Kiashing:
J. Stolberg.
Martin.
Bonanald.
J. Giacone.
P. Legrand.
L. Scialdone.

O. Ferrewe.
L. Barrue.
F. Selinka.
J. Meyrat.
J.-M. Bouchon.
Ed. Asinelli.
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KIANG-SI MIRIDIONAL

Lettre de M. P#es,pritrede la Mission, a Ki-ngan.
Ki-ngan,

x aotxt 19o4.

J'ai eu ce matin la douleur de vous telegraphier la mort
pricieuse devant Dieu du bon et zeli P. Kouo. Quelle
perte ! celui que j'aimais a nommer mon paterculus 6tait la
fleur de nos pretres sortis de notre siminaire. Jeune encore,
d'une pidt6 solide, d'un ztle infatigable, il avait le vrai
esprit d'un fils de saint Vincent. Les chrdtientds de Kiotong (lieu oi~ fut pris M. Montels), de Pa-cha, de Kan-teou
ont etC formees par lui. Elles comptent quatre cents chrdtiensbaptisis Apeine, maiselles ont courageusement souffert
la persecution de 19oo: pas une de ses ouailles n'a regarde
en arriere. 11 venait de terminer Poratoire de Kio-tang et
quelle joie il se promettait quand Monseigneur viendrait
confirmer ses nouveaux baptises! a II faudrait, medisait-il
souvent, bitir encore quelque chose ici, puis la. Les debuts
sont bons: avant deux ans j'aurai plus de mille chretiens
baptises. , II comptait aller passer la fete de l'Assomption
parmi eux.
Au Si-Kai il venait de faire vernir Pautel, de peindre les
murs de la chapelle de saint Joseph.
I1 n'a dtd que quelques jours malade; il est venu seulement coucher deux nuitsici. II sesentait oppresse. Aucun de
nousne pensait i un ficheux denouement, quand, ce matin,
a quatre heures, il a eu une crise. Je lui administrai les
derniers sacrements qu'il requt en pleine connaissance et
comme je venais de recevoir une lettre de Shanghai je lui
en parlai ainsi que des confreres; ii sourit, et une larme
perla a son ceil. Et, a neuf heures un quart, doucement,
sa belle amealla jouir du bonheur celeste.
Je Pai fait revetir des ornements sacerdotaux et exposer
dans notre glise. Les chritiens, les chritiennesse succedent
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pour reciter les prieres des morts. a Ko si bao, ne cessentils de rpeiter: voili unpritre qui nousaimait sincerement,
car il aimait nos Ames. s Que de demarches n'a-t-il pas faites pour delivrer ses chretiens des injustices des palens et
pour les faire marcher dans la voie droie ?
II a dA contracter sa maladie en portant le viatique Adeux
malades marts d'une epidemie qui regne en ce moment A
Ki-ngan. Je termine, car je suis triste. Mon bon petit P. Kouo
n'est plus. Que le fat voluntas tua me coate I
J.-M. PgRtS.
KIANG-SI ORIENTAL

Lettre de M. D4UVERCHAIN, pretre de la Mission,
A M. ANGELU,
Paris.
Yao-tcheou, 1904.

Puisque vous avez eu la chariti de vous intiresser A nos
chers lepreux, permettez-moi de vous donner quelques
nouvelles d'eux et de leur leproserie mise aussi par nos
sceurs, les Filles de la Charite, qui la desservent, sous la
protection de Notre-Dame de la medaille miraculeuse.
Le 15 decembre 1895, arrivaient ici les quatre Filles de
la Charite destinees a la fondation de Yao-tcheou: de ce
jour date pour ainsi dire notre modeste leproserie. La scour
Dargouges qui avait etc chargee de l'installation de nos
sceurs, ayant entendu parler de la leproserie paienne situie
dans le voisinage, y entraina nos sceurs: ce fut ainsi leur
premiere visite a Jdsus souffrant, et des ce moment elles
desirerent s'occuper des chers lepreux.
Nos superieurs accederent a leurs desirs et pen de temps
apres, quand M. Clerc Renaud, de notre procure de Shanghai, vint a Yao-tcheou en passant, il goata tellement cette
oeuvre qu'il offrit de se charger des premieres demarches
pour solliciter des aum6nes.
Le bon Dieu binit sa bonne volonte, quelques dons per-
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mirent de recevoir quatre ou cinq lepreux : Pun d'eux s'envola bien vite en paradis par la putrefaction de ses pieds :
la sceur qui le soignait devait lui enlever au furet a mesure
les osselets decharnis.
Peu a peu, le nombredes lIpreux s'eleva jusqu'a la vingtaine; maisen 19oole bouleversement general les atteignit
tout comme nous et leur modeste habitation fut incendiee.
Ceux qui le purent rentrerent dans leur famille; les autres
avec les decombres se firent des murs provisoires et une
natte servit de toiture. Dieu seul sail ce qu'ils eurent A
souffrir.
En 9gox, nous pufmes revenir de notre exil et adoucir un
peu leur situation. Profitant de quelques pans de murs encore debout on leur a rebiti quelques chambres, on a mime
commence une petite chapelle, mais le maigre morceau de
Pindemniti affecti a ce petit etablissement a et6 bient6t
epuisi, ii a fallu suspendre les travaux et depuis lors, c'esta-dire depuis deux ans, nous patientons, on mieux, les
soeurs souffrent de ne pouvoir riorganiser compl6tement
cette oeuvre si interessante, faute de ressources.
Mgr Vic a eu la bonte ces jours derniers de confirmer
cinq de nos chers hospitaliss ; bient6t quatre plus nouveaux
pourront tire baptises. Le bon Dieu recompense leurs souffrances par le don de la foi et pour eux la mort n'a rien de
terrible: ne sont-ilspas preparesdelongue date Ala regarder
comme leur lib6ratrice, le jour de leur mort n'est-il pas sensiblement pour eux le jour de leur naissance a la vraie vie ?
Quelle consolation pour nous de pouvoir les soulager,
quel mdrite pour les Ames charitables qui nous en fournissent les moyens !
Francois DAUVERCHAIN.
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SEPTENTRIONAL

Lettre de Mgr FERRANT a M. le Superieur gdneral.
Nan-tchang, le 7 novembre 19o4.

Je vous ai promis quelques details sur les douloureux

ivenements de notre vicariat. Ils sont le fruit du contrecoup que produit, sur l'opinion en Chine, la guerre russojaponaise. Les victoires des Japonais sont acclamees comme Ie triomphe d6finitif des jaunes sur les blancs, et l'on
salue avec enthousiasme l'heure prochaine de la delivrance
de toute influence etrangere. La presse locale contribue a
rdpandre les nouvelles les plus absurdes, et a exciter partout (en Chine, ce n'est que trop facile), les rumeurs les
plus hostiles contre les Europeens et particulierementcontre la religion catholique. Tour a tour, ces rumeurs ont
circulE dans chacune des prefectures dela province du Kiangsi; sur plusieurs points, il y a eu menaces et danger de
soulevement. Je me borne a vous signaler cequi s'est passe
dans les limites de notre vicariat; notre mission est du
reste la seule qui ait souffert effectivement; pour les deux
autres, les choses en sont restees a des menaces, a un peril
qui a pu dtre conjure.
C'est notre district de Chouei-tcheou-fou, et en particulier les sous-pr6fectures de Sin-tchang-shien et de Kaongan-shien qui ont iti les plus eprouvees. Vers la fin de
mai, deux catechistes envoyds au marche de T'ang-pou, furent saisis par des malfaiteurs, trainds devant les idoles de
la maison commune, frappes horriblement, puis transportds, pieds et mains lids, au fleuve oil ils furent noyds a Fendroit meme oii, en 1goo , on avait noye aussi trois de nos

chretiens. Les malfaiteurs appartenaient au clan des Koung,
puissant par le nombre de ses families et l'influence de ses
lettr6s, ennemis acharnds des chritiens, et cela de temps
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immemorial. Le clan tout entier se souleva et on poursuivit M. Pistone et M. Thdron, qui missionnaient dans la
rigion; nos confreres, avertis a temps, purent s'enfuir la
nuit et gagner la residence de Chouei-tcheou-fou.
Les mandarins, sommes de saisir les coupables, refuserent longtemps; enfin, presses par des ordres venus de plus
haut, iis envoy rent quelques centaines de soldats, mais
avec la recommandation secrete de ne jamais user de violence, de.se tenir m&me a une distance de deux ou trois
lieues du clan des Koung. C'itait vers la mi-septembre.
Ce ddploiement factice de forces ne fit qu'enhardir nos ennemis, assures de I'impuniti par la faiblesse ividente des
magistrats. Aussi se porterent-ils a de nouveaux exces.
L'oratoire, construit ricemment, de King-kia-t'ang fut incendid, ainsi que la petite risidence de In-kiang; toutes
les families chr6tiennes de ce dernier village, ainsi que celle
du village de T'ong-t'eou eurent leurs maisons brdlies et
detruites; quantiti de families du Kao-ngan-shien et du
Sin-tchang-shien furent pillies; quatre chretiens et une
chetienne furent massacris. Total: deux oratoires incendies, deux villages detruits, soixante families chritiennes
pilldes, sept catholiques tuis.
Vers la mi-octobre, notre district de Kin-kiang a eu
aussi ses 6preuves, et 1c, c'est notre confrere M. Fatiguet,
qui en personne a eti soumis a de cruelles souffrances. II a
vu la mort de bien pres. Nous nous remettons aux soins de
la divine Providence.
- P. FERRANT.
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Lettre de M. FATIGUET, prdtre de la Mission,
a M. FIAT, Supdrieur gienral.
Kiu-Kiang, 1o janvier igo5.

Ce que la sainte Eglise perd en Europe, elle le gagne
dans ces contries oh le nombre des catholiques se multiplie merveilleusement.
Vous avez bien voulu nous envoyer des recrues et nous
vous en gardons une grande reconnaissance. Nous ne
serons jamais assez nombreux. D'ailleurs la maladie ou la
mort peuvent occasionner des vides ou des infirmes parmi
nous.

Voici que Mgr Bray souffre de douleurs et ne celabre
plus le saint sacrifice, depuis plusieurs jours.
Pour moi, j'ai vu la mort de pres. Tombe, avec quatre
de nos chritiens, au pouvoir d'une tribu sauvage, nous
avons 6td sur le point d'etre massacres. Tout s'appretait,
sous nos yeux, pour notre supplice. Nous 6tions suspendus a une poutre par la queue de nos cheveux et nous
attendions la mort, depuis plusieurs heures, quand des
circonstances providentielles vinrent empacher nos
bourreaux de nous exdcuter. Nous avons done pu nous
retirer, apres une demi-journie et une nuit de captiviti.
Mais nous itions tous plus ou moins blessis. On dut
me hisser sur un mulet, pour me reconduire a Kiu-Kiang.
Je vais mieux, apres un mois et dmi d'inaction, mais i1
me reste encore quelque mal a une jambe, qui exige quelques soins.
Je b6nis done la bonne Providence qui me permet de
reprendre mes occupations comme auparavant, au lieu de
rester infirme et &charge a notre pauvre mission.
Mais mes tribulations ne me font pas oublier les v6tres,
au milieu des dvinements si graves, qui se passent en
France.
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Que Dieu vous assiste et vous console. Chaque jour nous
faisons en commun et dans ce but des prieres speciales.

L. FATIGUET.

TCHE-KIANG

Lettre de M. LOUAT, predre de la Mission,
a Mf. A. FtIT, Supdrieurgdndral.
Kang-tchou, le 3o juillet 1904.

La prefecture de Hou-tchou qui compose cette nouvelle
mission est la plus au nord du Tchd-Kiang; elle forme un
triangle qui s'avance dans la province du Kiang-Nan, qui
la borne a Pest, au nord et a l'ouest.
Des sept sous-prefectures qui dependent de Hou-tchou
les trois de l'ouest qui se trouvent dans les montagnes sont
assez pauvres, mais les quatre de la plaine sont tris remarquables par leurs richesses et leur riante nature. Situees
entre Kang-tchou et Sou-tchou, elles meritent d'etre comprises dans le proverbe chinois qui dit: < En haut il y a le
ciel, en bas Sou-Hang, c'est-a-dire Sou-tchou, Hangtchou. , Ces contrees sont comme le paradis terrestre des
chinois.
Les chaleurs de l'td y sont plus tempdrdes que dans le
reste du Tchi-Kiang et l'hiver y est aussi plus rigoureux.
11 m'est arrivd plusieurs fois en hiver de voir nos barques
se frayer un chemin dans la glace, les rivieres ,tant gelees
sur toute leur largeur. Je crois que le climat de cette contree est a peu pr&s celui de la France.
C'est la prdfecture de Hou-tchou qui doit chaque annee
ournir a l'empereur le riz qui est necessaire a la cour et
aux troupes du nord de la Chine. Cette charge pese sur la
prefecture depuis lavenement de la dynastie des Ming
vers 1370 apres Jesus-Christ. Les habitants de Hou-tchou
ne voulurent point obeir A la nouvelle dynastic qui dut
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leur faire la guerre pendant dix ans pour les soumettre. La
dynastie tait victorieuse, les habitants requrent sans distinction le chatiment de payer chaque annie plus du triple
de I'imp6t ordinaire. Chaque cultivateur doit encore payer
aujourd'hui pour un arpent 370 sapeques en monnaie et
13 livres de riz, ce qui est enorme en Chine. Ce chitiment
pese toujours sur cette contree, bien qu'on ait changi de
dynastie depuis, et que I'ancienne population ait ete presque aneantie par les rebelles et la peste vers 186o. 11 y a
des sous-prefectures oh il ne reste pas cent personnes des
anciens habitants. Ces quelques survivants sont ceux qui
avaient emigre pendant les mauvais jours; a leur retour au
pays ils ne trouverent personne, la peste ayant achevi ceux
qui avaient pu echapper aux rebelles.
Lorsque le Tche-Kiang fut erigd en vicariat, il ne restait
aucune trace des anciens chritiens de la prifecture de Houtchou, aussi cette prefecture fut-elle pendant quelque temps
comme une terre inconnue pour les missionnaires. Cependant vers 1878 on apprit que quelques chrdtiens du HouPe et du Hou-Nan etaient venus habiter une sous-prefecture de 1'ouest; les missionnaires furent assez heureux
pour les retrouver et leur donner leurs soins. Vers la meme
epoque, deux families se convertirent dans une sous-prefecture de lest k 4 kilom6tres de la ville de Chan-ling.
Cette chritientd composee de gens du pays fut plus prospere
que la premiere qui resta stationnaire. En 1898, on dota
cette chretienti d'une belie chapelle de la Vierge puissanie
qui devint le centre principal de toute la rigion. Cette
chapelle, placee dans un village sans issue ne pouvait pas
devenir un centre d'ot l'on puisse rayonner facilement;
il fallait done atteindre la prefecture, point central par
excellence. La chose n'dtait pas facile, car les protestants et
les mandarins mettaient tout en oeuvre pour nous dloigner.
Nous ffmes deux ans a mener la vie nomade dans cette
ville, n'ayant qu'une pauvre barque pour nous loger au
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milieu du canal. Le bon Dieu eut sans doute pitii de nous,
car un brave homme dont la maison etait hantee par le

diable et dont les locataires demandaient plus a partir qu'a
rester, voulut essayer de nous et nous la loua, A la fin de
juin igo3. La nouvelle ne fut pas agreable aux mandarins,
car ils m'envoyerent un satellite qui me dit assez rudement,
qu'on voulait savoir qui j'etais et ce que je venais faire la;
je fis la meme question au satellite, lui disant que je serais
bien aise aussi de savoir qui ii 6tait et ce qu'il venait faire
chez moi. Cette reponse le fit devenir plus doux; dbs lors
satellites et mandarins se montrerent aimables pour nous.
Les mandarins me firent meme des dons et des compliments
pour mon heureuse arrivie aupres d'eux; ce fut le beau
temps.
Dans cette chapelle louee on vivait a 1'etroit; mais au
moics on avait un toit, qu'on pouvait dicorer du titre de
mission catholique. Les catechumenes ne se firent pas
attendre, et bient6t nous avions pres de trois cents personnes aux offices, aussi notre chapelle 4tait trop petite pour
contenir tout ce monde. La divine Providence aidant, nos
chretiens trouverent, vers le milieu d'octobre dernier, un
vaste terrain place au centre de ia ville sur le canal impirial. Cet endroit qui commande la jonction de la riviere de
l'ouest avec le canal imperial servit en i86o de point de
resistance contre l'invasion des rebelles. Les maisons sur
la rue et le canal ont 6t6 reconstruites, mais tout I'intCrieur
ne contient que des ruines sur lesquelles se trouve un canon
que nous gardons comme souvenir. Pendant que le bon
Dieu nous faisait trouver un terrain pour notre future
eglise et multipliait nos chretiens de la ville, de nombreux
centres s'ouvraient dans les sous-prdfectures. Partout la
ferveur de ces nouveaux chrdtiens me remplit d'admiration.
Les comptes de nos fruits spirituels vous montreront que
notre petit troupeau aime a s'approcher des sacrements.
Bien que ce fit la premiere fois,les ceremonies dela Semaine
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sainte cette annie ont itd suivies par beaucoup de niophytes; le Jeudi saint pendant la journee et meme pendant
la nuit il y eut foule devant le saint Sacrement.
Nous avons eu aussi nos epreuves. Le jour de Paques
et celui de la Pentec6te, pendant la messe, quand la chapelle dtait bondee de monde, il y eut une pluie telle que
bient6t le plafond que j'avais fait faire au-dessus de 1'autel
tomba a moitid et que I'eau se mit a entrer de partout.
L'eau penetra tellement dans la chapelle que bient6t tout
fut inonde et les chritiens durent sortir et ouvrir leurs
parapluies. Maintenant tout moisit. Pour reparer tout cela,
il nous faudrait quelques ressources. .
1903
Nombre certain de catholiques. . . . . . . . .
376 84o0
Nombre de missionnaires. . . . . . . . . . . .
2
2
.Catchis Maitres d'icole et pridicateurs. .
19
7
SMaitresse d'6cole . . . . . . . . .
14
Endroits of l'on donne la mission . . . . . ..
10
14
Sous-residence de missionnaires . . . . . . . .
2
6
Grande iglise .
.................
I
I
Chapelles de chritiens.
. .
.. . . . . . .
6
Oratoires ou maisons de reunion. . . . . . . .
13
16
Ecoles de garcons. . .. . . . . . . . . . .
3
8
Nombre d'dlves ......
. . ........
25
84
filles..................
I
Ecoles de filles.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Nombre d'dleves.
.................
5
i3
Nombre de catechumenes. . . . . . . . . . . . iSo 700
51 200
s iBd'adultes . . . . . . . . . . . . . .

Baptemes

.

( d'enfants de chrdtiens . . .
Confirmations. . . . . . . . . . .
annuelles. . . . . . . . .
Confessions
de devotion. . . . . . . .

. . . .
. . .
. . . .
. . . .

264

57
6
381

296

972

14

3

z. Quelques families chr6tieanes etrang6res sont venues s'etablir
dans la contree.
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90M3ao04

Commun

annuelles. . . . . . . . . ....

de divotion . . . . . . . .. .
Extremes-onctions. . . . . . . . . . . . . . . .

Mariages ..................
...
Retraites .....................
S du Sacre-Coeur .......
. .
Chritiens admis
du Saint-Rosaire . . . . .
dans ces
Scapulaire Mont-Carmel..
Cofreries
t
Immaculee-Conpendant
'exercice:

-

ception . . . .
Passion de N.-S.

54

195

224
3

794
5

3

4
i3
3
29
4

a

35
18

.

C.-P. LouAT.

PERSE
Lettre de Mgr LESNC, de la Congregation de la Mission,
ddligue apostolique, d M. MILON, secrdtaire gnderal J
Paris.
Ourmiah, le 24 janvier gzo5.

Depuis plus d'un mois les retraites de Ihiver ont commencd dans les villages de la contree d'Ourmiah. Partout
elles donnent de bons fruits: M. Mirazis qui est le principal ouvrier de ces missions d'Ourmiah, nous dit que ses
auditoires se composent non seulement de catholiques,
mais de protestants, de nestoriens et de russes, ce qui lui
amene bien des conversions parmi ces derniers. Le grand
enthousiasme, produ;t il y a pros de sept ans, par I'arrivee
des popes russes, est tout a fait tombi, et cela au profit du
catholicisme; non seulement ceux de nos catholiques qui
s'etaient laissds entrainer sont pour le plus grand nombre
revenus, mais ils ont itd et sont suivis de bien d'autres, qui
6taient d'abord nestoriens.
L'annee qui vient de finir a etc pour la Perse une annee
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disastreuse a cause du cholera qui y a sevi depuis le printemps jusqu'a la fin de l'automne, faisant des victimes
nombreuses, surtoutparmi les musulmans. Partout, excepte
a Ispahan, nous avons do retarder I'ouverture des ecoles
ou licencier celles qui avaient ete ouvertes. Nous avons pu
de nouveau reunir les eleves avant les fetes de Noel; le
fliau avait cesse et nous esperons qu'il ne reparaitra pas ae
sit6t !
Bien que nos confreres et les Filles de la Charite se
soient devouds partout pour soigner et assister les choleriques, nous n'avons eu qu'une victime A diplorer: une des
soeurs nouvellement arrivies a Tauris, Agde de vingt-neuf
ans, est tombie victime de son devouement, et un jour a
suffi pour la conduire au tombeau. Une autre sceur, quelques, semaines plus tard, mourait i Tehdran, mais d'une
autre maladit, dont elle souffrait depuis longtemps. Dans
le meme temps notre cher confrere, M. Massol, mourait A
Khosrova absolument epuise.
F. LESNs,
Lettre de M. GALAUP,

C. M.

pretre de la Mission,

A M. MILON, secrdtaire general, i Paris.
Djoulfa-Ispahan, Ie 24 novembre

9go4.

Nous avons trouv6 en arrivant ici un certain nombre de
familfes catholiques, excellentes si on considere l'abandon
dans lequel elles ont ete laissees pendant de longues anndes; mais, comme vous le pensez bien, ce n'est pas auprbs
des personnes agdes que notre ministere sera le plus Tecond.
A partir d'un certain Age on ne reforme plus. On peut tout
doucement travailler a ameliorer un peu ce milieu-la,
c'est ce que nous tAchons de faire. Mais nous nous prioccupant par-dessus tout de la nouvelle generation. Partout,
comme vous le faites en France, c'est sur la jeunesse qu'on
travaille; c'est sur elle qu'on fonde l'espoir de demain;
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tous les pays sous ce rapport se ressemblent plus ou moins.
C'est pour obtenir ce resultat si desirable que notre ecole
est itablie. Elle compte en ce moment une soixantaine
d'eleves. Si on songe qu'il y a un an A peine, M. le supdrieur l'inaugurait avec neut ileves, on trouvera que ce
nombre a vite augmenti. Cet accroissement est au detriment des autres ecoles etablies ici depuis plusieurs annees;
aussi nos voisins, les schismatiques et les protestants, ne
sont pas precisement enchantis de notre presence. La luue
pourra devenir difficile, mais nous 1'envisageons sans
crainte. Nos adversaires ont pour eux les ressources, c'est
vrai; mais nous avons la verite, l'ardeur, le devouement,
et surtout la grace qu'ils n'ont point; ce qui est bien de
nature a ritablir l'equilibre, et meme a faire pencher la
balance de notre c6t6.
Outre les exemples laissis par M. Bore, Djoulfa possede
encore, comme vousle savez, lesrestesd'unde nosconfreres,
M. Monteil, prdtre de la Mission, supdrieur de la maison
de Tiheran. 11 y a quelques jours, en allant faire une petite
promenade, je dirigeai mes pas incertains vers le cimeti6re
ou reposent presque c6te a c6te catholiques et schismatiques. Parmi les nombreuses pierres tombales dispersees cg
et li, je fus assez heureux pour retrouver celle de notre
confrere. Je m'agenouillai et je ricitai un De profundis.
J'avoue qu'en le rdcitant je me sentais plus porte &invoquer le cher defunt en faveur de notre mission, qu'a prier
pour lui.
M. Monteil itait venu passer quelques jours a Ispahan.
En route il se sentit pris du typhus; il n'eut que le temps
d'arriver: quelques jours apres il expirait dans la maison
que nous habitons actuellement. Qui sait si ce n'est point
a ses prieres que nous sommes redevables de l'etablissement
de la mission de Djoulfa-Ispahan! Le bon Dieu a sans
doute exauce les supplications de son serviteur et n'a
pas voulu que ses ossements restassent ainsi sur la terre
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etrangere sans qu'une Ame vint jamais prier sur sa tombe.
Jean GALAUP.

Ispahan, en arabe Isfahan, grande et celebre ville de la Perse,
longtemps capitale du royaume, est aujourd'hui seulement cheflieu d'un des sept gouvernements de 1'Irik persan, ý 335 kilometres sud de Teheran. La ville est assise sur les rives du Zend&roud, riviere qui descend des montagnes des Kurdes et qui va
se perdre a l'est dans les sables du desert. La province d'Ispahan
est un territoire fertile et bien cultive; le climat est un des plus
sains et des plus temperes de la Perse.
Djoulfa-Ispahan (Perse), ainsi appelde pour la distinguer de
Djoulfa du gouvernement d'Erivan dans la Russie transcaucasienne, est un faubourg armenien d'Ispahan, separd de la ville
par le Zende-roud.
Le faubourg de Djoulfa a environ i 5oo habitants; il dtait
autrefois beaucoup plus peuple. II fut formd par une colonie
armenienne emigrde de Djoulfa mentionne plus haut, dans le
gouvernement d'Erivan; cette colonie, en s'etablissant aux portes d'Ispahan, a garde le nom de la ville natale des families emigrees.

MADAGASCAR
Lettre de M. LASNE, pretre de !a Mission,
a M. le Supdrieur general.
Farafangana, le 21 novembre

go904.

Vos enfants continuent resolument A Farafangana
l'oeuvre commencie depuis plus de six ans deja. Et il vous
sera sans doute agrdable d'apprendre que leur action sur
les indigenes va chaque jour croissant. Comme dans toute
mission nouvelle, les debuts ont ete assez modestes et
plut6t difficiles. Mais, avec le temps, lindigene a fini par
nous connaitre. Une connaissance plus approfondie de la
langue et des moeurs malgaches, nous donne chaque jour
plus facilement acces aupres de lui. Ainsi, ii y a deux ou
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trois ans, il m'etait fort difticile de pouvoir reunir pour le
catechisme quelques personnes de la tribu des Andubakana
qui constituent un des plus torts contingents de la population farafanganaise. Ilsdonnaient leurs enfants, sans doute,
mais ne se laissaient pas facilement aller a prendre contact
avec le missionnaire.
Aujourd'hui, c'est tet autre chose. Nous avons chez eux
nos aliees et venues fort libres, et une fois la semaine, je
les puis reunir en ben nombre dans une grande case du
village, en vue de leur preparation au baptdme. Vienne le
dimanche, et ces braves catechumenes font treve a leurs
travaux journaliers, et bien longtemps avant la grand'messe
ou le salut viennent s'asseoir et causer tranquillement
autour de l'dglise, attendant patiemment le commencement
de I'office.
II faut vous dire aussi que les premiers garcons et filles
instruits par la mission sont maintenant en Age d'dtre
marius. Quelques mariages ont deja eti faits, quelques
autres sont en voie d'arrangement.
Que d'enfants dans une agglomeration comme celle-ci
meurent en bas age! II ne se passe guere de jours que l'on
n'entende les enfants de l'6cole se dire les uns aux autres :
Tel enfant est mort cette nuit. Oui, la morialit6 des enfants
est fort grande dans cette region. Et, chose bien affligeante,
il est bien rare qu'on puisse arriver i temps pour le baptime. Tous ces petits teres disparaissent presque subitement.
Avec le temps, ii sera plus facile, Dieu aidant, d'apporter
remede A ce mal. Au fur et A mesure que les families chrdtiennes se multiplieront, le nombre des baptemes d'enfants
ira lui aussi croissant. Les parents baptises ne manqueront
pas de nous amener les leurs.
Est-il besoin d'ajouter que les Filles de la Charit6 travaillent concurremment avec nous a l'vangelisation des
Malgaches. Leurs soins ne se bornent pas aux quatre centcinquante lipreuxet plus, interns iAmbatoabo. L'une d'ellesse
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d&tachechaque matin, traverse lefleuve en pirogue et vient
faire 1'ecole une centaine de petites Malgaches. Quel beau
spectacle que celui de ces fillettes arrivant le dimanche aux
offices accompagndes de deux sceurs. II faudrait voir cette
varidte de costumes aux teintes plus 6clatantes les unes que
les autres. C'est d'un effet charmant. C'est tout particulidrement encourageant. L est l'avenir de la paroisse.
Le dimanche dans Ia soiree, tantot dans un village et
tant6t dans un autre, la sceur va visiter les malades, s'informer des petites files absentes. Alors toute la population
sort de ses habitations pour voir passer la visiteuse. On
s'dcarte sur son passage. Impossible de se tirer d'affaire avec
un bonjour collectif. Ce sont des bonjours sans fin A chacun desquels ii faut donner reponse. Que grande est la joie
des parents quand la sceur s'arrete A la porte d'une case
s'informant de Pitat de santd d'une enfant!
Il y a ici beaucoup A faire Le peu que nous faisons est
comme noyd dans ce qui reste A realiser. Nous avons eu la
consolation A la fete de lAssomption de pouvoir offrir A
Notre-Seigneur par Marie, un joli bouquet de nouveaux
chritiens. Trente-trois personnes oat requ le bapteme. Nous
esperons pouvoir en baptiser une bonne vingtaine encore
au jour de r'Immaculde-Conception. Avec quel soin tout
ce petit monde se prepare! On les voit s'isoler, s'absorbant
dans I'itude de leur catechisme, tant ils craignent de manquer l'examen.
,Tou cec, pour marquer que nous ne boudons pas A La
besogne et que nous avons A cceur de repondre aussi parfaitement que possible aux desseins de nos divers bienfaiteurs. Ils nous aident gendreusement dans cette ceuvre de
la propagation de la foi. N'est-il pas juste que, de lear
c6td, les missionnaires fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour qu'a ces largesses corresponde un veritable
accroissement religieux.
Ch. LASNE.
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LA RIBELLION DANS LE SUD

A la fin du mois de janvier les journaux oht public des
notes analogues i celles qu'on lisait dans rUnivers (27 janvier 19Q0):
u La depiche de Madagascar,arrivee hier a Marseille par
rOxus, donne des details sur la ribellion dans le sud qui
prend, dit-on, une tournure des plus sdrieuses.
SLes insurges se seraient empares du nouveau phare, a
Fort-Dauphin, et I'auraient detruit, la population se serait
rifugiee dans la redoute.
L'avant-garde du commandant Vachi a pris contact
U
avec les rebelles, les pertes de leur c6te sont evaluCes a
cinquante tuis et une centaine de blesses. Nous aurions
deux sergents blessis et une quinzaine de tirailletrs senigalais tues et d'autres hors de combat. a
Le fait est qu'une rebellion avait iclate parmi les indig&nes du sud. Mgr Crouzet, aprs l'alerte qui fut serieuse,
envoya a M. le Supdrieur gineral une depeche tdelgraphique pour lui faire savoir que tout le personnel de la mission, missionnaires et soeurs, etait sain et sauf.
Nous pourrons donner plus tard d'autres ditails. Voici
une leure du mois de dicembre 1904:
c Fort-Dauphin, 27 decembre 1904.

Je vous remercie de votre derniere lettre et des nouvelles
que vous me donnez. Bonnes ou mauvaises, je les partage
rs, pas pour la raison que disait T rence, mais bien
non
t
a

pour ce que nous enseigne si bien saint Paul: si quid patitur unum membrum, compatiuntur omnia membra.
a De notre c6td, nous avons etd, ces derniers temps, les
temoins d'6venements inattendus. Peut-6tre les premi6res
nouvelles parvenues en France out etd alarmistes, mais la
situation pouvait justifier les pires apprehensions, bien que,
par la grace de Dieu, la solution ait dte relativement bonne.
Voici les faits: lundi 21 novembre, M. Coindard etait A

(i8)

CARTE
DE

MADAGASCAR
ILE QOURBON OU DE LA REUNION
ET

ILE DE FRANCE OU ILE MAURICE
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MADAGASCAR
MADAGASCAR, grande ile de la mer des Indes, est A 4oo kilometres environ de la c6te orientale de 1'Afrique, dont elle est
separee par le canal de Mozambique. Sa superficie est de
6oooo00000 kilometres carres, c'est-a-dire qu'elle est un peu plus
etendue que la France. Sa population est evalude a 4 millions
d'habitants environ. Le chef-lieu de 'ile est Tananarive.
C'est au commencement du seizi-me siecle que les Portugais
decouvrirent cette grande Ile; ils 1'appelerent Saint-Laurent.
La France l'occupa en 1642. La colonie fut miserablement
administrie par le gouverneur Pronis, h qui il fallut enlever ses
pouvoirs, et par ses successeurs, et les indigines, exasperes par
les vols, les exactions et les mauvais traitements dont ils etaient
les victimes, se r&volthrent et massacrerent les blancs en 1672.
La France a depuis revendiqud ses droits sur Madagascar, et
elle s'est etablie definitivement dans l'ile A la suite d'une expedition militaire en 1895.
Saint Vincent de Paul avait envoye ses missionnaires A Madagascar au dix-septieme siecle et ils y demeurerent tant que les
colons francais y resterent (voyez Memoiresde la Congregation
de la Mission : Madagascar).Au dix-neuvieme siecle, la grande
ire a ete erigde en prefecture apostolique (1844), puis en vicariat apostolique (1848) confid aux Jesuites. De ce vicariat ont
eti ditaches recemment (1896) le vicariat de Madagascar septentrional confid depuis aux Peres du Saint-Esprit, et le vicariat
de Madagascar meridional confid aux Lazaristes.
Sur notre carte, les ETABLISSEMENTS actuels DES LAZARISTES

sont souligns. II y a des Filles de la Charitd de Saint-Vincentde-Paul a Fort-Dauphin ainsi qu'H Farafangana, oi la ldproserie
contient actuellement 45o lIpreux ( 905).

ILE DE LA REUNION
Sous le nom d'iles Mascareignes,ainsi appeldes a cause du
Portugais Mascarenhas qui les decouvriten i5o5. on designe un
groupe d'iles dont les prncipales sont 'ile de la Reunion et 'ile
Maurice.
L'ile de la RiUNION, autrefois lie Bourbon,est une lie frangaise
de l'ocean Indien, A 780 kilometres A l'est de Madagascar.
Des itablisseicnis de Lazaristes y ont existe au dix-huitieme
siecle a Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Benoit, etc.; et au dixneuvieme siicle A Saint-Paul et a Sainte-Suzanne. II y a des
Filles de la Charite a Saint-Denis et a Saint-Paul.
ILE MAURICE
L'ile MAURICE, prdcedemment appel6e ile de France et qui
appartenait i la France, appartient depuis 181o a 1'Angleterre.
Les missionnaires lazaristes ont desservi au dix-huitieme sidcle
tes paroisses de cette ile; au dix-neuvieme siecle, ils y eurent
aussi des etablissements aux Bambous et aux Pailles.

CARTE DE MADAGASCAR

(1905)
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Ampasimena, quand mon domestique vient nous annoncer
tout 6perdu que plusieurs blancs ont iti massacrds A une
journee de distance. Les mains des victimes, portees par les
dmissaires aux tribus voisines, 6taient autant de trophees
les encourageant A la revolte. La tribu de Romeloko nous
envoie le soir une deputation pour protester de son loyalisme et se dire fidele a la vie et a la mort. Belles paroles
destinees A endormir la vigilance et permettant d'attendre
1'occasion favorable.
a Cependant, le soulevement gagnait chaque jour d'importance, surtout par la desertion d'un grand nombre de
tirailleurs et de miliciens indigenes, composant tout l'effectif des differents postes de notre region. Le 3o novembre,
une colonne de trente-trois fusils se dirige vers Amparihy,
a une journie au nord de Manantenina, pour chatier les
rebelles ou du moins s'opposer a leur marche. Mais ceux-ci
reussissent a cerner a distance la petite colonne, lui envoyant, trois heures et demie durant, des feux de salve qui
coitent la vie au chef du district et a trois porteurs. Les
tirailleurs fiddles, sous les ordres d'un lieutenant, battent
en retraite, tenant en respect les fahavalo (rebelles) qui
n'osent se montrer en rase campagne, mais harcelent la
petite troupe, en s'abritant derriere les buissons, a une distance moyenne de 400 metres et s'iclipsent au coucher du
soleil.
. Le chef m'envoie un courrier de nuit pour me prier de
venir b6nir la tombe du chef de district, m'affirmant qu'il
n'y avait aucun danger. J'avais des raisons de douter de
cette affirmation, je me dirige n6anmoins vers Manantenina : trois rameurs et un enfant me conduisent jusqu'a
la tribu voisine, celle des Zafiniahazo, d'oil nous devons
nous rendre a pied jusqu'au poste. A peine ddbarqud,
je vois au milieu du village une centaine d'hommes
accroupis autour d'une case ou pleure une femme. Tous
sont armis de lances, de piques ou de haches. aSalut », leur
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dis-je; pas un ne repond, et les mines, deja severes, se
renfrognent encore. Autour du cadavre de leur ami, tui la
veille,ils meditent une vengeance contre les Francais qu'ils
rendent responsables de sa mort.
a Nous suivons notre route, croisant un certain nombre
de gens armes qui se rendent a lenterrement, ou peut-etre
de graves rdsolutions seront prises. Sans autre incident,
mais remarquant toutefois que mes hommes s'obstinent
contre leur habitude Ame laisser une avance de 5oo metres,
nous arrivons a Manantenina, que l'on met en dtat de defense, car lesfahavalo ont promis leur visite... L'enterrement est simple, impressionnant, la population de Manantenina et des environs y assiste, calme et presque recueillie,
cachant encore ses vrais sentiments. II dtait tard, je ne pouvais songer A repartir de nuit sans clair de lune et I'on
m'offrit une des trois pieces disponibles. Autour de nous
couchent les tirailleurs malgaches, quatre senegalais, des
femmes et des enfants. En tout pros de quatre-vingt personnes. Au dehors les sentinelles se repondent toute la
nuit: a Sentinelle, veillez, i.

Sentinelle, veillez, 2 x, et

ainsi de suite, chacune sur un ton different. Ces oraisons
jaculatoires m'en inspirent d'autres en m'empechant de
dormir.
a De grand matin, je prends congd des chefs et rentre A
Ampasimena.
- La physionomie du pays changeait: des hommes inquiets, silencieux, mifiants. Un commercant indigene me
rencontre : a Comment, monpira (mon PNre), tu voyages

usans armes, oh est ton fusil? -

Oh! lui rdpondis-je en

ce pays est mauvais, on n'y voit pas de gibier N,et
nous nous quittons. Une demi-heure plus tard on Parritait,
puis sur l'intervention d'un ami on le laissait repartir. Pour
nous, rien d'insolite. Nous arrivons a Ampasimena Amidi.
Aussit6t mon arriv&e connue, des femmes, des enfants,
quelques amis accourent radieux. a Quoi donc, leur dis-je,
Sriant,
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* vous m'aviez cru mort ? - Nous ne te le cacherons pas,
* repondent deux vieilles, on l'a dit et nous 'avons cru.
Les deux jeunes gens qui avaient garde la mission en.mon
absence avaient dte trrs inquiets, la nuit entiere s'itait passee en conciliabules auxquels il ne leur fut pas permisd'assister. Mieux encore, le soir, un homme influent vient me
dire: a Tu I'asichappd belle; les Zafimahazo voulaient te
a tuer pour se diclarer ainsi fahavalo. Un des leurs les en
a dissuad6s, et puis, ils ont pens6 qu'un repr6sentant du
a gouvernement ne tarderaitpas a passer par la et qu'il ~tait
a plus glorieux d'avoir sa peau que la tienne. i J'en dtais flatti.
a Tu as vu sur le rocher de Ravinkasin, ces hommes armes ?
a c'itaient eux qui devaient operer. a Ce mime chef qui me
filicitait si ingenument, ne devait pas tarder A se joindre
aux assassins, mais il gardait jusqu'au bout son air candide
et presque divou4.
a

Entre temps, le poste de Ranonmaf:r....

-•(- d::=.c

itait pillI et livri aux flammes.
a La nouvelle, d'ailleurs exagerie de ces fairs, arrive la
nuit a Ampasimena. La tribu sent se rdveiller ses vieux instinctset les chefs dicident de se defaire de moi et de piller i
leur tour. De grand matin, j'envoie mon-chr·p tiid, Pierre,
aux informations. II arrive tout d6fait a la sacristie au moment oi j'allais dire la messe de saint Francois Xavier. II
hesite longtemps et finit par me dire: a P. Coindard est tue! a
(J'appris plus tard qu'heureusement ce bruit etatt sans fondement). Je quitte les ornements blancs et cel6bre pour mon
confrere la messe de Requiem,me demandant si je pourrais la
finir... Les chefs appellent discr6tement aux armes, se presententan nombred'une dizaine dans la couret postentvingt
Atrente hommes armis, i quelques pas derrierela haie. Un
de mes amis qui essaye de plaider ma cause, est menace de
mort et se retire. Cest alors qu'on m'appelle d'une voix
forte. Je venais de consacrer. Je consomme aussit6t les
saintes espices et la riserve : je me recommande A Notre-
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Seigneur et me presente i ces braves gens. ls veulent plut6t me surprendre que m'attaquer en face: a Mon tils est i
SFort-Dauphin, me dit le chef, donne-moi une lettre pour
a leprevenirque... a Pendant cediscours lecercle sereferme
autour de moi et deux hommes cherchent a me saisir par
le con. D'un bond je suis hors du cercle, et, face aux agresseurs, je demande a Pun d'eux : u Que me veux-tu ? II ne
repond point.(( Its veulent me tuer a, dis-je a Pierre en
francais; le pauvre jeune homme n'ose ripondre, et baisse
tristement la tete. Je dis alors au chef : ( Tu demandes une
Slettre, fort bien, laisse-moi le temps de prendre le cafe, et
Sallez-vous-en tous au village. , Je lui tapai doucement sur
'ipaule pour vaincre son h6sitation... Assez 6tonnis, les
dix hommes finissent par ceder, et vont sans doute se consulter, tandis que le principal dit a mi-voix au second:
a Vaka handrares- trop lents, vous autres.
SJ'emm6ne aussit6t Pierre et !e cuisinier Etienne; nous
nous precipitons vers le fleuve o6 par bonheur se trouvait
une petite pirogue. Nous gagnons en quelques instants la
rive opposee et courons vers la for&t. Un regard jeti en
arriere nous montre la cour de la mission pleine de monde;
nous espirons que le pillage les retiendra quelque temps,
et nous permettra de nous cacher. Bient6t la grande for6i
nous abrite. Nous y errons jusqu'au soir essuyant un orage
formidable et ddsormais incapables de nous orienter. Enfin
apr6s douze heures d'une marche pinible, nous debouchons
dans un champ oi nous arrachons deux pieds de manioc
pour calmer la faiin. Coucher a la belle etoile. Vers onze
heures la pluie nous fait lever: nous errons encore trois
heures et reposons sur des pierres jusqu'au chant du coq.
Nous reirouvons enfin la route sillonnie par des hommes,
la plupart porteurs de lance : un village que nous traversons
n'est pas encore rivoltk,
mais on y forge des armes. A
mesure que nous avanqons vers Fort-Dauphin, la sCcuritd
semble plus grande: ce n'est qu'une apparence..Etienne
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rencontre un de ses parents qui essaie, les larmes aux yeux,
de le d6tacher de moi; le jeune homme, malgre ses craintes,
demeure a mes c6tes, surtout pour m'aider a passer les quatre fleuves quc nous devions traverser avant d'arriver: je
lui donne alois pour consigne de fuir si je suis attaque.
( S'il avait eti possible de mediter alors, que de reflexions
n'iveillait pas la vue de cet exode lamentable vers le nord.
Outre les hommes armes qui rejoignaient le gros des fahavalo, que de femmes affolees, avec leur bieb sur le dos,
hitant le pas sous la pluie! que d'enfants suivant leurs
parents et partageant leur inquietude sans trop se 1'expliquer Nous leur adressions, quelquefois la parole: leurs
rdponses etaient breves quand ce n'dtait pas un simple
signe. On se regardait bien en face etl'on se fuyaitmutuellement.
a A Sainte-Luce, Pierre est force de s'arreter : i a les pieds
enfles. Un peu plus loin je jette moq chapeau, rappelant a
Etienne la parole de Notre-Seigneur: a Que celui qui s'en« fuit n'emporte rien. ,
SC'est lundi, 5 ; voila pr6s de trois jours que nous marchons, et ce jour-lA nous avons fait 5o kilometres sous la
pluie: encore to kilom6tres et nous sommes a Fort-Dauphin. Tout a coup, nous apprenons le massacre d'un colon
aux environs de la ville, la panique des habitants, Pordre
de rallier le fort (construit par Flacourt). Un autre Malgache nous dit que Fort-Dauphin doit etre attaqud au coucher
du soleil. Mon pauvre Etienne n'en peut plus, je le renvoie
avec ma bneddiction et un cadeau, et continue ma marche,
resolu A passer la nuit dans la fordt s'il n'est pas possible
d'arriver ce soir-l. Heureusement les rebelles ne sont pas
venus et a six heures du soir j'arrive au fort ou toute la population blanche et crdole dtait refugide avec bon nombre
de Malgaches I Ceux qui A Tananarive connaissaient les
ressources de For-Dauphin, ont pu croire que tout etait
perdu. Le td~lgraphe etait coupd, les secours encore bien
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loin, et nous pouvions compter sur quinze soldats, plus les
tirailleurs et les volontaires malgaches. Ceux-ci, comme
leurs camarades du nord. avaient decidi de se sauver avec
leurs armes, apres avoir tue ce qu'ils auraient pu ! Si les
rebelles s'etaient entendus, s'ils avaient eu un peu de decision, l'extermination des blancs, consomm6e en 1672, la
nuit de Noel, se serait renouvelde ces jours derniers. Mais
ce peuple n'est pas guerrier.
e Le 20 decembre, les renforts arrivaient par mer, trois
cent vingt Senigalais avec leurs cadres. Ils operent dijA de
trois c6tis differents. Leur tzche est.idue, car les Malgaches
feront la guerre d'embuscades. Plusieurs sont exercis, possedent des armes et sont decidis Amourir plut6t que de se
rendre ! Nescis quiapericulosa est desperatio.
* Voila, Monsieur et res honori confrere, la suite de la
lettre que je vous ai 6crite sur la langue malgache... Tout
ayant etipilli chez moi, seriez-vous assez bon pour m'envoyer un briviaire et un Novum Testamentum, bien lisibles,
Avec mes remerciements je vous prie d'agrier mes meilleurs
voeux de bonne et sainte annie. -

CorrA.

v

Dans le journal le Temps du 18 mars i9o5, on trouvera
des renseignements sur l'dtat de la rebellion A la date du
8 fevrier et sur ses causes.

ETATS-UNIS
LA SALLE

Lettre de M. Thomas SHAw, pritre de la Mission,
a fM. A. FIAT, Superieur gendral.
St. Patrick's church; La Salle, Illinois, 8 janvier 1go5.

Je viens vous offrir les voeux de bonne annie de vos
enfants de cette maison; nous vous souhaitons la paix et
la joie de I'Ame qui surpasse tout entendement. Je viens
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vous faire conpaitre la marche de nos oeuvres dans notre
paroisse et nosmissions pendant ces deuxdernieres annees.
Ma negligence n'est qu'apparente. Car soyez certain mon
tres honore P&re, que je pense sans cesse a vous, a vos soucis et A vos inquietudes. Toutes les semaines, au moins, je
recommande A notre communaute assemblee de prier pour
vous et pour la maison-mere, pour que Dieu par l'intercession de saint V incent et de nos bienheureux mene toutes
choses a bonne fin.
Que puis-je vous ecrire d'agrdable et d'interessant ? 11 me
semble vous entendre dire avec le disciple bien-aime:
i Mon plus grand plaisir est de savoir que mes enfants
marchent dans la voie de la verite. *
Or, par la grice de Dieu les saintes regles laiss6es par
saint Vincent sont, je puis le dire, consciencieusement
observdes parmi nous.
Cette maison, I'une des plus anciennes de cette province
et par consequent de PAmerique du Nord, est reside fidele a
sa premiere institution: Ad salutem pauperum. La paroisse
fournit toujours une abondante besogne au zele des missionnaires ; mem si l'oeuvre des Missions n'etait pas attachie a cete maison, les seuls travaux de 1'exercice da
ministere et de P1'dification du co rps de Jesus-Christ Y
occuperaient tous les ouvriers.
Notre ville de La Salle ne compte que douze mille Ames,
dont environ quatre mille Polonais, douze cents Autrichiens, cinq cents Allemands, trois cents Italiens, deux mille
deux cent Irlandais; autant de races catholiques qui ont
chacune leur paroisse. Nianmoins notre eglise Saint-Patrice
prime toutes les autres; elle est surtout l'eglise des confessions; chaque annee nous avons pres de onze mille communions. Mais notre paroisse principale ne s'augmente pas de
cette race irlandaise, qui, il y a vingt ans, dominait dans
La Salle, et notre ville n'est plus comme jadis une colonie
irlandaise catholique. L'etat de nos ecoles en fait foi; de
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mime le nombre de nos baptdmes qui, en 1868, montait i
trois cents, en 1904 ne fut plus que de soixante-dix. C'est
unepreuve ividente de la diminution de la race irlandaise
dans ce pays. A n'ecouter que la nature, je m'afflige de cet
itat de choses, mais an point de vue surnaturel, tant qu'il y
aura des ames A sauver je me considererai comme Addbiteur aux Grecs et aux barbares a.
Je le mentionne avec plaisir: pendant que nos laborieux
confreres, dont deux sont charges de la paroisse, procurent
la gloire de Dieu par le bien des ames, ils sent secourus par
les Filles de Saint-Vincent et par les Freres de Marie, d'une
congregation francaise dont I'ceuvre d'education pour la
jeunesse est digne de tout eloge. Pour ce qui concerne nos
sceurs, ellessont, mon trds honore Pere, telles quevous les
desirez, fiddles a leurs devoirs dans les ecoles. Les resultats sont visibles dans les jeunes filles qui sortent de leurs
itablissements et font admirer cette oeuvre partout.
L'ceuvre des missions, qui est la premiere pour notre
Compagnie, n'est pas encore tres developp&e pour la petite
famille de La Salle, mais elle suffit amplement pour occuper deux de nos confreres. Le zdle cree toujours de nouveaux horizons. Les dioceses de Peoria, d'Alton, de Davenport, de Dubuque, de Milwaukee, de Lacrosse, de Chicago.
ce qui dquivaut a un tiers de la France, out et6 et demeurent encore le th&etre de nos travaux. Oh ! quelle foi nous
avons trouvee dans ce pays! Quelle foi vive et constante !
J'en trouve le temoignage dans le sacrifice que nos pauvres
gens s'imposenr pour assister a la sainte messe. Au milieu
des plus grandes rigueurs de l'hiver, on voit des membres de
nos families de fermiers et des families entieres se menre en
route a cinq heures du matin et parcourir des lieues entieres
pour assister au saint sacrifice. J- trouve aussi la manifestation de cette foi vive dans la frequentation du confessionnal oh le missionnaire reste parfois jusqu'a neuf heures
pour ramener les brebis egardes et gudrir les blessures de
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ETATS-UNIS
Les Etats-Unis de l'Amdrique du Nord, en anglais United
States of North America, designis souvent en anglais par
1'abreviation U.S. (United States), constituent la republique la
plus itendue du monde. On compte 5 259 kilometres de NewYork du cote de I'Atlantique h San-Francisco sur le Pacifique,
par le chemin de fer transcontinental. En 1890, la population
etait evalu6e H 62 millions d'habitants, dont 7 millions de nigres,
dans les Etats du Sud, et 3oo ooo Indiens.
His-rotu. - En I5 2, fut decouverte la Floride, et vers la
mcme epoque toute la cote septentrionale; les divers territoires
furent colonisis par des nations europeennes, mais A dater de
1776, les colonies proclambrent leur independance, et, en 1781,
1'Angleterre, qui etait surtout interessee en cette question, fut
obligee de reconnaitre cette independance. Les Etats-Unis sont
un pays de langue anglaise.
L'unite monctaire est le dollar d'or ou d'argcnt, connu
naguere en Louisiane sous le nom de piastre ou de gourde:
valeur : 5 fr. 25. II se divise en too cents; le cent est done d'cnviron 5 centimes. Les poids et mesures encore usites sont ceux
de la Grande-Bretagne; mais le systeme dicimal est devenu
legal.
DivisioNs. - La republique des Etats-Unis est composee
aujourd'hui de quarante-quatre Etats ayant chacun leur constitution et leur gouvernement; de six territoires regis par le gouvernement federal et d'un district federal, celui de Columbia,
oil se trouve la capitale de la Republique, la ville de Washington.
Mais si la capitale de I'Union est Washington, la veritable metropole par le commerce et la population est New-York, qui
renferme I 5oo ooo habitants, avec les villes qui l'entourent,
Brooklyn, Newark. etc. Les autres cites les plus importantes
sont Philadelphie, Baltimore, Boston. Cincinnati, Saint-Louis,
Chicago, la Nouvelle-Orlans, San-Francisco, Milwaukee, qui
renferment chacune plus de ioo ooo habitants.
Tous les cultes sont toleres aux Etats-Unis. Les cultes
retormis v dominent, presbyteriens, anglicans, mithodistes, etc.
Les catholiques y ont, sans les colonies, quatre-vingt-neuf sieges
episcopaux dont quatorze archeveches (Annuaire pontifical de
o905).
Les

ETABLISSEMENTS DE LA CONGRGATION DE

A MISSION SOnt

soulignes sur notre carte. lls sont repartis depuis z888 en deux
provinces, orientale et occidentale, separees par une ligne verticale qui est supposee partir de I'ouest de I'Etat d'Indiana au
nord et aboutir a l'ouest de 1'Eiat d'Alahama au sud.
Les Etablissements ayant cessd d'exister sont soulignes par
un pointille.
Pour les ETABLISSEMENTS DES FILLES DE LA CHARIT1,

les Annales des Dames de la Charite.

voycz

-

257 -

plus d'une:Ame abattue et decouragee. Ce trisor des trisors,
la foi simple du pauvre peuple qui attendrissait le cceur de
saint Vincent, ily a des siacles, voila ce qui enflamme
encore le plus froid des missionnaires et le dispose a tout
sacrifier et A se sacrifier lui-meme pour le salut des Ames!
Jamais, depuis des annees, cette foi des chritiens ne fut
plus manifeste que pendant le jubili en I'honneur de la
Vierge immaculie. Le peuple de Marie, j'entends le peupie franqais, a ici un imule dans la solide devotion A
Celle que Dieu aime par-dessus toutes les autres creatures.
A peine le Saint-Pere avait promulgud le jubild, que les
fideles serviteurs de Marie se sentirent enflammds de son
amour; la ferveur augmentait A rapproche de la fete et
quand le 8 dicembre vint cl6turer le jubild, toutes les
eglises aux alentours 6taient comme des fournaises ardentes
d'od s'ichappaient des flammes d'amour envers Jesus et sa
sainte Mere. Le peuple s'approcha en foule de la sainte
table et dans une cerdmonie touchante, au milieu des
chants de louange, les fideles couronn6rent leur Mere du
ciel. Voili comment fut cilebree cette belle fete de Marie
dans les eglises de nos grandes villes.
Voici le nombre des absolutions donnies dans nos missions.
4 8oo
..
En i903...............
En 19o 4 . . .............
.. .
7 ooo
Total ..... . .
8oo
Je ne puis terminer cette lettre, mon tres honord P6re,
sans vous dire un mot de notre maison centrale, le saminaire Sainte-Marie a Perryville.
Ce que votre illustre predecesseur M. Etienne nous dcrivait chaque annde de cette cheremaison-mere de Paris, en
un certain sens, je puis le dire de la famille de Saint-Vincent
dans le nouveau monde. M. Etienne nous icrivait, en effet,
que la maison-mere faisait sa joie et sa vie parce que resprit de saint Vincent y vivait. Je puis dire la meme chose
17
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de cette maison. Tout impressionne et edifie les missionnaires qui peuvent passer quelques heures dans cette paisible demeure: dans notre spesgregis,jeveux dire dans nos
enfants de I'icole apostolique, la ferveur se joint aux beaux
talents et aux habitudes studieuses; la tenue modeste de
nos seminaristes, le serieux de nos itudianms; le suaviter
in modo et lefortiter in re de nos professeurs et des directeurs; les pr6cieuses qualitesdu supirieur; la prudence, le
divouement, la gdndrositi du visiteur qui est le fondateur
de I'hritage de saint Vincent en Amirique, tout contribue
A I'Fdification. Puisse cette chtre maison subsister long,
temps, devenir de plus en plus florissante, bien qu'il me
semble difficile d'ajouter quelque chose i sa perfection.
Une fois de plus, je prie Dieu de vous bdnir et de vous
censerver longtemps a notre affection et je demande humblement votre benidiction pour vos enfants de cette maison et pour nos oeuvres.
Thomas A. SrAw.
La Salle, ville de l'Etat d'lllinois (region centrale des EtatsUnis), sur Ia rive droite de l'Illinois et sur la ligne de chemin de
fer de Chicago a RockIsland. Ville commerjante. Elle porte le
nom de Robert Cavelier de La Salle, n6 a Rouen en Normandie,
qui alla explorer la region des Grands Lacs, la riviere d'Illinois
et le Mississipi (1682) et prit possession au nom de la France de
ce vaste territoire qu'il appela la Louisiane. La ville de La Salle
ddpend de l'dveche de Peoria.

BALTIMORE

Lettre de M. O'DoNooGHuE, prdtre de la Mission,
a M. A. FIAT, Superieurgindral.
Baltimore, paroisse de l'lmmaculde-Conception, le

25

janvier

9go5.

Ce m'estun plaisirdepouvoirvous direque l'onvitheureux
dans notre communautd au milieu des nombreux travaux
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de cette grande paroisse, sans compter les soins que nous
donnons A huit maisons de Filles de la Charite dans cette
ville et aux environs.
Comme je fus longtemps employ i roeuvre des missions,
je suis aussi tres heureux de pouvoir vous dire que deux
groupes de nos confreres se livrent constamment A cette
oeuvre et obtiennent un grand succ6s. Oh ! que je voudrais
qu'on puisse nous riserver deux confreres qui, tout en
dependant de cette maison, selivreraient aux missions dans
la region au sud de Baltimore, en particulier dans la Virginie et dans la Caroline nord et sud. Cette oeuvre apostolique rejouirait grandement le coeur de S. Em. le cardinal
Gibbons, notre archeveque; car je puis vous assurer, mon
tres honore Pere, que tous vos enfants, les pritres de la
Mission comme les Filles de la Chariti, jouissent de la
bienveillance de Son Eminence. Depuis que vous m'avez
place A la thee de cette maison, Son Eminence nous a donne
plus d'une preuve de sa tendre affection. Ainsi, le 8 dicembre dernier, a la fete de l'Immaculke-Concep;ion, le cardinal quitta sa cathidrale pour venir officier pontificalement
en notre eglise et celebrer avec nous le jubild de Marie
dans notre eglise paroissiale. Avant la grand'messe il donna
la confirmation A un grand nombre d'enfants et d'adultes;
il fut notre h6te presque toute la journie.
Grace A la vertu et au zele de nos confreres, cette paroisse
a donn, d'excellents sujets a notre communautd et le bien
continue: aujourd'hui six ou huit de nos paroissiens sont
de brillants il6ves de notre ecole apostolique de Germantown.
Nous sommes heureux de constater le bon etat de sant
de notre venerable et tras aimd visiteur M. Mac Gill; il continue de remplir son office; Pannie derniere, il fit la visite
de cette maison, A notre grande edification et pour notre
bonheur.
Th. M. O'DONOGHUE.
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BALTIMORE, ville des Etats-Unis d'Amdrique, dans l'etat de Maryland. La population est de trois cent cinquante mille habitants ;
situ6 au bord de la baie de Chesapeake, pres de l'Atlantique, le
port de Baltimore, vaste et commode, est I'un des plus commer"ants du monde. Archev&ch6. - C'est un seigneur irlandais, le
comte de Baltimore, originaire d'une petite ville de ce nom en
Irlande, qui colonisa le Maryland; par reconnaissance, on a
donne son nom a la Baltimore des Etats Unis.

BOLIVIE
Lettre de M. Emile NEVEu, prftre de la Mission,
a M. MILON, secretaire gendral,
La Paz, 3o novembre 19o4.

Nous avons eu notre distribution de prix au s6minaire
d'Arequipa le 6 novembre, et immediatement apres je suis
parti pour aller precher les retraites des Sceurs a Puno et
A La Paz.
PUNO
A Puno, les sceurs sont charg6es de l'h6pital de SaintJean-de-Dieu. Elles s'occupent encore des classes externes
et d'un asile fort intdressant, car quelquefois il se compose
de deux cents enfants dont la plupart sent de petits Indiens
qui donnent beaucoup de travail a la saeur charg6e de les
instruire. Comme pour prIsquc tous les
tiabissements
ues
sceurs au Perou, c'est une soci6et de bienfaisance qui se
charge de pourvoir au traitement des- sceurs et aux necessit6s des malades.
La maison ne pr6sente pas un vilain aspect et elle jouit
d'un excellent point de vue, car elle domine le lac Titicaca,
le lac sacr6 des Indiens, situ6 a 3 80o metres au-dessus du
niveau de la mer. Berceau du fondateur de la dynastie
des Incas piruviens, Manco Rapac, le fils du soleil, qui se
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maria avec Mama Ollo, lelac a vdritablement frappel'imagination des Indiens. De ses eaux etaient sortis les dieux et
sur une de ses rives, au sud-est, a Copacabana, dtait pr6cis6ment un sanctuaire consacre au soleil, i c6t6 duquel
se trouvait une residence des vierges nomm6s Nusttas.
Actuellement la Vierge des vierges, celle des chrdtiens, y a
son sanctuaire tris frequente, surtout du 6 au 5 aoQt. J'ai
eu le plaisir moi-meme d'aller prier dans ce sanctuaire,
celebre d6ji par le grand poete dramatique, Calderon de
la Barca. La statue de la Vierge est vraiment remarquable;
haute d'un metre, en bois d'aloes, elle est l'oeuvre de 1'Indien Tito Yupangui (vers I58o).
Mais je m'eloigne considerablement de Puno et vous
allez croire que situd au bord d'un si beau lac, Puno est
une autre riante cite de Geneve ou 1'antichambre du paradis. Non, Puno n'est point une ville belle comme Geneve
et si elle est I'antichambre du paradis, c'est I'antichambre
telle que I'a d6crite Notre-Seigneur, c'est-i-dire la via
angusta et I'arctaporta. D'abord, pour s'y rendre il faut
monter a plus de 5 ooo metres et ceux qui souffrent du
coeur ne peuvent s'y aventurer sans danger. II faut aussi
n'avoir pas peur des tempetes et des orages, car A Puno les
tempetes sont fr6quentes et affreuses, et le froid quelquefois
intense. Pour ce motif, il n'y a point de v6egtation et m6me
pour avoir de la viande il faut attendre que les Indiens se
decident a vous 'apporter. Les sceurs qui aiment les sacrifices soint vcritabl•ement bien a Puno. IA est vrai que les

consolations ne manquent point et beaucoup de bien se
fait a l'h6pital. Cette annie, la premiere communion s'est
accomplie comme en France, et vous auriez 6et touch6 de
voir les trente-quatre enfants des soeurs s'ecrier avec leurs
parents: a Oh ! que nous sommes contents ! jamais nous
n'avions vu de ceremonies aussi belles que celles de la
renovation des promesses du bapteme, etc.
Les malades ont eu aussi leur petite mission pour se
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preparer au jubile. Un missionnaire venu d'Arequipa,avec
M. le chanoine Vilarde, zel6 directeur des Enfants de Marie
et M. le chapelain de I'h6pital, docteur Sanchez, se sont
distribues les sermons. Mgr Riquesme, vicaire general, si
bon pour ies sceurs, avait octroy6 toute permission. Dans
chaque salle des malades on disait la messe qui etait suivie
de I'instruction. A sept heures et demie, il y avait messe
encore i la chapelle avec instruction pour les enfants de
Marie externes, les employees et les enfants des classes.
Quelques instants apres cette deuxikme instruction, le
missionnaire se rendait aux classes faire le catechisme,
pendant que M. le chapelain faisait le tour des salles, parlant l'idiome aymara aux malades indiens qui ne comprennent pas la langue espagnole. Le soir, les exercices 6taient
les memes que le matin, catechisme, instruction et benediction du saint Sacrement. Les fruits de la petite mission ont et6 des plus consolants; sans compter le bien qui
s'est fait parmi les Enfants de Marie externes et les enfants
des classes, celui qui's'est fait parmi les malades a bien
consold les soeurs et rdjoui le coeur du missionnaire. Presque tous les malades se sont confesses et quelques-uns ne
I'avaient point fait depuis longtemps. Pauvres gens! ils
ktaient si contents aprs leur confession qu'ils embrassaient
le missionnaire cinq a six tois, et le lendemain ils se mettalent a genoux devant lui le suppliant de ne point partir
on au moins de revenir. 11 est sOr qu'on aime toujours
revenir dans une maison oih 'on peut faireel bien et oC
les sceurs sont si unies et si zel6es pour se devouer au service des pauvres.
LA PAZ
A La Paz, les ceuvres des soeurs sont fort differentes, car
ce n'est point un h6pital qu'elles dirigent mais un hospice
d'invalides et une maison de charite. L'h6pital de la ville
est dirigee par les sceurs de Sainte-Anne. L'hospice de
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Saint-Joseph, dirig6 par les Filles dela Charite, a 6t6 fonde
par un Pere Ricollet, le P. Sans, qui n'avait que cinq
r6aux, c'est-a-dire 5o centimes pour commencer I'ceuvre.
11 r6ussit toutefois i grouper quelques personnes g6enreuses et k obtenir du gouvernement la maison que les
seurs occupent actuellement. D'une maniere tout i fait
extraordinaire, les sup6rieurs majeurs de Paris approuverent ie projet du P. Sans et envoyerent des sceurs qui
certainement allaient bien etre logdes a I'enseigne de la
Providence. La v6neree soeur Angelique, superieure de la
maison des orphelins d'Arequipa, qui avait accompagne
la sceur visitatrice Borda, lors de la fondation, raconte
bien souvent cor bien grand fut le d6nuement qui fut le lot
des premieres sceurs. Mais la sceur Stephanie Bouchet, la
premiere sup6rieure, par ses ressources personnelles, rem&
dia un peu ala situation et elle a biendroit,semble-t-il, au
titre de fondatrice. Ce titre, La Paz le lui a bien dicerne
le jour de son enterrement (elle est mortele 21 juin 19o1);
ce fut un v6ritable triomphe, au tdmoignage des sceurs
qui &taient prisentes. Encore aujourd'hui on parle dans
toutes les families de ma sceur Stephanie, K la sainte
comme disent les uns, a notre bonne mere j, comme la
nomment les autres.
Maintenant que 1'hospice a vingt-deux ans d'existence,
il commence A etre sur un bon pied. La municipalit6 lui
assure une rente mensuelle et les enfants par leur travail
de broderie et de fleuriste gagnent une partie de leur pain.
En outre ies legs en faveur de i'hospice eO'1imic;cuini a

re

assez nombreux, et Mgr I'eveque m'assurait qu'il y avait,
toute esp6rance qu'ils iraient se multipliant.
L'administration de 1'hospice est tres favorable aux
soeurs. Le president en est M. le chanoine Joseph-Michel
Molina, le doyen du chapitre, qui est trbs d6vou6 pour les
deux families de Saint-Vincent-de-Paul et a qui nous
devons beaucoup de reconnaissance. M. Julien Cisneros,
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le trdsorier de I'administration, est un des meilleurs chretiens et tout ddvou4 a nos soeurs. Les Peres Rdcollets ont
h6rit6 de l'affection du P. Sans pour la maison.
Elle est vraiment interessante cette maison de SaintJoseph de La Paz. A la pone, vous rencontrez un pauvre
invalide qui n'a point de jambes, qui est estropie d'une
main et qui ne peut prononcer que des paroles inintelligibles. Mais je vous assure qu'il remplit bien son office et
que je n'ai point besoin de cloche pour annoncer ou mon
d&part ou mon entree. Des qu'il m'apercoit, il se met a
chanter, a crier: Mankik, Mankik, etc., tellement il est
content de me voir. Je vous assure que c'est r6ciproque et
j'ai bien du plaisir de voir heureux mon bon Mankik. Des'
que vous entrez vous apercevez d'autres invalides, des
muets, des aveugles, des sourds, des estropies, que sais-je?
Rien ne manque; meme les fous, qui viennent dans cet
asile des malheureux. On les occupe comme l'on peut; ils
s'entr'aident mutuellement, et quelques-uns meme s'occupent a faire des fleurs pour les gglises.
Plus loin se trouvent la toute petite cour et les salles
destindes aux invalides-femmes. Oh! comme le coeur se
serre en voyant ces pauvres creatures denu6es de raison.
ou privees de la vue, servies par d'autres estropi6es ou
muettes. Cela fait mal; et cependant si, le jour de la fete de
la sceur superieure, dans leur refectoire bien ornd, vous
aviez vu les aveugles faire leur compliment, et les muettes
danser, vous en auriez et6 touch6, et vous vous seriez
6crid que saint Vincent dolt etre content de !a maisu3
de
La Paz.
Pres du compartiment de ces bonnes anciennes se trouve
la creche oi les sceurs recueillent les pauvres bbe6s qu'elles
rencontrent quelquefois A la porte de leur maison ou & la
porte de Peglise. Au-dessus, se trouve l'orphelinat des filles
divis6 en deux ou trois sections. Elles sont actuellement
quatre-vingt-cinq. On ne les reqoit pas apres 1'age de dix
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REPUBLIQUE ARGENTINE
HISTOIRE. - I.a REPUBLIQUE ARGENT'IN OU du Rio de la Plata
cst ainsi nommee a cause du vaste estuaire du rio de la Plata
- en francais Riviere d'argent - dans lequel le grand fleuve
Parana deverse ses eaux. Cet Etat occupe une des positions les
plus heureuses par ses richesses naturelles et son climat dans la
zone temperee de l'Amerique meridionale. II a une superficie
de 2Soooo0
kilometres carres; il a done quatre fois plus
d'etendue que la France. Mais sa population est seulcment de
4 millions et demi d'habitants. On parle I'espagnol.
L'espagnol Juan Diaz de Solis reconnut le premier en 1515 le
large estuaire du rio de la Plata. En 18to, fut proclamie l'inddpendance du pays. Le chemin de fer transandin qui se
construit et qui passe par Mendoza mettra Buenos-Ayres a deux
jours de Valparaiso et de Santiago du Chili.
L'unit6 de monnaies est la piastre ou pesos; valeur, 5 fr. 25.
Pour les poids et mesures, le systeme decimal, adoptd legalement,
s'introduit peu h peu. De meme au Paraguay et i l'Uruguay.
Dlvisioss. - L'Argentine est une republique feddrative dont
la capitale est Buenos-Avres. Elle comprend un districtfideral
(Buenos-Avres, ville et banlieue), quatorze provinces et quelques
territoiresdans le sud, non encore eriges en provinces.
11 y a un archeveche, Buenos-Ayres, et sept ev&chhs.

PARAGUAY
La republique du PARAGUAY est ainsi appelee b cause de la
grande riviere de ce nom, qui est la plus importante voie de
communication de cet Etat et qui se jete dans le Parana sur le
territoire de 1'Argentine. La superficle de cette republique est
de 253 ooo kilometres carres, un peu moins que la moiti6 de la
France; la population est d'environ 450 ooo habitants.

Le Paraguay proclama son independance en 18 11. La capitale
est 1'Assomption et le territoire est divise en soixante-dix
departements.
11 y a un seul evEchi, le siege en est a 1'Assomption.

URUGUAY
La rdpublique de 1'URUGUAY ou Banda oriental est situde
dans 1'Amerique meridionale A l'orient du fleuve Uruguay, qui
lui sert de limite de ce c6ti; de 1lle nom de Bande orientale.
La sucrfici~ es de 79 000 kilometres carris, un peu plus du quart
de la France; la population est de 700 ooo i 8oo ooo habitants.
C'est en 1828 que fut reconnue la republique inddpendante de
"'Uruguay. - La capitale est Montevideo : la republique est
divisee en dix-neuf departements. II y a un archeveche, Montevideo, et deux ev&ches, Melo et Salto.
Dans ces trois republiques, la religion catholique est la religion
de l'Etat, mais tous les cultes sont tolerds.
Les ETABI.1SSKMENTS DE LA MissioN dans ces trois republiques
sont soulignes sur notre carte. Pour les ETABLISSEMENTS DES
FILLES DE LA CHARITE,

Charitd.

voyez les Annales des Dames de la
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ans et elles doivent rester jusqu'a vingt et un ans. Apres
cet Age plusieurs comprenant les dangers du monde disirent demeurer dans la maison jusqu'a ce qu'elles puissent
se marier. Oh! comme il serait desirable de pouvoir les
garder, ou au moins de pouvoir chaque dimanche les
r6unir et continuer ainsi l'ceuvre de preservation et d'6ducation. Quelques-unes restent occupies a l'office des fleurs.
L'orphelinat des garcons est aussi tres considerable; il
y en a soixante-dix-huit. Des maitres habiles viennent de
dehors leur apprendre les divers metiers de tailleur, cordonnier, imprimeur, charpentier, etc. C'est une vraie petite
ville que cette section. Inutile d'ajouter qu'elle n'est point
morte, car les petits garcons boliviens semblent fort
6veilles.
Une grande chrdtienne de La Paz, Mme Clavijo, a fonde
tout r6cemment (25 decembre 1895) a c6t6 de Plorphelinat
un asile grand et spacieux rivalisant certainement sous
tous les rapports avec les meilleurs asiles d'Europe. Quatre
cents enfants viennent, du 15 d6cembre au i5 octobre,
apprendre les premiers principes de la religion et des
sciences. A La Paz on est dmerveilld de voir les progres
qu'ils r6alisent soit dans I'criture, soit dans la lecture, et
la superiorit6 qu'ils obtiennent sur beaucoup d'autres
enfants bien plus ages qu'eux .
Mais il vous reste a voir une des oeuvres intdressantes.
Entrez dans cette cour; ce four est pour faire cuire de l'amidon; cette multitude de petits fers A repasser que vous
voyez sur ce grand fourneau va disparaitre bient6t. Des
petites filles indiennes au nombre de cent vont venir les
i. Dans I'eglise est drige un autel i la sainte Agonie de Notre-Seigneur. L'archiconfrerie de ce nom est trds prospere ALa Paz et comprend meme des soldats en grand nombre. Le zele directeur est
Mgr Bavia, vicaire general et confesseur ordinaire des sceurs depuis
la fondation, trds devoue aux ceuvres de la famillede saint Vincent,et
tres exact aux reunions de I'archiconfrerie. Mgr Bavia s'occupe aussi
tres activement des Enfants de Marie qui se reunissent chez les Filles
de la Charite.
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prendre pour repasser le linge qu'elles ont lave hier au
soir. Qu'il est intrressant de les voir travailler ces pauvres
enfants vetues selon I'usage indien, c'est-i-direnu-jambes,
les robes jusqu'au genou et un petit chapeau rond sur la
tkte. Beaucoup ne comprennent pas l'espagnol, parlant
seulement l'idiome aymarra, et bien souvent eles ne savent
pas un mot de religion. Elles sont a 'hospice pour differentes causes et une fois entrees elles n'en peuvent sortir
qu'A vingt et un ans. I1 est intiressant de les voir, le
dimanche, vetues d'une dizaine de jupes courtes et ornres
d'un chile tres voyant, executer ces danses indiennes, mouvementses mais fort d6centes, qui ne manquent point de souplesse et de grace,
Si maintenant vous voulez venir voir 1'eglise qui est
publique et qui sen de chapelle paroissiale, vous aurez vu
toute la mai son et vous avouerez avec moi que les huit
soeurs de La Paz ne vivent pas sans rien faire. Et encore,
je ne vous ai donn4 que la description de la maison; que
serait-ce si je vous racontais une de ses petites fetes?
Certainement vous solliciteriez pour 1'hospice de SaintJoseph de La Paz les meilleures bneidictions de saint
Vincent et de Marie Immaculde.
Emile NEVEU.
Puno, ville du Pirou, chef-lieu du departement du m8me nom
a 915 kilometres au sud-est de Lima, pres de la rive occidentale
du grand lac Titicaca. C'est une station du chemin de fer de
Mollendo-Arequipa- La Paz: la nopulation et de 6 5eo hAhimbn-

Le departement de Puno est forme de deux parties distinctes
s6paries par le Cordillere orientale; on y signale de grandes
richesses vegetales et minerales. Ev&chd.
La Paz, ville de Bolivie, ancienne capitale (a distinguer de La
Paz, ville du Mexique, capitale de la Basse-Californie). Cette
ville est h 422 kilometres an nord-ouest de Sucre on Chuquisica,
la capitale actuelle; c'est le chef-lieu du departement de La
Paz. Ainsi nommie, lors de sa fondation en 1548, en memoire
de la paix qui suivit la ddlaite de Gonzales Pizarre, cette ville a
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environ quarante mille habitants. Le chemin de fer met La Paz
en communication avec la c6te du Pacifique par Arequipa et
Mollendo. Eveche.

NOS DEFUNTS
I. M. Boscat(Louis), pretre, ddcede i Shang-hai (Chine),
en d6cembre go04; 57 ans d'age, 39 de vocation.
2. M. Buczkowski (Antoine), pretre, dicede a Cracovie
(Autriche), le 3o decembre 1904; 29, 13.

3. Frere Van Gysel (Andre), clerc, deced&e

Panningen

(Hollande), le 3o dcembre 1904; 26, 7.

4. M. Derler (Martin), pr6tre, d6cd6e
Vienne (Autriche), le 2 janvier 19o5; go, 53.
5. Frbre Schlor (Joseph), coadjuteur, d6cdd it Graz
(Autriche), le 8 janvier 19o5 ; 64, 35.
6. M. Lizaso (Joseph), pretre, dec6de. Teruel (Espagne),
le 7 janvier 19o5; 25, 9.
7. M. Scipione (Pierre), pretre, dec6de en Chihe, en janvier 19o5; 35,

g9.

8. M. Guillaume(Eugene), pretre,deced6& Carcassonne
(France), le 23 janvier 19o5 ; 6o, 4 o .

9. M. Bayo (Antoine), pretre, d6ced ia Palma, ile de Majorque (Espagne), le 21 janvier 1905 ;78, 52.

io. M. Rosset (Edouard), pr6tre, dec6d& a la maisonmere, a Paris, le 3o janvier 19o5 ; 74, 53.
Frre Nigr; (Paul), cnndjuteur decede i Lille, le
F-.
4 f6vrier 1905; 78, 51.
12. M. Verniere (Theodore), pretre, decede a Dax
(France), le 16 fevrier 19o5; 73, 40 .

I3. Frere Grant (Alexandre), coadjuteur, dce6dd h Blackrock (Irlande), le 26 f6vrier 1905;

70,

29.
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A M. Edouard Rosset, pretre de la Mission, recemment
ddcdde en la maison de Paris, la Congregation est redevable d'un livre fort important, la Vie de M. Jean-Baptiste
Etienne, quatorzieme sup6rieur g6enral. A cause de cela,
particulierement, la m6moire de M. Rosset merite d'4tre
conserv6e. On sait le grand role que remplit M. J.-B.Etien-

U.

IDOUARD

ROSSET

Pretrade Ia Mission (t83-19go5).

ne dans la restauration au dix-neuviime siecle des deux
familles religieuses de saint Vincent de Paul; M. Rosset
a 6crit en traits fort prdcis cette biographie. Les documents
en sont exacts et le livre fait justement autoritd ; c'est une
importante contribution a I'histoire g6nkrale de la Congregation.
Pr6c6demment, il avait publid un travail important et
honorable pour nous: ce sont les Notices bibliographiques
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sur les ecrivains de la Congregationde la Mission. (In-8,
Angouleme, 1878.) On y peut constater que tout en le
faisant d'une manikre discrete, comme cela convient a leur
genre habituel de vie, les membres d'une Congregation
vouee en grande partie comme la notre a l'enseignement
du clerge, n'ont pas v6cu oisifs ou paraissant se ddsinteresser de la science qu'ils avaient mission d'enseigner. Ce
livre laissait voir, avec la parfaite competence, le savoirfaire de l'auteur. Aussi, a la date du 12 avril 1882, M. Tamizey de Larroque, critique appreci6 et homme de beaucoup de goat, dcrivait a Fun des confreres de M. Rosset,
M. PNmartin : a J'ai lu avec grand intmret les Notices
bibliographiques.C'est un recueil tres bien fait, et je vous
prie, quand vous en aurez l'occasion, de transmettre a
I'auteur les plus cordiales fdicitations d'un bibliophile
qui n'aime bien que les bonnes choses. , M. Rosset avait
mis en tete de son volume l'indication a premiere serie ),
qui appelait une continuation. Au lieu de faire une a seconde s6rie » en mentionnant les ouvrages parus depuis la
publication de son volume, il eat preferd remanier et
completer sa premiere redaction et le r6editer. II avait
commenc6 ce travail : 'affaiblissement de ses forces en a
interrompu la continuation : il nous en reste les materiaux.
Dans tout ktablissement oh 'on a vecu pendant une assez
longue periode, ii est louable de laisser au moins quelques
notes historiques. Ce serait payer un tribut A Phistoire
locale ; ce serait aussi prevenir des erreurs un peu surprenantes et certainement regrettables, comme, ici et la, c'est
arrive. M. Rosset a eu, lui, l'heureuse pensee, pendant le
sdjour de vingt annees qu'il fit a Angouleme, d'dcrire un
Memoire historique sur le seminaire d'Angouleme (In-8,
Angoul6me, Gounard, 1869). L'ouvrage est fait avec ce
soin de l'exactitude qui doir etre une loi absolue.
M. Rosset a laiss6 aussi une Explicationde la mdthode
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d'oraison a Irusage du siminaire de La Rochelle (La Rochelle, Texier, 1891, in-2 4 ). Ces explications ont et6 donnies aux el6ves du grand seminaire par M. Rosset pendant
qu'il dtait superieur de cet etablissement.
Au congres des superieurs de s6minaires tenu a Paris a
la maison-mere, au mois de juillet 1894, on avait emis le
d6sir qu'un Manuel de piedt fat compose a I'usage des
grands s6minaires dont la direction est confiee a la Congregation de la Mission. Souvent ces dsirs restent stdriles
faute d'un homme qui mette ensuite la main a leur realisation : M. Rosset se sentait de taille a accomplir ce travail
de modeste dimension mais de grande importance, et qui
requdrait de particulieres qualiths d'experience et de sagesse. Des l'annie suivante, 1895, il donna une premiere
edition, et en 1899 parut une deuxieme edition du Manuel
de piet a l'usage des seminaires dirigdspar les prdtres de
la Congregationde la Mission (Paris, Roger, 1899 ; in-32
de 520 p.) L'auteur avait parfaitement r6alise son dessein.
Des 1896 avait paru une traduction italienne de ce livre
sous ce titre Direttoriodei chierici,etc., c'est-i-dire : a Directoiredesclercsetdes seminaristes ou Manuel de pidtde
l'usage des seminaires d'Italie compil6 (compilato) par un
pretre de la Mission. Naples, 1896. D Le compilateur du
Manuel a Fusage des seminaires d'Italie avait, sans y faire
allusion ni dans son titre ni dans sa preface, simplement
traduit tout entier le livre francais, et, sauf 1'horaire et ce
qui s'y rappore, daome linttraleeat ea seize chapitres les
seizechapitres du livre de M. Rosset. C'etait un hommage
au merite de 'oeuvre ; il eat Wetdesirable qu'on y trouvat un hommage a 'auteur en diclarant que c'6tait une
traduction.
Lorsque paraitra un volume des Notices biographiques,
des Missionnaires pour faire suite A celui qui s'arrete a
'annee 1887, M. Rosset y aura certainement sa place. Des
maintenant nous citerons ces quelques lignes d'un article
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tres elogieux et tres juste que lui a consacr6 la Semaine
religieuse du diocese d'Angouldme (5 fevrier 1905): a Petit
de corps et d'aspect ascetique, ii avait une vivacitd du
regard qui d6celait chez lui l'homme d'dnergie et d'autorite. C'6tait un esprit eminemment lucide, aussi son enseignement toujours precis, d'une grande clartd, 6tait accessible a tous et assimilable sans effort. Sa pie.: etait solide
et la sensibilitd n'y dominait point;,il prisait dans les futurs pretres plut6t l'effort tenace d'une volontd ferme et
gendreuse; sa direction large, prudente et sire 6tait aimee
des eleves et les attirait en grand nombre aupres de lui.
Les s6minaristes ou les pretres du diocese, qui voulaient
avoir recours i ses lumieres, le trouvaient toujours accueillant et bienveillant, prit a les entendre et a les eclairer.
Les annees d'Angouleme, les plus belles de sa vie, celles
dont il a garde le plus vif et le plus doux souvenir, s'6coulaient rapides et heureuses (1856-1878).
M. Rosset fut ensuite professeur de thoologie au grand
s4minaire d'Evreux (1878-1885), puis supdrieur au grand
seminaire de La Rochelle, partout tres apprdci&. II prit sa
retraite en 19go, et apres quelques mois de ministire spirituel i la maison des Filles de la Charit6 ; ChAteau-l'Ev&que, frapp6 d'une attaque de paralysie ii dut se retirer a la
maison-mere A Paris. En 1902 (1 5 septembre), il avait cl66bre le cinquantieme anniversaire de son entree dans la
Congregation de la Mission : il distribua a cette occasion
une simple imiage

Fepr~isenant saint Vincen

de Paul, a

dos de laquelle il avait fait imprimer seulement ces paroles
de nos psaumes, ingenieusement appliqudes et empreintes, en cette circonstance, d'une pieuse melancolie : Vespertina oratio ascendatad te, Domine, et descendat nsler
nos misericordia tua. C'est-a-dire a Que la priire du soir
(de notre vie) monte vers vous, 6 mon Dieu; et que votre
misericorde descende sur nous.
M. Rosset 6tait n6e Conches, au diocese d'Evreux, en
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1831; il s'est teint pieusement i Paris, le 3o janvier 1905.
NOS CHERES S(EURS
Jeanne Pujol, dicedde
1l'Hospice de Lavaur, France; 67 ans
d'ige, 46 de vocation.
Rose Benet, Maison de Charite d'Aubervilliers, France; 8o, 51.
Clotilde Bini, Maison centrale de Sienne, Italie; 44, 24.
Caroline Weiss, Maison centrale de Cracovie; 58, 32.
Louise Ricci, Maison centrale de Turin; 81, 57.
Edwige Argau, H6pital de Cantu, Italie ; 64, 38.
Therese Devos, Misdricorde de Lorette; 75, 52.
Therese Sedlak, Hospice des incur., &Laibach, Autriche a8, i.
Monique Grigoire, Misericorde d'Alexandrie, Egypte; 98, 71.
Marguerite Bowes, H6pital de Los Angeles, Etats-Unis; 25, 6.
Anne Meuci, Orphelinat de Monte Calvario, a Naples; 71, 49.
Antoinette Morgue, Orphelinat de Cuenca, Equateur; 65, 43.
Catalina Pozo, H6pital de Barbastro, Espagne; 38, I8.
Catalina Guaras, H6pital general de Valladolid; 49, 25.
Antonia Vail y Vails, Maison de Charite d'Albacete; 3 , 6.
Urbana Galar, H6pital des Tertiaires de Madrid; 71, 46.
Jeanne Isturioz, H6pital de Santander, Espagne; 40, 17.
Marie Martini, Maison centrale de Turin; 67, 40.
Marie Guers, H6pital de la Paix k Constantinople; 67, 45.
Zenobie Perdzynska, Maison centrale de Varsovie, Pologne;
68, 44Marianne Elsner, Maison centrale de Varsovie, Pologne; 76, 59.
Madeleine Othon, Maison de Chariti de LIvignac, France;
74, 35.
Helene Okoren, Maison centrale de Graz; 23, to mois.
Anne Wiechowski, Clinique de Budapest, Honarie: 35. il ans.
Marie Pandelld, Maison du Sacr-Coeur de Santiago, Chili; 71,52.
Marie Decoopmann, Hospice de Boesch6pe, France; 41, 17.
Anne Moley, H6pital de Los Angeles, Etats-Unis; 56, 37.
Anne O'Hogan, H6pital Sainte-Agnes, a Baltimore; 55, 27.
Madeleine Nads, Inst. des sourds-muets, a Arras; 27, 6.
Claire Katke, H6pital de Beuthen, Pologne; 36, 15.
Marie Gascon, Maison de Charite Notre-Dame A Versailles;
66, 38.
Maria Ballantine, Asile des alienes de Buffalo, Etats-Unis;
72,47.
Justine Pau, Maison Cozette, a Amiens; 65, 44-
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Esther Albert, Misericorde de Rennes ; 25, t.
Hedwige Byszewska, H6pital de 'Enfant-Jsus, h Varsovie, Pologne; 28, 4.
Marguerite Daucher, H6pital d'Alencon, France; 74, 49Pauline Van-Assche, Maison de Charite de Metz; 65, 43.
Eulogia Ayerbe, H6pital general de Madrid; 42, 22.
Maria Fernandez, Asile de la Bienfaisance, ; Santa Cruz de Teneriffe, lies Canaries; 43, 16.
Maria Esmoriz, Maison de Charitd de Valdemoro, Espagne;
2S,8.
Maria Pujol, Hospice des enfants trouves de Madrid; 65, 43.
Marie Sinet, Maison de Charite de Sainte-Agathe des Goths,
Italie; 83, 57.
Ellue Forrest, Asile des alien is de Baltimore, Etats-Unis; 52, 28.
Clotilde Devergranne, Hospice civil de Constantine, Algerie;
68, 41.

Anna Green, Orphelinat de Leyfield, Angleterre; 39, 15.
Augusta Pigeonneau, H6pital Saint-Vincent de Santiago, Chili;
67, 48.

Marie Diolot, Creche Thiriez, a Lille; 29, 2.
Simaine Delrieu, Misdricorde de Riom, France; 73, 49.
Marie Delaire, Maison de Charite de Verdun, France; 74, 5.
Elisabeth Pauly, Maison de Charite de Belletanche, Lorraine;
21, 4.

Delphine Sanrey, Maison Saint-Vincent de 'Hay, France;
79, 57Marie Strekel, Maison ceqtrale d'Emmittsburg; 65, 40.
Stephanie Barrera, H6pital de Santa Ana, Guatemala; 65, 34.
Marie de Beaurepaire, Hospice des enfants trouves, a Bordeaux; 35, 16.
Francoise Chadefaux, Maison de la Providence Saint-FranjoisXavier i Paris: 55. 26.
Marie Curren, Ecole Sainte-Philomrne de Saint-Louis, Etats-

Unis: 62, 44.
Augustine Juhel, Maison centrale de Cracovie, Pologne ; 79, 6o.
Maria Montero, H6pital de Pampelune, Espagne; 6o, 36.
Teresa Fabregat, H6pital de Santander, Espagne; 61, 31.
Magdalena Ardanuy, Hospice de Leon, Espagne; 81, 58.
Ana de Iparraguirre, H6pital de San Sebastien, Espagne; 28, 2.
Maria Barberia, Sanatorium de Madrid, Espagne; 4o, 19.
Elisa Silvatici, Maison centrale de Sienne, Italic; 3o, 5.
Julia Lombardini, Maison centrale de Sienne, Italie; 47, 25.
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Therese Virenque, H6pital de Vias, France; 63, 40.
Maria Sorge, Maison centrale de Naples; 54, 34.
Marie Boulanger, Hospice Saint-Maurice de Belletanche, Lorraine; 25, 4.

LUopoldine Maugourt, Maison Saint-Vincent de l'Hay; 75, 54.
Adele Danhiez, Hospice d'Albert, France; 73, 49.
Marie Plazer, Maison de Charite de Cuevas de Vera, Espagne;
59, 41.

Marie de Ribains, Maison de Charite de Saint-Michel, Algdrie;
79. 54-

Francoise Claviere, Maison de Charite des Ternes, a Paris; 70,3 1.
Catherine Wipplinger, Hospice des incurables de Laibach,,Autriche; 72, 45.

Marie Meinardi, Maison centrale de Turin; 3o, 6.
Rita d'Oliveira, College Saint-Vincent de Rio-de-Janeiro, Brdsil;37, 17.
Celina Dherbecourt, Maison de Charite Saint-Andre, A Reims;
63, 31.

Marie Neyroud, Maison de Ch.ritd de La Pomme, France;
80, 59.

Maria Conto, Maison de Charitd de Clichy, France; 87, 58.
Irma Geslain, H6pital gdneral de Montpellier; 65, 42.
Marie Richon, Maison de Charitd du Coteau, France ; 8o, 58.
Maria Lopez, Maison des aliends de Santiago de Galicia, Espagne; 29, 4-

Isabel Rilova, H6pital de la Marine, a Carthagene; 59, 39.
Eustoquia Mendizabal, College de I'Immaculde-Conception de
Manille, lies Philippines; 64, 43.
Adelaide Rodini, Maison centrale de Turin; 63, 44
Ellen Kane, Orphelinat Saint-Vincent de Buffalo, Etats-Unis;
39, 8.
Jeannette Daudin, Maison de Charitd d'Auxerre; 81, 59.
Therese Rappl, Maison de santd de Feldhof-Graz, Autriche;
67, 47Severina Lavayen, H6pital de Haro, Espagne; 38, 21.
Marie.Richard, Hospicede Dourdan, France: 5o, 22.
Micheline Kiedrowiez, Maison centrale de Quito, Equateur,
27, 5.

Thberse Pdchel, Maison de Marie, a Smyrne; 36, It.
Helene Vigna, Maison de Charitd de Giulianova, Italie; 68, 49.
Josephine Galtier, H6pital militaire de Bari, Italie; 81, 63.
Marguerite Danaux, Misdricorde de Kouba, Algerie; 58, 34.
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Annc Austruy, Maison Saint-Vincent de I'Hay; 79, 5 t.
Fran9oise Beaud, H6pital de Mustapha, Algerie; 77. 57Maria Pozo, Hospice de.La Paz, Bolivie; 69, 43.
Suzanne.Milliot, Maison des orphelins d'Arequipa, Pdrou ; 3o,'7.
-Louise Geissler, Maison centrale de Graz; 62, 3 i.
Ellen Lynck, Orphelinat de Hansas City, Etats-Unis; 54, 29.
Marie de Lieto, Maison centrale de Turin; 73, 52.
Marie Bottino, Maison centrale de Turin; .9. 27.
Cdcile Ricci, Maison centrale de Turin; 76, 54.
Anna Bianchi, H6pital.de Grosseto, Italie; 4o , 18.
Giulia Franceschi, Hopital d'Empoli; 29, 4.
Marie Virenque, Misericorde de Marseille; 57, 32.
Jeanne Courbeleran, Hospice de Gourdon, France; 67, 49.
Marie Mercier, Hospice de Rochechouart, France; 70, 47Julie Laskowska, H6pital general de LUopol, Pologne ; 64,137.
Elisa Bonnaure, Orphelinat de Vietri, Italie; 8I. 61.
Benita Lopez, Maison San Diego de Valdemoro, Espagne;
65, 44Pabla Bronchu, H6pital de Guadalajara, Espagne; 27, 7Felipa Casas, Asile de N.-D.-de-la-Merci, a Madrid; 46, 23.
Ramona Mercader, H6pitalde Hijar, Espagne; 70, 38.
Marie Janni, Maison Saint-Vincent de Lyon; 37, 15.
Francoise Kriznik, H6pital de Marburg, Autriche; 29, 7Anne Comino, Maison centrale de Turin; 67, 48.
Eugdnie Villeneuve, Maison centrale de Turin; 64, 43.
Marguerite Arreckx, Maison de Charitd de Boisguillaume,
France; 24, 3.
Marie Morrissey, H6pital de Montgomery, Etats-Unis; 44, 24.
Catherine Cadaillon, Misericorde du Mans; 73, 43.
Anne Petit-Jean, Maison de Chariti, paroisse Saint-Laurent, a
Paris; 65, 42.

Claire Beraud, Maison de la Bienfaisance, a Marseille; 52, 29.
Marguerite Patynska, Maison centrale de Ccacovie; 84, 56.
Isabeau Tartas, Orphelinat de Pont-St-Esprit, France; 79, 58.
Marie Pemege, Maison de Charitd de Monferran ;f5, 44.
Vdronique Barraja, Institut Alfieri Carri, a Turin; 64, 37.
Marie Allisiardi, Maison centrale de Turin; 6o, 40.
Caroline Ravioli, Maison centrale de Turin; 74, 42.
Lucie Rota, Maison centrale de Turin; 78, 51.
Climentine Aubry, Maison Saint-Vincent de l'Hay; 45, 17.
Agnes Saje, Maison centrale de Graz; 26, 8 jours.
Pauline Cadilhac, Hospice de Sainte-Reine, France; 38, i5.
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Maria Duhamel, Hospice du Stappaert, & Lille; 67, 47.
Marie Holt, Asile des alienes de Baltimore, Etats-Unis; 46, 22.

Marie Condeyrette, Hospice du Chambon, France; 63, 39,
Amelie Stiebor, Maison centrale de Cologne-Nippes, Allemagne; 85, 53.
Madeleine Valleix, Hospice Saint-Roch, a Nice; 67, 44.
Raymonde Roubinet, H6pital general de Saint-Germain-enLaye; 70, 44-

Marie de Bernis, Hospice de la Grave, a Toulouse; 67, 46.
Maria Pradines, H6pital de Pau; 32, 7.
Catherine Murphy, Orphelinat Saint-Charles, a Brentwood, Angleterre; 53, 27.
Marie Troja, Maison centrale de Turin; 53, 33.
Catherine Ferro, Maison centrale de Turin; 8o, 59.
Maria Abcytiz, Maison de San Diego, i Valdemoro, Espagne;
18, 9 mois.
Tomasa Lopez, Asile du Sacr6-Coeur-de-J6sus, a Teruel, Espagne; 3i, 13.
Teodora Manrique, Asile de San Diego de Madrid; 52, 24.
Manuela Rodriguez, Maison des alienes de Cadix, Espagne;
47, 19-

Ramona Barreiro, Maison des aliends de Leganes, Espagne ;
82, 59.
Marie Trdmolet, H6pital de Panama, Amdrique; 35, 14.
Marie Liotaud, Maison de Charite de l.afourguette, France;
46, 22.

Marie Burghilzer, Maison centrale de Graz; 23, i.
Angele Bertinetti, Maison centrale de Turin; 41, 17.
Louise Van-huele, Ecole Sainte-Anne de Mont-Saint-Jean, Belgique; 51, 33.
Josephine Poitout, Asile de la mendiciti, & Bahia, Brdsil ; 6, 32.
Marie Reydellet, Maison de Chariti de ChIteau-l'Eveque,
France; 66, 42.
Marie-Anne Tailhan, Maison de Charitd de Saint-Michel, Algirie; 67, 47.
Marie Besse, Maison Saint-Vincent de Lyon; 53, 3r.
Marie Le Lannic, H6pital de Saint-Germain-en-Laye, France;
3o, 7
Alexandrine Milun, Maison de Chariti Saint-Marcel, a Paris;
46. 21.

Marie Felix, Maison centrale d'Emmittsburg; 78, 55.
Claudine Le Mheruyer, Sanatorium de Los Andes, Chili; 36, 1 2.
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Marie Maulfield, Maison centrale d'Emmittsburg; 84,67.
Jeanne Cribier, Maison centrale de Sienne; 8o, 37.
Rosa Gola, Maison centrale de Sienne; 77, 42.

PORTRAITS ET SOUVENIRS
DE

LA

CONGREGATION

DE

HISTORIQUES
LA

MISSION

Cest une satisfaction pour I'esprit, c'est aussi un acte
de reconnaissance - cette vertu qui 6tait si chere au coeur
de saint Vincent de Paul - de rappeler le souvenir de
ceux qui sont apparus sur notre chemin ou sur celui de
notre famille religieuse pour nous aider de leurs encouragements, de leurs exemples, et quelquefois de leurs secours
materiels. C'est pourquoi ii nous parait bon, quand l'occasion s'en presente, de rappeler la memoire de ces bienfaiteurs ou de ces amis.
Quand nous I'avons pu faire, nous avons aim6 a mettre.
sous les yeux de nos lecteurs les traits eux-memes et I'image de ceux dont le souvenir nous paraissait m6riter d'etre
conserve. Nous continuerons de le faire, et peut-etre
pourrons-nous arriver a avoir ainsi un ensemble oh le
plaisir des yeux aidera le souvenir du coeur et contribuera
A nous faire connaitre agreablement et plus en detail l'histoire de la famille religieuse de saint Vincent de Paul, et
des personnes amies, quelquefois tres haut plac6es, qui
lui ont t6moign6 leur sympathie, ou lui ont accordi leur
protection ou leur concours.

MARIE-JosiPHa.

COMTESSE DE BRANDIS-STARENBERGH

Duchesse de Saint-Elie (1709-1761).
Dans sa circulaire adress6e a la Congregation de la Mission, a la date du r"janvier 1762,M.Antoine Jacquier,suporieu r general, faisait ainsi mention de cette vertueuse dame;

-

278 -

SNos bienfaiteurs, nos amis, ont aussi sur nos prieres
un droit dont la reconnaissance et la justice doivent nous
rappeler le souvenir, surtout dans les temps de grace et de
salut. Nous devons d'une maniere spdciale y donner une
ample part A M" la duchesse de Saint-Elie, morte a Naples le 5 octobre de I'annee derniere. Cette dame, plus
illustre encore par son eminente pi6td que par sa haute

MARIE JOSEPHE, COMTESSE DE BRANDIS-STARENBERGH

Duchesse de Saitt-Elie (1709-1761).

naissance, etait princesse du Saint-Empire, etant nee comtesse de Brandis-Starenbergb. D
Nous reprendrons tout a Pheure le texte de I'loge fait
par M. Jacquier; voici quelques autres indications sur la
vie de la duchesse de Saint-Elie. C'est le 2 aobt de 1'annee
1.709 que naquit Marie-Josephe, A Vienne en Autriche,
Son pere etait Jacques de Brandis, comte du Saint-Empire
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romain. Cette famille iminente avait brille aussi par la
pietd: un de ses membres, Anne-Marguerite, comtesse de
Brandis, avait ete pendant vingt-quatre annees abbesse du
monastere Anger A Munich et 6tait morte en 1626 en
odeurdesaintet6.- La mere de Marie-Josiphe 6tait Anne,
comtesse de Starenbergh.
La jeune fille fut attach6e A la cour au service immediat
de l'inipratrice Elisabeth, mere de la future reine de
Hongrie. C'est 1'empereur et I'imp6ratrice qui menagerent en 1727 son mariage avec Joseph de Palma-Artois,
duc de Saint-Elie, patricien de Naples, qui demeurait.alors
a Vienne et bient6t regagna Naples oii, avec sa nouvelle
dpouse, il v6cut soit A la cour du vice-roi de Naples, soit
dans'son fief de Saint-Elie. C'est li que la duchesse de
Saint-Elie eut l'occasion de connaitre les pr6tres de la
Mission, et qu'elle puisa auprbs d'eux le culte de saint
Vincent de Paul. Ces details sont tires d'une vie de cette
pieuse dame imprimde A Naples en 1763 *.
Nous reprenons maintenant les paroles m6mes du superieur general de la Mission, M. Jacquier : x Pendant tout
leur sejour a la cour de Naples, continue-t-il, cette pieuse
dame y a donne I'exemple de toutes les vertus. Elle etait
de ces femmes fortes, pleines de religion et de foi, que Dieu,
dans sa misericorde, donne en spectacle au monde pour le
confondre de sa corruption et de son impiet. Les oeuvres
de misericorde de cette grande princesse, sa religion, sa
pitd, son recueillement, son eloignement des divertissei. Vita della serva di Dio, Maria Giuseppa contessa di Brandis
Starenberg, duchessa diS. Elia; 2 ediz.,

da Salvatore Aula. (In-12

de 23o p.) L'exemplaire que nous avons entre les mains est accompagne d'un supplement manuscrit de M. Joseph-Ange Mari, pretre de
la Mission, directeur de Mme de Saint-Elie, et rapportant quelques
traits inddits de ses vertus et des graces attribuees A son intercession

(Napoli, 1767 ; ms.) En tate du volume est un portrait de la pieuse
duchesse; la gravure que nous donnons plus haut est faite d'apras
un tableau qui se conserve a la maison dela Mission, rue de Vergini,
i Naples, ou nous I'avons vu ii y a quelques annees et dont nous
avions rapportn une photographie. - A. M.

--
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ments meme honnetes, son mipris du monde, lui avaient
acquis une reputation distinguee parmi les dames les plus
sages et les plus vertueuses de la ville et de la cour. Saint
Vincent de Paul etait d'une maniere spociale son avocat et
son protecteur. Elle avait pour lui la devotion la plus
tendre et la plus solide. 11 etait le pere des pauvres: pour
I'honorer en imitant ses oeuvres, elle les admetait dans
son palais, qui etait devenu comme un h6pital, et elle
aimait a panser leurs plaies de ses propres mains. Elle
F'invoquait avec une pleine confiance. Elle a envovy ici
a Paris. pour suspendre devant la chisse de ce grand
saint, une belle lampe d'argent dont on admire la dilicatesse et le go~t. Insigne bienfaitrice de notre Congregation,
ell a donni, de son vivant, a notre maison de Naples,
environ 3o ooo livres, monnaie de France, et, a sa mort,
elle en a donn6 i5ooo autres, partie pour fonder une
messe perpetuelle pour le repos de son Ame, partie pour
parfaire la construction de la nouvelle dglise, qui est
commencee. Elle a de meme laisse, pour cetteeglise, toute
sa chapelle domestique: ornements, vases sacris, calices,
chandeliers. Dans toutes les chambres de son palais, on
voyait des tableaux et images de saint Vincent. Le desir
de participer aux bonnes oeuvres de la Congregation lui
avait obtenu des patentes d'affiliation; elle s'etaitde m~me
associee i la Compagnie des Filles de la Charit. Elle en
avail obtenu l'habit, avec lequel elle a voulu mourir, ttre
ensevelie et inhum6e dans notre eglise de Naples-. est
d'autant plus juste de lui faire par de nos suffrages que,
pendant sa vie, elle faisait elle-meme 6galement offrir le
sacrifice pour chaque missionnaire et fille de la Charit6
dont elle apprenait la mort. n
La sceur Leopoldine de Brandis, qui s'unit Ala Communaute des Filles de la Chariti avec ses compagnes en 1851,
etait arriire-petite-niece de la duchesse de Saint-Elie.
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GRACES
ATTRIBULEESAL'INTERCESSION DE LA VENERABLE LOUISE DE MARILLAC

Hospice de Musinens; Bellegarde (Ain), le 20 decembre 1904.

Nous avons dans la maison une bonne femme qui nous

rend de reels services. Or, il y a environ un mois, un doigt
et une partie du bras de cette personne enflerent d'une
facon demesuree et les parties enfl6es devinrent complktement noires; nous etions inquiktes et nous avions songe a
faire admettre la malade i I'h6pital. Pendant que nous
faisions des demarches n6cessaires a cette admission nous
nous adressions a la venerable Louise de Marillac pour
obtenir la gu6rison. Or, le lendemain le bras et le doigt
d6senflaient; un liquide purulent s'echappait et la noirceur
disparaissait; le mieux, depuis, est all6 en s'accentuant, et
aujourd'hui nous pouvons dire que notre bonne femme est
gu6rie.
Sceur DESCHAux, Fille de la Charite.

LISTE DES ETABLISSEMENTS
DES FILLES DE LA CHARITE
Nous avons publid dj6) i titre de renseignements historiques
l'indication des principaux itablissements fondis depuis saint
Vincent de Paul. Nous allons continuer cette liste que nous
menerons jusqu'A I'annde i85o.
NoTA. - Les abr6viations indiquent la nature del'ceuvre: E, colc;
E. L., ecole libre; H., h6pital; H. C., h6pital civil; H. G., h6pital
general; H. M., h6pital militaire; H.-D., h6tel-Dieu ; M. C., maison
de Charite, ou Misericorde; 0, orphelinat ou ouvroir.
XIV. -

SOUS M. J.-B. ETIENNE.

1843. Beaucaire (Gard), M. C., E.
Bergues (Nord), H. G., E.
Conflans (Seine), O.
Cordoba (Espagne), Asile.
Dampierre (Aube), M. C., E.
Doullens (Somme), H. G., E.
Ivry (Seine), O., E. L.
Marseille (Bouches-du-Rh6ne),rue Fonderie vieille, M. C.
Naples (Italie), Monte Calvario, O.
Toulouse (Haute-Garonne), Saint-Jer6me, M. C., E. L.
1844. Alexandrie (Egypte), H. C.
Auxy (Loiret), M. C., E.
Bruxelles (Belgique), M. C., la Provid.
Estaires (Nord), M. C.
Fains (Meuse), H. aliedns.
Graz (Autriche), H. enfants.
Le Havre (Seine-lnfirieure), M. C., E.
Kurozweki (Pologne russe), H.
Mexico (Mexique), O.
Mondovi (Italie), H.
Naples (Italie), Mater Dei, M. C.
Paris, Passy, Notre-Dame de 1'Annonciat.; M. C., E.
Paris, Saint-Philippe du Roule, M. C., E.
Paris, Saint-Roch, 0.
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i844. Parme (Italie), H. C.
Redon (Ille-et-Vilaine), M. C., E.
Rouen (Seine-Inferieure), M. C., E.
Rouen (Seine-Infirieure), O., E.
Saint-Amans (Tarn), H. C., E. L.
Saluces (Italie), H.
Schwarzach (Pongau, Autriche), H.
Sienne (Italie), H.
Sienne (Italie), sourds-muets.
1845. Alexandrie (Egypte), M. C.
Charenton (Seine), H.
Fermo (Italie), O.
Firminy (Loire), H.
Lugano (Italie), H.
Marseille (Bouches-du-Rh6ne), Creche, E.
Mexico (Mexique), coll. Saint-Vincent.
Mustapha superieur (Algerie), O.
Orsay (Seine-et-Oise), H.
Paris, Abbaye-au-Bois, M. C.
Semussac (Charente-Inferieure), M, C., E. L.
1846. Andrea (Italie), H.
Amiens, Saint-Leu, M. C., E. L.
Budzanow, par Leopol Trembowla (Pologne autrich.),
H., M. C.
Chimay (Belgique). Saint-Joseph, H. C.
Czerwonogrod (Pologne), H., O.
Constantinople (Turquie), H. francais.
Fontenay-le-Comte (Vendee), M. C., E.
Genive (Suisse), O., H.
Kossen (Tyrol, Autriche), E., O.
Kutstein (Tyrol, Autriche). H.
La Renaissance (Loire), H., E. L.
La Ricamarie (Loire), H. C., E. L.
Louvres (Seine-et-Oise) H. C.
Lyon (Rh6ne), O., 0.
Marseille (Bouches-du-Rh6ne), M. C. Nativite.
Marvejols (Loz6re), M. C.
Mazeres (Ariege), M. C., E.
Paris, Bonsecours, H. C.
Paris, Infirmerie des gens du Roi, H.
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1846. Paris, Saint-Casimir, (Euv. des Polonais.

Rochefort, Saint-Louis (Charente-Inferieure), M. C., E.
Saint-Etienne (Loire), H.
Saint-Remy (Bouches-du-Rh6ne), Alienes.
Salerne Italie;, O.
Schermberg, par Schwarzach (Pongau, Autr.), H.
Silao (Mexique), H., E.
1847. Avellino (Italic), H.
Bebeck, pres Constantinople, Creche.
Beyrouth (Syrie), M. C., H.

Francavilla (Italie\,

H.

Grenoble (Isere), M. C.
La Havane (Cuba), Bienfaisance.

Lyon iRhdne), M. C. Saint-Bonaventure.
Macao (Chine', M. C.
Manchester (Angieterre), M. C.
Mexico (Mexique), H. Saint-Paul.

Metz (Moselle), 0.
Montmorillon (Vienne), Colonie.

Saint-Omer (Pas-de-Calais), M. C., E. L.
Tonneins (Lot-et-Garonne), H. C.
T
oulon (Var), 0., E. L.
Wilanow (Pologne russe). H.
1848. Ardres (Pas-de-Calais), M. C., E.
Baumesnil (Eure), M. C., E. L.
Elbeuf (Seine-Infirieure), H. C.
Galatina (Italiej, H.
Giovinazzo (Italie), H.
Gostyn (Pologne prussienne), 0.
Lorette (Loire), H.
Lyon (Rh6ne), Alidens.
Marianna (Bresil), Providence.
Marseille (Bouches-du-Rh6ne), Creche Sainte-Marie.
Nieuil-l'Espoir (Vienne), M. C., E. L.
Ning-Po (TchW-Kiang, Chine), O., M. C.
Posen (Pologne pruss.). 0. Saint-Vincent.
Quesnoy-sur-Deule (Nord), M. C., E.
Savone (Italie). H.
Zell-am-Ziller (Tyrol autrichien), H., E.
1849. Aversa (Italie), O.
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1849. Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), M. C., E. L.
Chieri (Italie), H.
Gand-St.-Bavon (Belgique), M. C. Saint-Vincent.
Marburg (Autriche), H.
Maule (Seine-et-Oise), M. C., E. L.
Paris, Enghien, rue de Reuilly, 77, M. C.
Paris, Saint-Pierre du Petit-Montrouge, M. C., E. L.
Puebla (Mexique), Creche.
Radzyn (Pologne russe ), H. Sainte-Cundgonde.
Rondissone (Italie), M. C.

Roques (Haute-Garonne), M. C., E. L.
Saint-Denis (Seine), O.
Saint-Esprit (Landes), H.
Wolstein (Pologne Prussienne), O.
Zurich (Suisse), M. C.
Les dates placaes ci-apres entre parentheses indiquent la fondation
des maisons par la Communautd de Mme Elisabeth Seton; la date
de i85o est celle de I'union a la Communautl de Paris.
185o. (1846) Albany (New-York; Etats-Unis), O.
Ardres (Pas-de-Calais), M. C., E.
(1821) Baltimore (Maryland; Etats-Unis), O.
(1823) Baltimore (Maryland; Etats-Unis), Infirmerie.
(I84o) Baltimore (Maryland; Etats-Unis), H. alienes.
Begles (Gironde), M. C., E. L.
Beuthen (Pologne pruss.), H.
Biziers (Hdrault), H. D.
(1832) Boston (Massachusetts ; Etats-Unis), O.
Boves (Italic), H.
Bourron (Dordogne) par Marzac, M. C., E. L.
(x848) Buffalo (1lew-York; Etats-Unis), O.
(1848) Buffalo (New-York; Etats-Unis), H.
Campomorone (Italie), O.
Caselle (Italie), di Stabia, H.
Castellamare (Italie), H.
Cauroy (Le) (Pas-de-Calais), M. C., E. L.
(1843) Detroit (Michigan; Etats-Unis), O.
(1844) Detroit (Etats-Unis), H.
(1844) Donaldsonville (Louisiane; Etats-Unis), M. C.
El-Affroun (Algerie), M. C.
(18o9) Emittsburg (Maryland; Etats-Unis). M. centrale.
Fondouk (Algdrie), M. C.
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i85o. Guanajuato (Mexique), H., M. C.
La Genevraye (Seine-et-Marne), M. C., E.
Hazebrouck (Nord), H. C., E.
Labruguiire (Tarn), M. C.
Lagos (Mexique), H.
Largentiere (Ardeche), H. C.
Marseille (Bouches-du-Rh6ne), Saint-Lazare,M. C., E.
Meaux (Seine-et-Marne), Creche, E. L.
Mexico (Mexique), H. G.
Milwaukee (Wisconsin; Etats-Unis), O.
Milwaukee (Wisconsin; Etats-Unis), H.
Mobile (Alabama; Etats-Unis), O.
Montlieu (Charente-Inferieure), M. C.
Montpellier (Herault), Sourds-muets.
(1847) Natchez (Mississipi; Etats-Unis), O.
Nice, Saint-Aug. (Alpes-Maritimes), Asile, E.
(1848) Norfolk (Virginia; Etats-Unis), O.
(1837) Nouvelle-Orleans (Louisiane ; Etats-Unis), O.
(1834) Nouvelle-Orlians (Louisiane; Etats-Unis), H.
Oignies (Pas-de-Calais), M. C.
Paris, Saint-Marcel, M. C.
Paris, Saint-Ambroise, M. C., E. L.
(1814) Philadelphie (Pennsylvania; Etats-Unis), O.
(1843) Philadelphie (Pennsylvania; Etats-Unis), E.
Rennes, (Ille-et-Vilaine), 0. garc.
(1834) Richmond (Virginia; Etats-Unis), O.
(1845) Rochester (New-York; Etats-Unis), O.
Rome (Italie), Conservatoire Torlonia.
(1828) Saint-Louis (Missouri; Etats-Unis), H.
(1843) Saint-Louis (Missouri; Etats-Unis), E. SaintVincent.
( 843) Saint-Louis(Missouri : Etats-Unis). Sainte-Marie. O.
(1846) Saint-Louis (Missouri; Etats-Unis), Sainte-Philomene, 0.
Servas, par Alais (Gard), Col. agricole, E. L.
Sivry (Seine-et-M.), M. C., E. L.
(1848) Troy (New-York; Etats-Unis), O.
(1834) Utica (New-York; Etats-Unis), O.
(1825) Washington (Etats-Unis), O. Saint-Vincent.
(1820) Washington (D. C.; Etats-Unis), O. Saint-Pierre.
x851.

Aisey-sur-Seine (C6te-d'Or), M. C., E. L.
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Alger, Citd (Algdrie), M. C.
Aries (Bouches-du-Rh6ne), M. C., E. L.
Ay (Marne), H. C.
Cambrai (Nord), Asile.
Castellamare (Italie), Conservatorio.
Charleville (Ardennes), M. C., E. L.
Douai (Ncrd) H. G., E.
Douai (Nord), H. D.
Firminy (Loire), H. C.
Foecy (Cher), M. C.
Gand (Belgique), Saint-Joseph; M. C.
Grisoles (Tarn-et-Garonne), H. C., E. L.
Husseindey (Algerie), M. C.
Hyeres (Var), M. C.
Kouba (Algerie), M. C.
La Havane (Cuba), college saint-Francois-de-Sales.
Laon (Aisne), M. C., E.
L'Hay (Seine), O., E.
L
(Algrie), M. C.
Marengo (Algdrie), M. C.
Marseille (B.-du-Rhdne), saint Vincent de Paul,M. C., E.
Meddah (Algerie), M. C.
Mondovi (Italie), H.
Montpellier (Hirault), 0. garcons.
Neutra (Hongrie), E.
Orleansville (Algerie), rue de la Rdpublique, M. C.
Oullins (Rh6ne), 0. garoons.
Paris; N.-D.-de-la-Croix de Minilmontant, O.
Paris; Saint-Bernard La Chapelle, M. C., E. L.
Paris ? Saint-Joseph-Saint-Maur, M. C., E. L.
Paris; Saint-Ferdinand des Ternes, M. C., E.
Pau (Basses-Pyrdenes), H. alidnes.
Questemberg (Morbihan), i. C., E,
Renage (Le) (Isere), Fabrique, E. L.
Saint-Vincent d'Asie (Turquie d'Asie), Colonie agricole,
Sclessin-Tilleur (Belgique), M. C.
Sotteville-les-Rouen (Seine-Inf.), M. C., E.
Tenez (Algdrie), M. C.
Treport (Le) (Seine-Inferieure), M. C., E.
Trongais (Allier), M. C., E, L.
Vannes (Morbihan), M. C., E.
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
262. Les (Euvres de saint Vincent de Paul dans le pays
rdmois. C'est le titre d'une etude de M. Lion Bretaudeau,
dont lecommencement a paru dans la Revue champenoise
et bourguignonne, numdro de novembre

1904, p. 241-

265 (Paris, Champion, 9, quai Voltaire). On trouvera
dans cette 6tude un complement aux etudes precedentes de
M. Bretaudeau: les (Euvres de saint Vincent de Paul dans
le Rethelois, publi6e dans la Revue historique ardennaise,
1902 (t. IX, p. 5-38) et les (Euvres de saint Vincent de
Paul J Sedan, dans la m6me revue, I903 (t. X, p. 241323).
263.La Oracionmental (L'Oraison mentale selon la pratique et la m6thode de saint Frangois de Sales et de saint
Vincent de Paul). Madrid, imprimerie de la maison centrale de la Congregation de la Mission, 1904. In-24.
Recuerdo de la Santa mision de los Padres de la Congregacion de San Vicente de Paul. Burgos, 190o, in-24,
et Madrid, 1902, in-32.
Pricieux enseignements aux fideles pour suivre les exercices de la
Mission et pour en conserver ensuite les heureux fruits.

264. Vida del Bienaventurado Francisco Clet, sacerdote
de la Congregacion de la Mission (Vie du bienheureux
Francois Clet, pritre de la Mission, etc.). Madrid, imprimerie de ia maison centrale de la Congr6gation de la Mis19o4. In-8, I57 pages.
C'est la traduction, comme on I'indique sur le titre lui-meme, de
Pouvrage ecrit en franfais par un prftre de la Congr6gation de la Mission (M. Paul Rougeot): la traduction en espagnol a etd faite par un
autre pretre de cette mnine Congregation (M. Jose Garcia). Leafrires
coadjuteurs de la maison de la Mission de Madrid impriment
eux-memes ces livres d'un interat spicial pour toute la Congregation
et rendent un vrai service a tous les pretres de la Mission des pays
de langue espagnole.
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ET DERNIERE LETTRE D'UN BIBLIOTHGCAIRE

Paris, rue de Sevres, 9 5 , ce t5 mars 19o5.
Je croyais avoir termine et vous avoir dit, Monsieur et cher coll6gue, tout ce qui peut vous intiresser sur notre bibliotheque de la
maison de Paris, sur la maniere dont nous l'avons disposee et sur ce
qui semble essentiel comme renseignements bibliographiques relativement A notre Congregation. Vous me faites justement et aimablement observer qu'il reste un mot i dire sur le c6te materiel de
l'installation et sur ce qu'il y aurait A faire pour que l'on puisse
aisement et utilement profiter de la collection de livres qu'on a communement sous la main; c'est vrai. Je me rappelle que Collet, notre
confrere, le thiologien du xvlme siecle, qui fut & plusieurs titres un
modele que nous pouvons suivre, a ecrit lui aussi un petit livre de
bibliographie a I'usage de ceux qui n'avaient pas encore son experience, la Bibliotheque dun jeune theologien ; je n'ai point sa spdciale
competence sur bien des points, cependant je suis bien aise sur quelques details d'avoir fait un peu comme lui.

I
Puisqu'il s'agit du c6te materiel, vous faites bien avant d'agir de
rdfichir et d'examiner. Un livre de bibliographie parlant de ceux qui
achetentdes livresauhasard ctsanstrop savoir ce qu'ils font, ditqu'ils
a payent cher a l'expErience qu'ils acquierent ainsi. C'est trbs vrai ; et
on peut dire la mime chose, en partie, de ceux qui installent des
bibliotheques d'une maniere qui n'est pas acceptable : une nouvelle
installation amine une depense qu'on e0t pu parfois prevoir et
eviter.
Que is local soit sec et dclaire : i cause de cela, le rez-de-chaussee,
communinent, ne doit p.s .tre choisi. - Que le local soit aussi
d'une dimension suffisante.
Tachez d'obtenir un local qui soit a trop grand v, c'est la bonne
inesure. Les poetes ont parle de P1'ge d'or et de 1'age d'airain,
lea archoologues de P1'ge de pierre et de l'age de bronze: laissons-les
un peu dire ce qu'ils veulent; mais l'ecrivain qui a fait un livre sur
ce sujet que, nous, nous vivons dans P Age du papier a, disait une
chose fort exacte : j'ai achete autrefois son ouvrage pour quelques
sous sur les quais de la Seine, tant le titre me paraissait juste. Vous
vous defendrezsans doute de votre mieux contre l'envahissement du
papier, contre les livres de troisieme ou de quatrieme ordre, contre
les brochures sans valeur : malgre cela, nous sommes i I'age du
papier, et vous sentirez promptement combien, si votre biblioth&que
n'a qu'un local restraint, vous marchez vers I'encombrement.
Si 'on a lechoix, ou si I'on construit une'maison, il ya un endroit
tout indiqud pour placer la bibliotheque d'un Erablissement religieux,

-
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c'est de I'installcr au-dcssus de la chapelle. Ici, notre bibliotheque
est d'un bel aspect, vous le savez; je fais volontiers remarquer aut
etrangers qui la visicent et qui nous felicitent, qu'apris tout nous ne
lui avons pas aitribu6 un emplacement de choix: elle est installee
dans les combles, au grenier : mais L'emplacement tail vaste, et vous
avez vu quel hcureux parti on a su en tirer.
11
Quand il s'agira de proc6der au placement des livres disposez les
tablettes de la biblioth6que non pas d'une maniere fixe, mais au
moyen de cremailleres de bois sur lesquelles en montant ou descendant les tasseaux de chaque c6te, on eleve ou on abaisse, suivant le
besoin, chaque rayon. Si les rayons etaient clou6s, vous seriez friquemment embarrasse et vous ne tarderiez pas a le regretter.
Alors, heureux Ie bibliothecaire qui n'a pas a tirer parti de la distribution preexistante et imparfaite des livres de la bibliotheque
dont ii prend la direction. Mieux vaut avoir devant soi ce monceau

de livres,

Quem dixere chaos,
Rudis indigestaquemoles (Ovid.)

Si 1'on est a de la partieu, si I'on a dans I'csprit a peu pros les
connaissances scientifiques et bibliographiques que doit posseder an
bon bibliothecaire, I'ordre s'etablit e un clin d'ceil. On prend ou 'on
se fait presenter chaque ouvrage; A I'aspect, au titre, tout au plus
en entr'ouvrant le livre, on Iereconnait; et l'on dit a Va a du c6te de
la theologie, a et ii va a; ou bien a Viens a, du c6te de la philosophic ou de celui de la litterature, a et il vient a. C'est fini. L'ordre
general rdgne; il ne reste plus qu'eregler ca et MIquelque detail en
6tablissant chaque ou-':;z- ::;=: !-ryc.
On mettra les in-folioen bas, au-dessus les in-4 , plus haut les in-8,
les in-i2, et tout en haut les petits in-32. On accommodera du mieux
possible cette pratique avec 'ordre logique, mais ie bon sens rdclame cette disposition. L'histoireede savant est cellbre, il s'appelait
Edcr, qui fut victime de la maladroite disposition des livres : mont6
sur une echelle, il prit un in-folio sur les rayons dlev6s, it culbuta
avec son volume et se tua.

ii faut avoir grande attention a laisser eh et 1A de l'espace vide sur
les tablettes, sans cela on ne saura pas o6 placer les nouvelles acquisitions.
Et des lors, ii y a lieu, en vue du catalogue a rediger, de mettre
'des etiquettes aux volumes; elles recevront la cote de I'ouvrage, c'esta-dire avec la lettre qui indique la serie, le numero d'ordre, par exempie, A, 25 ; ou E, 317. Voici comment nous avons fait.
Parce que 'etiquette extdrieur tombe quelquefois, nous avons eu
soin que la cote soit aussi reproduite a l'interieur. Au lieu d'un
tampon huile qui salit levolume nous avons colle sur la garde intdrieureun Ex libris sur le cartouche duquel est ecrite la core du
dehors. Ce cartouche est comme applique sur le monogramme de saint
Vincent notre patron, et on y lit, ecrite tres lisiblement, I'indica-
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tion quiservirait au cas ohle livre viendrait i s'egarer.Dans son Traite
de rAmour de Dieu, vers la tin du I"r livre, saint Francois de Sales
parle des ccerfs auxquels les grands princes font quelquefois mettre
des colliers auec leurs armoiries n ; ii ajoute : Bien que par apres
it les font lascher et mettre en liberte dans
IePn fnretrc

ce

rcerfc

n'a Isicent nea

d'tre

recogneus par quiconque les rencontre, non
seulement pour avoir estd une fois pris par
le prince, duquel ils portent les armes,
mais aussi pour luy estre encore reseruez:
car ainsi cogneust-on I'extreme vieillssse
d'un cerf qui fut rencontre, comme quelques
historiens disent, trois cens ans apres la
mort de Cesar, parce qu'on luy trouva un
collier ou estoit la deuise de Cesar, et ces
mots, Cesar m'a lasche. * Ainsi, an cas ou
quelqu'un des livres de notre bibliotheque
viendrait As'egarer celui qui le rencontrerait
saurait de quel maitre il est et a qui it faut
le

raoporter en lisant aver le mnnnoramme

de saint Vincent. l'indication : Ex librisCongregationisMissionis Domus Parisiensis,rue
de Sevres, 95. On numdrote done les ouvrages, en commencant
par en bas. On peut sauter des numeros, les reservant pour les futures acquisitions.cela n'a pas d'inconvenients ; ou bien, quand on
ach6tera de nouveaux livres, its recevront la cote du volume voisin
avec un t exposant a particulier, 21a, a2, 21", etc. - Tout cela,
c'est en vue surtout du Catalogue.
Ill
SEt ce Catalogue, comment feut-I !e fai,'. - Ah! voili, Monsieur
ci cher colligue : ii faut, si l'on veut bien faire, beaucoup de patience. J'en appelle au t6moignage de ces aimables sdminaristes
qui ont ici redig6 le n6tre sur mes indications. Mais avec de la
m6thode, on aboutit i un excellent rssultat: j'en ai encore pour
temoins les memes aimables ouvriers quiontorganise une petite fete
quand nous avons etk au moment de terminer ce gros travail, afin
de nous rejouir un peu ensemble. J'ai m6me une piece de vers qu'ils
m'ont adressde A cette occasion et que je conserve avec grand plaisir.
ii est facile de comprendre pourquoi ii faut ainsi de la methode et
de la patience. Prenons une comparaison:voyez un papillon, par exempie; it faut bien lui laisser le temps de se faire et de se d6velopper.
C'est d'abord un humble petit ver, il devient chrysalide ; le
travail s'accomplit en silence, et un jour enfin, agile, pare de ses
couleurs variees, on voit le brillant lepidoptere se jouer dans la
luminre et sur les fleurs. C'est ainsi pour votre catalogue, ii doit
passer par diyers etats et subir diverses transformations, si vous
voulez qu'il soit bien fait.
Pour nous, premierement, le catalogue a et A I'6tat d'ebauche;
c'taitle brouillon. Chacun de son c6tea ecrit, Ala file, surde grandes
feuilles la liste des livres d'un des compartiments : Titre exact, au-
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teur, lieu d'impression, date, format.. Nota :au nom de Pauteur ii
faut joindre le prdnom, sinon on se trouvera embarrasse plus lard
Ensuite, second dtat du catalogue : c'est le catalogue en fiches. Sur
le brouillon on indique chacun des mots qui doivent etre le debut
d'une fiche, car ii en faut une commen-ant par le nom de I'auteur,
une autre commengant par le premier mot du titre, parfois use ou
deux autres pour les mots essentiels de ce titre. Ceux en effet qui
se serviront du catalogue pour y trouver l'indication d'un volume,
parfois ne savent que le nom de I'auteur,d'autres f.is ils ne coPnaissent que le sujet goenral, objet du volume : il faut prevoir ce qui
pourra les aider. Quand notre catalogue se r6digeait, je faisais diverses recommandations aux jeunes gens qui y travaillaient. L'une
d'elles etait celle-ci: a Mes amis, prevoyez ce qui pourra tre utile u;
et j'ajoutais : a I ne faut pas avoir pour r6gle en faisant le catalogue, que ceu qui chercheront Pindication d'un livre puissent Py
trouver... *; et alors nos jeunes collaborateurs ouvraient des yeux
etonnes. J'ajoutais: a 11 faut que ceux qui chercherout l'indication
d'un livre ne puissent pas ne pas I'y trouver! * Par exemple, le
Dictionnairede Cosmogonieetde Paleontologie par Jehan, Paris, etc.,
devra se trouver mentionn6 avec sa cote au mot Dictionuaire,aa mot
Cosmogonie, au mot Paeontologie,et au mot J•han. Ainsi, de quelque donnee que parte celui qui cherche cot ouvrage, ii est certain
qu'il le rencontrera sur un Catalogue redigede la manitre que noes
disons.
It ne reste plus qu'i classer les fiches par ordre alphab6tique, Ot
sous cette forme le catalogue eet fait. Faut-il s'en tenir ia ? Non, i
mon avis; ii sera plus parfait de passer A use nouvelle transformation et de rediger ensuite le catalogue en volume.
IV
Le catalogue en fiches Pemporte, dit-on quelqueefis, par la commodite sur le catalogue en volume, par cette raison qu'on y instre
facilement let fiches des nouvellee acquisitions. Cest vrai. Mais ce
qui n'eat pas moins vrai, c'est que ce catalogue se derange aussi plus
facilement quo celui qui est r6dige en volume; les fches se deplacent, Amoins qu'u( n'emploi le moyei spcial de les embrocher,
mais ii faut alors defaire toute la sarie quand ii ya lieu de faire use
intercalation : c'est trop de peine, at comptez que ros successeurs ne
s'y assujettiront pas.
Et puis, dans le catalogue en volume it est agreable, sur le meme
feuillet, de pouvoir d'un soul coup d'ocil, prrcourir la srice des livres
du meme auteur ou sur la mnme matiere.
En vue des nouvelles acquisitions voici comment nous avons fait.
Le catalogue commence au verso do premier feuillet, et alors nous
avons laise en blanc: a page en face qui eat le recto du second feuillet et qui servira de supplement. Ces pages oat toutes un cadre imprime et ds colonnes semblables : tout nouveau livre sera inscrit i
sa place alphab6tique sur le feuillet en face. C'est dire que la bibliotheque pout Etre doublee avast que la place manque sur le volume
du Catalogue.
II est a souhaiter que be catalogue soil convenablement
*rit,afin
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qu'on puisse facilement etagreablement le consulter. La calligraphie
n'est point n6cessaire : ii suffit d'une ecriture ordinaire. Mais qu'elle
soit lisible et reguliere; ce n'est pas pour soi-meme que l'on &crit
mais pour le lecteur, comme un orateur quand ii parle ne parle pas
pour lui-mame, mais pour i'auditeur. L'ecriture,c'est la parole fixee
sur le papier : il faut y 6viter les singularitis, de mime que si I'on
veut bien parler ii faut eviter ce qui ressent i'accent local, ce qui
serait une irregularite. II faut eviter aussi les n6gligences qui rendent
1'ecriture illisible: que dirait-on de lorateur, du professeur qui bredouillerait ou dont le langage indistinct serait impossible A saisir.
Que de gens, en ecrivant, sont inattentifs a cette considdration et a
ce soin, alors que ces egards sont dus a ceux a qui l'on s'adresse, et
que parfois - s'il s'agit d'une chose qui les touche - leur propre
interet les reclame.
11 ne reste plusqu'i livrer au relieur les feuillets ainsi 6crits: ii en
fera un, deux ou trois volumes suivant les indications qu'on lui
donnera. Nous en avons, nous, trois forts et beaux volumes in-folio.
V
Je vous ai parl6 du catalogue alphabetique, parce que c'est le plus
important et celui que I'on consulte le plus. Vous me direz peut-4tre:
Et le catalogue systenatique, clui qui prisente l'ensemble des volumes selon I'ordre des mati&res, qu'en penser? Je reponds que si I'on
a le loisir ce sera tras bien de le rediger aussi : c'est utile, c'est
agreable,mais pour uae bibliotheque de dix ou vingt mille volumes
qu'on a rive assez vile i connaitre, ce n'est pas indispensable.
Pour noes, qui voulions et qui pouvions faire un travail tres complet, nous i'avons fait. Deji, par cela meme que nous avions eu soin
de mettre au compartimeat de I'Ecriture sainte, de la Liturgie, de
PHistoire, etc., an extrait du catalogue alphabetique afin qu'on et
ainsi sous la main le catalogue special de I'Ecriture sainte, celui de
Sla Liturgie, etc., chacun tres bien ecrit et tres bien relic, le travail
etait tout prdpare.
Nous avous de plus dtabli un vrai catalogue systematique ou raisonnd. NouP nous sommes contentEs de mettresous les noms d'auteurs ou da livres qui composaient chaque classification speciale, la
cote des ouvrages t on les a ainsi, en quelque sorte, sous la main.
Chacun des tableaux de ce catalogue systimatique : A, acriture
sainte B, Liturgie, etc., est imprim6; ce travail eat en effet relativement court, et, de plus, il etait nicessaire qu'il fft bien net pour
satisfaire le regard et 6clairer plus rapidement I'esprit. Naturellement, les divisions secondaires se modifient suivant les mat6riaux
qu'on ai ordonner; sous Ie binfice do catte observation, et puisque
vous estimez que cela aura pour vous.quelque interet, je vais vous
dire quelle est la structure, l'ossature en quelque sorte de notre catalogue raisonn6 ot catalogue systzmatique. Je vous ai indiqui dans
une precedente lettre les raisons du plan g6ndral que nous avons
adopt•,
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ECRITURE SAINTE

Nous avons donne la liste j* des Textes, 2* desConcordances, 30 des
Commentaires generaux, 40 des Commentaires particuliers, enfin 50
des Introductions a I'Ecriture ouTraitisd'herm6neutiquesacree etde
quelques dcrits divers ou Varietis, comme Dictionnaire de la Bible,
Geographie de la Bible, Histoire de la Bible, Littirature et poesie de
la Bible, Theologie de la Bible. - Voici de quelle maniere commence
le tableau.
I. TEXTES

. Polyglottes.
Le Jay, r. -

Walton (Londinensis,) 2. -

Stier, 52. -

Vigouroux,

52'.

2. Bibles hebraiques.
Suit 'enumeration de la mime maniere.
3. Bibles grecques.
Suit 1'enumiration.
4. Bibles latines.
Suit l'enumeration.
5. Bibles en langue vulgaire.
Ici sont enumerees, avec leur cote, les Bibles en allemand, en
anglais, en arabe, en armenien, en chalden moderne, en espagnol,
en frangais, en hongrois, en irlandais, en italien, en persan, en polonais, en russe, en slave, en turc. Vous voyez que notre collection est
variee et qu'elle est int6tessante.
Apris, viennent des enumerations analogues pour les Concordances,
puis pour les Commentaires gineiaux, enfin pour les Commentaires
particuliers; et grace a cetteenumeration le professeur qui explique
la Genese, ou les Psaumes, ou saint Paul n'a qu'A jeter un coup d'oeil
sur la liste des livres indiqu6s sur chacune de ces matieres, avec
leur cote, pour savoir de quels ouvrages il pent disposer.
Viennent alors des tableaux dresses d'une maniere analogue pour
les autres matidres: B, la Liturgie; C, les Bullaires et Conciles;
D, les Peres et auteurs ecclesiastiques. Pour vous donner enfin un autre exemple sur une matidre qui vous intiresse particulirrement,
voici comment est dress6 le catalogue systematique sur la Theologie
didactique on scolastique.
E. -

THEOLOGIE DIDACTIQUE

II y a d'abord les Introductions on Etudes generales, puis les sommes ou Institutions generales, enfin les Traites particuliers.
I. INTRODUCTION ET ETUDES GENiRALES

Apparatus ad theologian par Annat, 63. - Breviarium theologicum
de Polman, 414. - Dictionnairede Theologie : Alletz, 220; Bergier,
66, etc. - Histoire de la Theologie; Introductions i la Theologie,
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Methode pour 6tudier la theologie, etc., avec l'indication des auteurs

et la cote des l'ouvrages.
II.

SOMMES ET INSTITUTIONS

r. Sommes et Institutions generales.
Alagona, 14o. - Alexander (Natalis), 165. 3t. - Billuart, 142. - Bonacina, 33, etc., etc.

Becanus, 5. -

Berti,

a. Theologies dogmatiques.
Franzelin, 124. etc., etc.

Hermann, 216. -

Hurter, 90. -

Jungmann, 92.

3. Theologies morales.
Annibale (d), io5. -

I o. -

Bucceroni,

Antoine, 64. -

Ballerini, 107. -

Bouquillon,

lo. - Busemubaum, 253, etc., etc.
4. Theologies pastorales.

Artnys, 102. - Baccari, 142.' -Beuvelet,

22o. - Binsfield, 251, etc.

III. TAITEfS PARTICULIERS

S. De Religione et de Revelatione divina.
Brugere, 169. - Gotti, 16. -

Hooke, 88, etc.

2. De Ecclesia Christi.
Franzelin, Jolly, Mazella, Regnier, etc., avec la cote.
Et ainsi de suite sur les traites: De Fidecatholica,De Locis theologicis, DeDeo uno, DeDeo Creator,DeIncarnatione,De Gratia;puispour
la theologiemorale, sur les traites deActibus humanis et Conscientia;de
Legibus, de Peccatis et Virtutibus; de Decalogo et sur chacun des
dix preceptes; De proxceptis Ecclesiaz. Apr6s cela, sur les trait6s de
Statibus, De eorum obligationibus;De Sacramentis;et enfin De Novis-

simis, la liste des auteurs qu'on a sur les rayons de la bibliotheque
est donnee. Comme pour la sainte Ecriture, le professeur qui est
charge d'enseigner une des parties de la theologie, d'un coup d'ceil
avec notre catalogue systematique, sait quelles ressources il a sous la
main pour se renseigner et pour s'n servir.
Nous avons fait pour les autres disciplines, droit canoniqueetcivil,
philosophie, sciences etarts an travail analogue a celui dont je viens
de vous donner des exemples se rapportant l'Ecriture sainte et a la
Th6ologie. Rien de ce qui pouvait aider a l'emploi des instruments
de travail qui sont les livres de la bibliotheque ne nous a paru indigne de notre soin.
Apres avoir mis ces instruments de travail aux mains de ceux qui
les attendent, il reste alea entretenir avec sollicitude. C'est assez
facile, mais il faut.y veiller. Dans son Histoiredu Concile de Treate,
Pallavicini cite ce proverbe : a Qu'il n'est jariin qui n'ait besoin de
temps i autre d'un coup de rAteau, ni vetement qui n'ait besoin d'un
coup de brosse >; ainsi la bibliothdque. Elle a besoin non seulement
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d'etre entrtcenue dans I'ordre et la proprete par ceux qui oat recu
la charge de ce soin mat6riel, mais it faut aussi I'mil du mattre; ii
tautque le bibliothecaire s'assure par lui-mrme en visitant frdquemment soninteressant domaine que tout y eat en bon ordre : personne
ne lui reprocherait de mettre un peu de coque~terie 4 ce que la bibliotheque soit tres bien tenue.
J'ai termine ces Lettres que vous m'aviez pric, Monsieur et cher
collgue, de vous dcrire. Comme je vous avais fait connaitre I'eglise
de notre maison de Paris dont j'ai meme mis la gravure sous vos
yeux, j'ai essay4 avec plaisir de vous faire connaitre aussi notre
importante et intdressante Bibliotheque. Plus que jamais peut-etre,
il faut, aujourd'hui, au d6vouement pour la cause que lIon sert,
joindre la science. A cause de cela, nous rdunissons, comme parfois on recueillerait des tresors, ces livres choisis. Heureux seronsnous, vous et moi, si, jaloux de la science, nous contribuens ainsi
pour notre part A en entretenir Ie flambeau.
Alfred MILON.
FIN
TABLE DES MATIERES
PREMIERE LETTRE D'Ui BIBLIOTHECAIbE. - De l'importance d'une
Bibliotheque. La Bibliotheque de la maison de Saint-Lazare a Paris
avanfla Rdvolution. - Annales, t. 67, p. 3o5.

DEUXIEME LETTRE. - Du plan gendral et de la classification des
livres. Ordre suivi dans la classification des livres a la Bibliotheque
de la maison-mere actuelle des Lazaristes ka Paris; raisons de cette
classification. - Annales, t. 67, p, 46.
TaotsIEtE LEaTTR. - La w Bibliotheque de la Congregation de la
Mission v. Premiere partie : Livres composes par des pretres de cette
Congregation. -Annales, t. 68, p. 239.
QUATRIEME LETTri.

-

Livres composes par des pretres de la Con-

gr6gation de la Mission (suite). -

Annatles. t. 68, p. 348.

CINouI•iE LETTRE. - Ouvrages concernant Is Congregation de la
Mission : Biobliographie de saint Vincent de Paul. Histoir¢ de la
Congregation et biographies de missionnaires. Etablissemenrs de la
Mission. Les Fiiles de la Charite : biographie et etablissements.
- Annales, t. 68, p. 458.
SIxtrnM LETTRE. - Sources historiques concernant la Congregation
de la Mission : io aux archives publiques de la ville de Paris; 2' aux
archives de la Congregation de la Mission.- Annales, t. 69, p. t8.
SEPTIEME ET DERNIERE LETTRE.-

LeCatalogue de la bibliographic de

la maison-mere de la Congregation de la Mission. Du soin gEneral de
la Bibliotheque. - Annales, t. 70, p. 25o.
Le Girant : Ca. ScusiHYa.
Imp. I. Dumoulin, 5, rue des Grauds-Augustins, Paris.

EUROPE
FRANCE
PARIS
L'EXHUMATION DES RESTES

DE LA VENERABLE LOUISE DE MARILLAC
Nous l'avons dit precedemment, le proces informatif sur
'heroicit6 des vertusde Louise de Marillac, veuve Le Gras,
est termini. II y avaitlieu de procder A la constatation sur
'etat des restes de la vinerable servante de Dieu. Diej, a
diverses epoques, cette constatation avait eu lieu.
Le 29 mars x9o5, on a proc6d6 a cette nouvelle exhumation. Ce fut vers une heure-et demie de 1'apres-midi.
Mgr Legoux, prdsident du atribunal ecclIsiastique », s'est
rendu a la chapelle des Filles de la Chariti, rue du Bac, 140o,
oti repose le corps. I1 etait suivi des autres membres du
meme tribunal, de trois medecins, du commissaire de police
et des ouvriers. Les bancs de droite et de gauche voisins de
la tombe avaient et6 retires pour faciliter la circulation. Les
medecins et tous ceux qui devaient ouvrir la tombe et toucher les reliques ont prit6 serment au pied de 'autei. Puis
Mgr Legoux a dit quelques mots touchant J'ordre a suiyre conformiment aux prescriptions de la Congregation
des Rites, L'excommunication serait encourue par tous
ceux qui se permettraient de ditourner la moindre partie des restes de la servante de Dieu. Apres cela les
ouvriers ont proced6 a Pouverture de la tombe au milieu
d'un recueillement dmouvant. D6s que la precieuse caisse
est sortie de terre, on 'a posse sur un brancard couvert de
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linges blancs. Le Frere menuisier de Saint-Lazare et le
menuisier de la communaute lont transportee a la salle
des Retraites longeant le corridor de la chapelle, au milieu
de deux hales de soeurs du seminaire et de soeurs A l'habit,
toutes ayant un cierge a la main. Deux grandes tables couvertes de linges blancs avaient iti placees a l'entree de la
salle devenue encore plus vaste par la disparition des banes
du milieu. Lacaisse fut posee sur 'une de ces tables. Mgr
Legoux etait toujours entourd de la commission ecclisiastique et laique, et toute la communauted tait rangee
en face. Apres avoir fait les lectures usities, il a ouvert
tout doucement la caisse, puis apres avoir retire le coton
q•*i couvrait les ossements, a prie les medecins de sortir
tout ce qu'ils trouveraient. Quelle douce dmotion pour la
communauti de voir paraitre successivement le crAne, les
divers ossements de la venerable Louise de Marillac! Apres
avoir rempli d'autres formalites requises, les docteurs ont
reconstitud le squelette. C'est a ce moment que toute la
communauti des Filles de la Charite a d-file lentement
devant les pricieux restes, sans cependant faire aucun
acte de culte. Puis, la communaute des missionnaires venue
de Saint-Lazare a passe, elle aussi, devant les ossements,
tandis qu'on proc6dait a d'autres examens et i d'autres
formalit6s.
Un proces-verbal sommaire de la cdremonie etait signi
par Mgr Legoux, les membres du tribunal ecclesiastique,
et d'assez nombreux tdmoins, notamment M. Antoine Fiat,
superieur gindral, et la soeur Marie Kieffer, superieure de
la Compagnie des Filles de la Charite; lescachets de S. Em.
le cardinal Richard, de la Compagnie des Filles de la Charit6, et de M. I'abbd Fdnion, notaire ecclisiastique, 6taient
apposds sur le parchemin. Celui-ci, rould dans un cylindre
de zinc, a ted ddposd avec les ossements et un vase de mital
contenant les cendres dans une caisse neuve en chene,
rehauss6e de lames de cuivre, revdtue d'etain a l'interieur,
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et portant a l'extirieursur une plaque de cuivre l'inscription
primitive : DAMOISELLE LOUISE

DE MARILLAC,

etc., et sur

une seconde plaque, au-dessous de la premiere, ces mots:
OSSA.

-

DiE 29 MARTII 1905

AUCTORITATE APOSTOLICA RECOGNITA.

La caisse a 6te recouverte d'un drap de sole blanche, orna
d'une croix brodde en or sur laquelle on lit : SPES UNICA.
Pour rentrer a la chapelle, on a procedd dans le mdme
ordre qu'au ddbut; mais a la place des soeurs, c'etaient les
missionnaires qui accompagnaient les restes de la vendrable, tous ayant un cierge a la main.
Quand les ouvriers eurent remis la pierre tombale,
Mgr Legoux, s'agenouillant au pied de l'autel, a rcitd
le Sub tuum; il a dit ensuite : J'espere que nos vceux
seront rdalises, et que bient6t nous pourrons dire : Bienheureuse Louise de Marillac, priez pour nous!i
Ainsi s'est terminde cette touchante cdermonie. Commencee a une heure et demie elle ne s'est terminee qu'a
cinq heures et demie.
M. Leon Forestier, assistant de M. le Superieur general, nous
a communiqud la copie d'une lettre de M. Arnaiz adressee a
M. le Supdrieur gnedral. Nous la transcrivons :
Madrid, Ie 15 mars 90o5.
Je viens de vous envoyer une d6peche, pour vous annoncer le miracle qui, ce matin mime, vient d'avoir lieu au
noviciat de nos soeurs [Filles de la Charitd].
Une soeur du seminaire souffrait depuis quatre mois de
douleurs tres aigues, provenant d'une deviation de l'pine
dorsale etdu ddplacementd'un osdu coccyx. Elle ne pouvait
ni rester assise, ni marcher, ni meme se tenir debout; sa
ddbilitd etait devenue si grande qu'elle ne pouvait plus
garder aucun aliment.
La malade avait 6ti traitde par un spdcialiste sans aucun
rdsultat et MM. les mddecins ne donnaient aucun espoir
de guerison.
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On avait fait diji trois neuvaines a la vinerable Louise
de Marillac et la quatrieme se terminait ce matin. Les sceurs
directrices ont applique 'k la malade quelques reliques et
en particulier un morceau de la chemise que la venerable
fondatrice portait le jour de sa mort. Et tout a coup, vers
huit heures ce matin, la jeune soeur s'est sentie si bien qu'elle
a demand6 a s'habiller; elle a commence a marcher, est
venue A la chapelle. Les douleurs intolerables dont elle
souffrait ont disparu compltement, elle a pris et garde des
aliments. Toutes les sceurs I'ont vue marcher en divers
appartements de la maison; je 'ai vue moi-meme venir
dans ma chambre de directeur, marcher devant moi, se
mettre i genoux, baiser laterre, ce qu'elle ne pouvait aucunement faire depuis quatre mois, ipoque A laquelle elle
avait fait la chute qui a 6te le principe de la maladie.
Voila le fait en substance. M. le docteur ordinaire de la
maison croit aussi bien que tout le monde que cette guerison est un fait miraculeux obtenu par la ferveur et la
persdivrance de totites les sceurs de la maison centrale.
Nous observons et nous ferons tout ce que la prudence
chritienne conseille en pareille circonstance; en attendant
nous remercions cordialement le bon Dieu qui a daigne
faire cette guerison par l'intercession de la vindrable fondatrice.
Ellade ARNAIZ.

CAUSE DE BLATIFICT1ION

DES VICTIMES DE LA RAVOLUTION

FRANCAISE MASSACRIES A PARIS EN SEPTEMBRE 1792

La cause de beatification des victimes de Septembre 1792 '
intdresse au plus haut point la famille religieuse de SaintI. Elle a pour titre: a Parisien. - Beatificationis ceu Declarationis
martyrii Servorum Dei Joannis Mariae du Lau, archiepiscopi Arelatensis, Francisci Joseph de la Rochefoucauld-Maumont, episcopi
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Vincent. Le proces informatif de l'ordinaire de Paris, relatif A cette cause, commence aux premiers mois de 19oo, est
sur le point de se terminer. Les serviteurs de Dieu pour
lesquels l'Eglise de Paris s'apprete A solliciter du Souverain Pontife les honneurs des saints autels, sont au nombre
de deux cent dix-neuf. On compte dans cette glorieuse
phalange de confesseurs de la foi des reprisentants de la
hierarchie ecclesiastique A tous les degres, un archevdque,
deux eveques, plusieurs vicaires gendraux, des chanoines,
des cures, des aum6niers, des professeurs de facultes et de
seminaires. Les ordres religieux anciens, Bdnddictins,
Franciscains, Minimes, et les congregations plus ricentes,
Jdsuites, pretres de la Congregation de la Mission, Sulpiciens, Eudistes, Freres des Ecoles chretiennes, yont une
place d'honneur. Le peuple chrdtien n'en est pas absent:
quatre laiques sont inscrits sur cette longue liste des martyrs de la Revolution.
Voici maintenant la part qui revient danscette cause A la
Congregation de la Mission. Lesdeux cent dix-neuf serviteurs de Dieu dont on instruit le proces ont dtd massacres
dans quatre prisons diffdrentes : aux Carmes, au seminaire
de Saint-Firmin, A PAbbaye et A la Force. Soixante-seize
de ces victimes ont etd immolees A Saint-Firmin, precedemment appele college des Bons-Enfants , ot saint Vincent etablit la Congrigation de la Mission en 1625, et qu'il
habita avec les premiers missionnaires jusqu'en 1632; c'est
alors que ia nouveiie communaute se transporta de i'autre
c6te de la Seine, au prieure de Saint-Lazare, oiu elle est
restie jusqu'a la Revolution.
Les pretres de Ia Mission continuerent apres 1632 d'occuper le college des Bons-Enfants, qui au commencement
Bellovacensis, Petri Ludovici de la Rochefoucauld-Bayers, episcopi
Santonensis, et Sociorum, in odium fidei Parisiis mense septembris
1792 interemptorum. a
i. Aujourd'hui rue des Ecoles, 2.
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du dix-huitieme siecle devint seminaire diocesain et prit
quelques annees plus tard le nom de seminaire de SaintFirmin, du titulaire de la chapelle.
Dans le cours de l'annie 1792, dpoque du massacre, la
maison de Saint-Firmin se composait de trois pretres de la
Congregation de la Mission: M. Frangois (Louis-Joseph),
superieur, M. de Langres (Etienne) et M. Boullangier
(Joseph-Mansuit), et de trois freres coadjuteurs: Louis
Danois, Jean-Baptiste Ducrou et Pierre-Joseph Leroy.* Dixhuit pensionnaires ecclesiastiqlues, chassis de leurs places
pour refus de serment, dit dans ses notes M. Boullangier,
et un ancien officier retrait6, M. de Villette, recevaient
I'hospitalite a Saint-Firmin D; ils furent mis en etatd'arrestation avec les pritres de la maison le I3 aout 1792. Des ce
mime jour, et jusqu'au 3i aout, on amena dans cette prison improvisde un grand nombre de pretres insermentis et
quelques laiques, arrdtis presque tous dans les quartiers
voisins du seminaire. Bien que les listes officielles ne donnent que les noms de quatre-vingt-douze detenus, leur
nombre, d'apres des documents certainsdu temps, a depassd
la centaine.
Les massacres commencerent aux Carmes, a l'Abbaye et

a la Force dans l'apres-midi du 2 septembre

1792. Ils so

continuerent a Saint-Firmin le matin du 3 septembre.
Soixante-seize prisonniers de Saint-Firmin furent egorg6s.
Parmi eux on compte le superieur du siminaire, M. Francois, un autre pretre de la Congregation de ia Mission,
M. Gruyer (Jean), pricidemment vicaire a la paroisse SaintLouis de Versailles, administree par les pretres de la Mission,
et M. Colin (Nicolas), qui depuis quelques anndes dtait
cure de Genevrieres, diocese de Langres, mais qui jusqu'au
dernier moment signa pretre de la Congregation de la
Mission.
On compte encore M. Caron (Jean-Charles), lui aussi
pretre de la Mission; comme M. Colin, il sejourna quel-
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ques annies en dehors de la Congregation, et fut cure de
Colligien, au diocese de Meaux; apr6s avoir refuse le
serment schismatique de la constitution civile du clergi,
il quitta sa paroisse et se retira au sdminaire de Saint-Firmin.
Outre MM. Gruyer, Colin et Caron, dix autres pensionnairesde Saint-Firmin, parmi lesquels M. de Villete, eurent
Phonneur de verser leur sang pour la cause de la foi.
Nous faisons des voeux pour que la cause si belle de ces
serviteurs de Dieu soit, dans un avenir peu eloign6, couronnie de succ6s. Ce serait un pricieux encouragement pour
1Eglise de France, si eprouvee &l'heure prdsente.
E. VILLETTE.
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PARIS

SAINT-LAZARE

L'ancienne maison de Saint-Lazare, i Paris, consacrde par le
sdjour de saint Vincent de Paul, est un objet d'intiret pour tous
les enfants du grand ap6tre de la charite. C'est pourquoi nous
lui consacronsla notice historique suivante.
Nous le faisons d'autant plus volontiers que bient6t disparaTtra probablement cette maison employee depuis la Revolution

comme prison, mais qui fut jusqu'ala lin du dix-huitieme siecle
le siege de l'administration generale de la Congregation de la
Mission ou maison-m&re, comme 'est devenue la maison de la
rue de Sevres, 95, a Paris. au dix-neuvieme siecle. D'apres des
plans pour la creation de nouvelles rues, l'ancienne maison de
Saint-Lazare doit faire place a l'une de ces rues oia
un
square.
La notice qu'on va lire a etd publide par M. J. Parang, C. M.,
dans les Petites Annales de saint Vincent de Paul (no 37)

en 90o3.

Saint-Lazare-les-Paris

1

, comme ons'eiprimait au temps

i. Les auteurs consultEs et cites,le plus souvent textuellement,
dans cette notice sont:
GsaurNs-BRICE. - Description de la ville de Paris,1752, t. II.
JAu.LOT. - Recherches sur Paris, t. 11. QuartierSaint-Denis.
PIGANIOL DE LA FukCE. Description historiquede Paris, 765,
t. Ill, p. 422.
D'ARGENVILLE. - Voyage pittoresque de Paris, 1778, p. 185.
HUaTAUT. - Dictionnaire historique de Paris,1779, p. 390, etc.
J.-A. DotLAUR. - Nouvelle description des curiositisde Paris, 1785,
p. 382.
THIERRY. - Guide des amateurs et itrangers i Paris, 1787, t. II,
p. 518.
JAUFFRET. - Memoire sur le sac de Saint-Latare.
DUSAULCHAY. - Tableau historique de Saint-La are, depuis son
ouverture jusqu'au 9 Thermidor.
SAINr-VicTOn.
- Tableau de Paris, 1822, t. ii, r" partie.
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de saint Vincent de Paul, se trouve sur un emplacement
qui teait autrefois dans la banlieue de la capitale; aujourd'hui ce terrain est compris dans l'intirieur de la ville, au
nord, et il constitue l'un des plus vivants quartiers de cette
vaste cite.

L'origine de la maison de Saint-Lazare reste assez difficile A eclaircir, la plupart des titres originaux ayant ite
perdus pendant la guerre de Cent ans et pendant les guerres
civiles qui suivirent. II parait probable que son emplacement fut d'abord occupi par un monastlre dedid A saint
Laurent dont parle Grdgoire de Tours (Historia Francorum, lib. VI, cap. ix). Cette abbaye ayant ite ddtruite par
les Normands (885-888), on construisit sur ses ruines une
leproscrie, placde, comme la plupart des maisons semblables, sous I'invocation de sainct Ladre ou saint Lazare, par
DE MARLES. - Paris ancien et modere, 1838, t. III, p. 144.
Premier compte rendu de lAssociation de dames pour la visite des
detenues protestantes a Saint-Larare, 18 39-1 8 4Q-t841.
Societi de sphragistique (Bulletin mensuel, t. III, premier numero,
i"' juillet 1853, article sur le Sceau de F'ancienne liproserie de
Saint-La-are, par TROCHE).
J. BOUCLE. - Recherches historiques sur Saint-Laare depuis son
origine jusqu'en z632 ; thse presentee en 1854 i I'Ecole des chartes et publi6e dans les Memoires de la Societe de Lhistoire de Paris,
t.

[II,

p. 126-191.

MEINDRE. - Histoire de Paris, 1855, t. I, p. 453.
EXILE DE LA BiDOLLIERE. - Le Nouveau Paris, 1860, p. i5i.
CEuvre de Refuge de Sainte-Anne de Clichy, fondee par-Mile Cuu-

pti, I vol., Paris, i856.
LEBECF, edition CocH•Eas. -

Histoire de Paris,1867, t. Ill, p. 331

et 357.
PERDEREAU. - LesMartyrs de Picpus, 1871.
ALFRED FRANKLII. - Les Anciennes Bibliotheques de Paris, 1873,.
t. Ill.

MAYNARD. - Saint Vincent de Paul, 1886, t. I et t. IV.
P. DE GRANs.DP.
- La Prison Saint-Lahare, 1889.

M. D'A... -

in-i(, 1889.
LEBEUF. 180o, p. 3r5.

Cinquante annees de visites 4 Saint-Lalare, I vol.
Rectifications et additions, par FE*nAND

Bousro.,
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une confusion friquente au moyen age des deux Lazare de
fEvangile, du Lazare ressusciti par Notre-Seigneur et du
pauvre Lazare, aper;u par le mauvais riche dans le sein
d'Abraham.
Les armoiries adopties portaient l'effigie de Lazare, frEre
A.

Marthe et dA

M i;

Un sceau de 1264 porte : Leprosorium capituli sancti La~ari Parisiensis.
La premiere piece a
date certaine, faisant
mention de la maison
de Saint-Lazare, est de
1 122. (L'acte par lequel

Sceau de la leproserie de Saint-Lazare attache a une charte de 1264.
Reprisente Jesus ressuscitant Lazare
en presence de Marthe et de Marie ;

au bas, une barque, par allusion au
voyage des saints de Provence i Mar-

seille. Cf. Faitlon, A.onunments de Pa-

postolat de sainte M1aeleine,t. I, p. 567.

Louis VI accordait une
foire Fratribus sancti
Lawari et qu'on avait
pretendu dat6 de 11o,
ne peut etre anterieur
a 13 .)
Un point tres obscur

aussi est celui de la constitution de la maison
de Saint-Lazare.

Etait-

ce une simple leproserie? Etait-ce en mdme temps un prieuri? Des historiens
competents out eu a ce sujet des opinions tres diffirentes.
II semble plus probable que c'itait une liproserie administree, comme tout autre h6pital, par un prieur on maitre,
ordinairement prrtre, et dont la nomination dependait
de l'evdque de Paris, et par des freres et des soeurs donnis, ecclesiastiques ou laiques, vivant en commun sous la
regle de saint Augustin sans toutefois faire des voeux et
formant une confrerie plut6t qu'un couvent. A Saint-
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Lazare les malades eux-memes pouvaient etre admis a
la communauti et au titre de freres.
On ne devait recevoir dans cette liproserie que des bourgeois de Paris, reglea laquelle il y avait exception en faveur
des boulangers, qui, plus exposes a la lepre A cause de leur
mitier, y etaient admis de tout le royaume. Lors de leur
riception, les malades faisaient vceu d'obdissance auprieur
et donnaient un etat de tous leurs biens, lesquels, en cas de
dicbs, restaient P'h6pital.
La maison de Saint-Lazare a laquelle les rois avaient
successivement accorde diverses donations, droits et privileges, comptait parmi les premieres seigneuries ecclsiastiques du royaume, avec droit de haute, moyenne et basse
justice. Dans son vaste enclos itait un bitiment appeli
logis du roi, oil rois et reines, A leur avenement, recevaient le serment de fiddliti de tous les ordres de la ville,
avant de faire leur entree solennelle a Paris. C'est aussi A
Saint-Lazare que le corps des rois difunts etaient deposis;
1 on faisait 'absoute et les prelats du royaume venaient
jeter Peau binite; apres quoi les religieux de Saint-Denis
recevaient le corps des mains des hanouards' et le portaient aux caveaux de la royale abbaye.
Au commencement du seizi6me siecle, la constitution de
Saint-Lazare eprouva un changement consid6rable; vers
1515, Etienne de Ponchier, iveque de Paris, voulantreformer les abus et changer I'administration, y etablit les
chanoines riguliers de Saint-Victor. Mais ii ne les institua
que par commission amovible et ne nomma le prieur
qu'ad nutum, c'est-a-dire revocable A sa volonte. Toutes
les provisions accordies depuis cette ipoque jusqu'en 161 ,
annie de la provision donnie A Adrien Le Bon par Henri
de Gondi, eveque de Paris, portent invariablement les
I. Hanouards, du bas-breton halennour, marchands de sel, organisds en corporation qui, de temps immemorial, avaient le privilege
de porter le corps du roi mort.
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memes caracteres, incompatibles avec la nature d'un
prieur-benefice.
En i63o, Saint-Lazare 6tait occupe par huit chanoines
reguliers de Saint-Victor, sous la conduite d'Adrien Le
Bon. Prieur et religieux s'entendaient assez peu et Le Bon
songeait a permuter son bdnefice; d'ailleurs il n'y avait
plus de 16preux A Saint-Lazare, car depuis plus de cent ans
la lepre avait a peu pros disparu de nos regions, et I'h6pital
se trouvait sans objet. Mais avant de Pabandonner, il se
demandait s'il n'etait pas possible de faire un echange de
bonnes oeuvres. II avait entendu parler du bien opere par
une compagnie de missionnaires qui sous la conduite de
M. Vincent se livraient i linstruction du peuple.
Il y avait alors six ans que la Congregation dela Mission
existait; par acte du 17 avril 1625, Philippe-Emmanuel
de Gondi et sa femme, Francoise-Marguerite de Silly,
avaient, en effet, donne une somme de 45ooo livres a
a Maitre Vincent de Paul, pretre du diocese d'Acqs,
licencid en droit canon *, pour la fondation d'une compagnie qui s'appliquerait au salut du pauvre peuple de la
campagne.
Adrien Le Bon crut entrer dans les intentions des fondateurs en appliquant les revenus du prieure an soulagement spirituel du pauvre peuple des champs e infect6 de la
lepre du pichi D.
On connait la resistance que l'humilitH, la prudence et
ie desinteressement de saint Vincent y opposerena une
annde entiire.
Enfin, le 7 janvier 1632, un concordat fut passe entre
SAdrien Le Bon, prdtre, religieux profes et prieur du
prieurd conventuel, leproserie et administration des chanoines reguliers de Saint-Lazare, ordre de Saint-Augustinlez-Paris, et frere Nicolas Maheut 1, sous-prieur, Claude
i. C'est le meme sous-prieur que saint Vincent soigna plus tard
tandis qu'il etait malade de la peste.

-

3jo -

Cousin, receveur, Claude Cothereau, depensier, Richard
Levasseur, sacristain, Adrien Descourtils, Jacques Lescellier,
Francois Cacquet et Claude de Morennes, tous freres et
religieux dudit prieure etant assembles en leur chapitre A
la maniere accoutumee au son de la cloche d'une part, et
maitre Vincent de Paul,aussi pretreet superieur dela Congrigation de la Mission s, tant en son nom, qu'au nom de
tous les prktres de sa Compagnie (Arch. nat., M, 212).
Des le lendemain, 8 janvier x632, Jean-Francois de
Gondi, archev4que de Paris, accorda le dicret d'uaion de
Saint-Lazare i la Mission, et Louis XIII dans ce mdme
mois de janvier accorda, de Metz, les letres patentes confirmatives, enregistrees au Parlement le 7 septembre
suivant, malgre I'opposition des religieux de Saint-Victor.
Cependant un nouveau concordat confirmatifdu premier
fut pass6 ie 29 dicembre 1632, approuve par decret de rarchevique le 3 dicembre, et confirme par lettres patentes,
en janvier i633.
La seule diffdrence i noter entre les premieres pieces et
les secondes, c'est que, par celles-ci, I'ancien prieur se
ddsiste de 'article exigeant que runion de Saint-Lazare a
la Mission soit prononcie en cour de Rome. Adrien Le
Bon, qui le premier s'etait adress6 au pape dans le dessein
de se transformer en prieur regulier et de se perpetuer dans
sa charge, declarait c avoir ete informedepuis, par les 6critures originales, de l'institution de Lh6pital, qui n'itait
qu'une administration temporelle, laquelle se pourrait
commettre a un laique et en consequence ne devait pas se
conferer en cour de Rome ,.
Saint Vincent de Paul pourtant, a bien que ce bendfice
ne depende point du pape a, voulut avoir Papprobation
du Saint-Siege. A la date du 15 mars 1635, Urbain VIII
accorda la supplique, mais la bulle d'approbation n'ayant
point dtd expidide alors, Alexandre VII en accorda une
nouvelle le 18 avril 1655 (bulle Equum reputamus).
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Cette bulle de confirmation de l'union fut fulminee le
juillet 659 par a Nicolas Porcher, pritre docteur deSorbonne, vice-girant de Pofficialiti de Paris, commissaire a
ce d6put6 en cete panie par... le Pape ,.
Nicolas Porcher, dans un procis-verbal de visite faite a
cette occasion au prieuri, le 27 juin prceident, fournit
d'interessants details sur P'tat materiel de la maison de
Saint-Lazare, a cette epoque (Arch. nat., M, 212).
Des que saint Vincent de Paul et ses disciples furent en
possession de la maison de Saint-Lazare, tout commenqa
a y prendre une face nouvelle. La maison, qui menajait
ruine de tons c6tes, fut reparee en attendant qu'on en eft
bati une autre plus grande et plus convenable a une communauti nombreuse et aux exercices qui devaient y etre
pratiques dans la suite. Cette maison devint le chef-lieu de
la Congregation de la Mission et la residence ordinaire du
superieur general; c'est de la que saint Vincent de Paul
rayonnait de tous les c6tds o& ii y avait une oeuvre de charitd & faire, de li qu'il dirigeait ses deux communautis
naissantes des Missionnaires et des Filles de la Chariti,
IAque les Dames de la Charite, le clergi, les grands et
les petits venaient le voir. C'est la enfin qu'il mourut le
27 septembre 166o. 11 fut enterri dans le choeur de
l'eglise.
M. Edme Jolly, troisieme superieur gendral de la Congregation, nous disent les auteurs du dix-huitiime siecleauxquels nousempruntons ces details, est celui qui a elevi
(1681-1684) la plupart des vastes et solides bitiments qui
composent aujourd'hui cette maison; mais le grand corps
de batiment qui donne du c6ti de la ville est plus ancien.
11 a itd construit par saint Vincent lui-mime et ne servait
qu'aux ordinands; il dtait sipari par une grille en fer de
la grande communautd.
L'entree principale de la maison est assez belle, disent
les auteurs que nous citons. Le rdfectoire est grand et
21
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eclairi; rien de beau que d'y voir l'ordre, le silence et la
propret6 qui y rtgnent, quoiqu'il s'y trouve quelquefois
plus de deux cents personnes ensemble. Au fond de ce rifectoire oi le Gineral est tous les jours a table entre deux
pauvres, ordinairement pris parmi les vicillards de l'hospice du Nom-de-Jisus, igalement servis comme lui, est un
superbe tableau qui represente le deluge universel; on en
ignore I'auteur. Parmi les autres tableaux qui ornent cette
salle, on peut encore distinguer une Cene, une Presentation
de Notre-Seigneur au Temple.
Dans la salle d'oraison on voit une Descente de croix.
Ailleurs dans une salle basse est la collection de cent
soixante portraits de papes, de cardinaux, d'dvdques, d'abbis, etc., la plupart bienfaiteurs de cette maison. Dans la
salle des Entretiens, sont six tableaux de l'cole de Venise
representant des prophetes, un reprisentant la mort d'un
religieux, un autre David presentant a Satil la pierre dont
il tua Goliath.
L'apothicairie est encore un endroit qui mirited'etrevu.
La bibliotheque n'est pas A la viriti situie dans an lieu
avantageux; elle est cependant nombreuse et de bon choix.
On y trouve tout ce qu'on peut desirer particulierement
sur les matieres de discipline ecclisiastique, et on a soin
d'y procurer tous les bons livres qui paraissent.
Au moment de la Rivolution cette bibliotheque etait
rune des plus nombreuses de Paris, puisqu'elle renfermait
dix-huit Avingt mille volumes avant le pillage de la nuit
du t3 juillet 1789, pendant lequel elle a beaucoup souffert.
Cest la declaration officielle faite en 1791 qui nous 'apprend. La bibliotheque etait d'ailleurs tenue avec soin,
et, a trois reprises an moins, on en dressa le catalogue. Pendant la Rivolution, des livres provenant de Saint-Lazare
furent portes A la bibliotheque Mazarine. C'est la aussi
que se trouvent encore aujourd'hui les differents catalogues.
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Au moment de la Rdvolution la petite dglise gothique
itait le seul bitiment qui fat resti de 'ancien h6pital de
Saint-Lazare. Nous n'en disons rien aujourd'hui, nous
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reservant d'y revenir plus tard ainsi que sur plusieurs
autres details.
L'enclos de la maison Saint-Lazare itait l'un des plus
vastes de Paris et des faubourgs, puisqu'il renfermait
d'un seul tenant tout l'espace compris actuellement entre
la rue de Paradis au sud, la rue du Faubourg-Poissonniere
a l'ouest, la rue du Faubourg-Saint-Denis a l'est, et au nord
le boulevard qui a remplac6. ancien mur d'octroi. C'est
I'emplacement sur lequel se trouvent maintenant la place
La Fayette, une partie de la rue de ce nom, la rue de Chabrol, I'eglise Saint-Vincent-de-Paul, 'h6pital Lariboisitre,
l'embarcadere du chemin de fer du Nord et quantit~ de
nouvelles rues. Autrefois on y trouvait des terres labouries,
des arbres fruitiers, un moulin et toutes les autres choses
necessaires A une grande et nombreuse communaute comme
celle de Saint-Lazare. Les jardins particuliers etaient tres
agreables, le parterre, entre deux grandes terrasses, ayant
vue sur la ville et sur les campagnes voisines.
A l'une des extremitis de Fenclos de Saint-Lazare, sur le
grand chemin de Paris a Saint-Denis, dans un corps de
bitiment s6pari faisant panie de Saint-Lazare, se trouvait

le seminaire de Saint-Charles; on y tit un essai de petit
seminaire; c'est la encore que d'ordinaire on envoyait les
missionnaires convalescents de Saint-Lazare. On y rencontrait aussi quelquefois des prelats venant s'y meure en
retraite. LA encore fut etabli pour la Congregation de
la Mission le s6minaire de renoation. Plus tard Lafosse,
lazariste, dont le talent d'ecrivain a etc apprecid, composa
plusieurs pieces jouees A la distribution des prix de la
maisonSaint-Charles (16 75 , 1676, 1682, 1684et i685).
En 1719 et 1720, les pretres de la Mission firent 6lever

sur la grande route qui conduit a Saint-Denis une longue
suite de maisons doubles a plusieurs etages, construites tres
solidement, tout en pierres de taille, qu'its louaient i des
s6culiers.
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Saint-Lazare possedait 6galement diverses proprietis, soit
a Paris, soit dans les environs (Arch. nat., S, 6590 i 6698).
11 convient de signaler encore la faire Saint-Laurent qui
appartenait aux anciens religieux de Saint-Lazare et dont
la possession fut confirmde a la Congregation de la Mission
par lettres patentes d'octobre 1661. Autrefois elle se tenait
a decouvert dans le. faubourg Saint-Laurent, mais a cette
6poque les Lazaristes la transfererent dans uan espace leur
appartenant (5-6 arpents), Pentourerent de murs, firent
batir des loges et planter des arbres dans les rues pavies.
Elle durait alors quinze jours. Depuis a la Congregation
obtint des letires patentes du

12

janvier 1777, lui permet-

tant de laliener au profit d'un sieur G6vaudan, qui la fit
vegeter jusqu'en 1790 v. Sur son emplacement, en 1835,
on fonda le marche Saint-Laurent qui disparut en 1853
pour le percement du boulevard de Strasbourg (Arch. nat.,
S, 6607, 6636).
Mais si la maison de Saint-Lazare avait de grands revenus, elle avait egalement de lourdes charges et faisait un
bien immense autour d'elle.
On connait les prodigieuses largesses de saint Vincent
de Paul quand il s'agissait de soulager des miseres, de faire
du bien. Des qu'il eut pris possession de Saint-Lazare, il en
ouvrit la porte aux ecclisiastiques et aux laiques qui voulaient passer quelques jours dans lesexercices de la retraite
spirituelle; et ron compte que depuis i635 jusqu'en 166o,
annie oih ii y mourut, il rieut

& Saint-Lazare plus de

vingt mille personnes, c'est-A-dire environ six cents par
annee. On continua toujours a les y recevoir jusqu'a la
Revolution. A chaque ordination, ceux qui etaient admis a
recevoir les ordres pouvaient y venir faire une retraite de
huit jours. Les laiques y etaient requs gratuitement pour
faire des retraites de huit jours.
Mais l'objet principal de I'institution de la Congregation
de la Mission dtantde faire des courses ivangiliques pour
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Pinstruction et le salut des pauvres gens de la campagne,
ii y avait des pritres &Saint-Lazare qui s'occupaient continuellement A faire des missions aux environs de Paris.
De 1632 a I66o, la maison de Saint-Lazar en fit pres de
sept cents. Ces missions furent ensuite contintavis.
II y aurait encore A signaler les grandes charitis de la
maison, les distributions de pain et de soupe qui s'y faisaient souvent.
Saint Vincent en prenant possession de Saint-Lazare
a trouva des personnes dont la conduite etait dans le direglement et que les parents y tenaient enfermies comme
dans une maison de correction s. II est question de cette
prison dans bon nombre de documents administratifs. En
1771, les prisonniers etaientau nombre de cinquante-six:
en 1788 ii n'y en avait plus que quarante; et en 1789 on y
trouvait seulement vingt detenus pour cause de folie et
quatre enfants de families respectables enfermis pour
inconduite.
Aux approches de la Revolution, a la maison de SaintLazare etait communiment composee de quatre cents personnes, dont deux cents ecclisiastiques, pretres, novices ou
6tudiants en philosophie et en thdologie, quatre-vingts laiques, le reste pensionnaires. L'organisation etait la m6me
qu'au temps de saint Vincent. ,
Le superieur gdenral y faisait sa residence avec le personnel composant 1'administration de la Compagnie. II y
avait de plus le nombreux personnel que comportent une
maison d'dtudes, un noviciat, la direction spirituelle de la
communautm des Filles de la Charite et d'autres oeuvres
secondaires.
Tel 6tait P'etat de Saint-Lazare lorsque, dans la nuit du
12 au 3 juillet :789, cette maison fut pillie, saccagde et
faillit etre incendide par une bande de malfaiteurs et de
brigands. Ce fut le premier acte de la Revolution qui est
inscrit dans 'histoire sous le nom de sac de Saint-Lazare.
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Un decret de l'Assemblie nationale du i3
novembre
ditailli
etat
un
demande
179o,
juin
23
le
1789, renouveld
de tous les biens meubles et immeubles des congrigations.
Le 18 ao(t 1792 une loi supprima la Congregation des Lazaristes; dans les derniersjours du mime mois on vint enlever
a Saint-Lazare, apres proces-verbal, tous les titres, registres et papiers de ses archives, ichappes trois ans auparavant an pillage. En meme temps, ordre etait donni aux
missionnaires de vider les lieux.
Saint-Lazaredevintalorsuneprison.On yenferma jusqu'A
douze cents prisonniers, entre autres les poetes Roucher et
Andre Chinier qui n'en sortirent que pour monter Al'cchafaud.
En vertu d'un dicret du 9 avril 181 la prison SaintLazare fut concidie au departement de la Seine.
Aujourd'hui cet itablissement est affecte a la detention
des femmes privenues de crimes ou de delits. Depuis le
rer janvier I85o les religieuses de Marie-Joseph ont eu le
soin des prisonnidres.
La vieille iglise, qui etait devenue succursale de SaintLaurent d6s 1790, a iti demolie en 1823 et, sur son emplacement, on a construit un corps de batiment (r823-1828).
D'autres constructions ont etd faites en i838, pour Pinfirmerie, derriere la chapelle actuelle. Le conseil gendral de la
Seine, dans sa sdance du 21 dicembre 1902, consacrie a
a la discussion du projet d'emprunt de 18o millions destine
a Pexdcution de grands travaux departementaux *, a vote
5 millions pour la ddmolition de Saint-Lazare et les transformations a faire sur l'emplacement de cette maison.
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AUTRICHE
BUDAPEST
Lettre deM. MDITrs, prdtrede la Mission,
a M. A. FIAT, Superieur general.
Budapest, janvier 1905.

Par nos oeuvres a Budapest, nous sommes, A un point de
vue, comme des missionnaires en Chine. Notre maison est
situee an faubourg de Saint-Franqois.
Au temps de saint Vincent les villes etaient bien soignees
par des pritres, et les ames a la campagne etaient abandonnees. Nous avons chez nous, a Budapest, tout le contraire:
la campagne est bien soignee par des pretres fervents, qui
ont requ une bonne education dans le s6minaire et dont une
partie viennent chez nous et dans d'autres maisons religieuses, pour faire leur retraite; mais la ville de Budapest,
et surtout les faubourgs, sont bien abandonnes! Quand
j'ai fait mes itudes A l'Universiti de Budapest, cette ville
capitale n'avaitque 20o ooo habitants, et a present les deux
paroisses de Saint-Francois et de Saint-Joseph, tout pres
de nous, ont elles-memes 40 ooo habitants ! Les pauvres
ouvriers viennent en grand nombre de toutes les parties
de la Hongrie a Budapest, pour chercher le pain quotidien,
et, si des pretres zeids ne s'occupent pas de leur salut, ils
deviennent la proie des socialistes et des anarchistes. Cest
pourquoi S. Em. le cardinal Vaszary - Budapest appartient
A son diocese - nous a si souvent invites de venir a Budapest, non seulement pour le soin spirituel des Filles de la
Charitd,- il y en a plus de cinq cents,- mais surtout pour
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le salut de ces pauvres ouvriers, dont une tr6s grande partie
demeurent tout pres de nous; c'est pourquoi il nous a dejA
promis qu'il nous aiderait pdcuniairement. Son Eminence
est tres heureuse de voir que dans notre petite eglise se
v6rifient les paroles de Notre-Seigneur: Pauperes evangeligantur, et MM. les cures du voisinage m'ont deja plusieurs fois visiti, et m'ont dit qu'ils sont remplis de joie
que nous soyons ici pour les aider dans la vigne du Seigneur. Ces deux cures ont ensemble 140 ooo fidales; l'un
d'eux a quatre chapelains et I'autre trois, et ces neuf pretres
doivent soigner 140 ooo ames! Le plus grand nombre de
-ces ecclesiastiques sont occupes soit avec les fonctions du
bureau, soit avec le travail des enterrements, des baptemes,
avec la visite des malades; apr6s cela, pour le confessionnal
il ne leur reste 'de temps que rarement. Si vous pouviez
parler avec ces bons pretres dont une partie viennent chez
nous pour se confesser, vous verriez combien ils sont
-contents que nous travaillions pour I'evangelisation des
pauvres, et si vous pouviez voir avec quelle devotion ces
,pauvres ouvriers entendent la sainte messe et regoivent les
sacrements, vous auriez une grande joie.
Nonobstant cela, nous ne ndgligeons pas les missions.
Depuis le peu de temps que nous sommes A Budapest, notre
maison a deji donne six ou sept missions. Mes confreres A
Budapest ont un grand devouement. M. Lollote, qui, avant
de venir chez nous, etait prelat de Sa Saintete et chanoine
de Gran, et qui est Age deja de plus de quatre-vingts ans, va
,encore en mission, et ii serait tres attrist6 si on ne le lui per,mettait pas. Vraiment le bon Dieu nous bdnit !
Ferdinand M.DITS.
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VIENNE
Lettre de M. Francois GATTRINGER, prdtre de la Mission,
a M. A. FIAT, Supdrieurgeneral.
Vienne, Wahring, 3 mai i905.

MoNSIEUR ET TRES HONORE PERE,

Votre binediction, s'il vous plait !
Je viens vous prier de vouloir bien accepter un ouvrage
compose par M. le docteur Hanns-Marie Fruxa, conseiller
de la cour imperiale, president ou associd de plusieurs ceuvres de la charit6 AVienne, surtout grand bienfaiteur de nos
cohferences de Saint-Vincent-de-Paul;
Pour accroitre le zile des membres de ces conferences et
pour leur gagner plus d'associds, il vient depublier un livre
intituld le Paupdrisme dans la capitale (Vienne, 19o5).
II est ecrit en allemand; ce sera neanmoins un accroissement et un complement de la serie des livres qui traitent
des ceuvres charitables de Saint-Vincent-de-Paul.
L'ouverture de notre mois de mai a eu lieu chez nous
avant-hier. Le commencement surtout de ce beau mois de
Marie est toujours une grande solennitd pour tous nos
centres catholiques. Le soir, A l'heure de la prddication, qui
est suivie d'un exercice envers la Reine du ciel, ce qui se
fait tous les jours durant le mois, une foule innombrable
envahissait notre wglise, et meme remplacement devant la
grande porte d'entree itait comble de monde. Devant la
table de communion une centaine d'enfants de Marie vetues
et voilees de blanc ont pris place, et a c6td di'lles etaient
un grand nombre de filles de Picole, aussi endimanchees et
pardes d'une petite couronne verte. Notre autel lateral dedid
A la Reine des anges, oeuvre artistique par la beaute du travail et la d6licatesse du dessin, attire les coeurs: il a itd transformd en tr6ne pour la Reine du mois de mai. L'heureuse
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disposition de l'illumination et la beaut des fleurs donnent
& 'autel un aspect ravissant. C'est un beau et doux spectacle; il fait contraste avec le bruit que menent ces jours-ci
nos socialistes dans leurs reunions pour fdter le er mai ! Nos
confreres qui font la classe du catechisme chez les garcons
sont temoins de la decadence morale des enfants dont les
parents sont sans religion. M. Vorhauer et M. Lukesch, nos
deux confreres qui se partagent ce rude travail dans l'ecole
des garcons, ont assuriment bien du mdrite.
Enfin je ne puis m'empecher de vous faire part, mon tres
honord P&re, de mes sentiments de reconnaissance et de
douleur au sujet de notre regrette et si cher M. Boscat, visiteur de la province de Chine, qui s'en est alle dans la
mission du ciel, pour jouir des fruits de son zele infatigable et des grands sacrifices qu'il a su faire pour le bien
de la communaute, de ses confreres et de seschers Chinois.
Je lui dois bien de la reconnaissance pour la charite qu'il
m'a montrie durant les annees que j'ai eu l'avantage de
travailler avec lui dans le vicariat du Kiang-si!
Une huitaine de jours avant son deces ii venait encore de
m'ecrire une tres aimable lettre.
Je joins aux sentiments du plus filial attachement de
mes confreres d'ici, les hommages de mon profond respect
et de mon entier et filial devouement.
Frangois GATTRINGER.

ESPAGNE
Lettre de la scur M. THOMAs, Fille de la Charitd,
d la tres honoree More KIEFFER.
Barcelone, le icr mars

9go5.

Voici la relation que vous m'avez demandee,des fetes
jubilaires. Elle est bien en retard; mais quelques cas de
maladie en sont la cause.
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LA PROCESSION DU JCBILE A BARCELOXE, LE 27 NOVEMBRE 1904

Barcelone, toujours fiddle a ses anciennes traditions
d'amour et de confiance en Marie Immaculde, semble
avoir ite choisie par la Vierge immaculee pour faire mieux
connaitre, en cette occasion, sa medaille miraculeuse.
Depuis dija plusieurs siecles ses habitants se saluent disant:
Ave, MariaPurissima,et on repond: Sin pecado concebida.
Marie avait iet solennellement etablie gardienne de la
ville par le gouverneur et les anciens conseillers qui mettaient entre ses mains les clefs de la citd, au milieu de ses
braves habitants qui l'acclamaient avec bonheur; et depuis
ce temps rien n'a ete ipargne quand ii etait question de
I'honorer et de lui donner une preuve de fiddlitj et d'amour.
Le 27 novembre devait en fournir I'occasion. En ce jour,
dans les grandes eglises seules, sans compter les nombreuses chapelles, couvents et colleges de la ville, les communions du matin ont dtd au nombre de soixante mille. Les
trente mille personnes qui ont pris part Ala procession ont
toutes communid comme autrefois les martyrs, car tout le
monde craignait que le sang ne fit rdpandu, et non sans
raison, les hommes de ddsordre ayant fait tout leur possible
pour effrayer et empicher cette manifestation religieuse. Le soir du 25, c'est-A-dire l'avant-veille, ils avaient fait
dclater une bombe dans le quartier le plus central de la
ville, et le resultat a etd fatal pour un grand nombre de personnes; ensuite ils ont voulu faire une contre-manifestation,
sous pretexte de porter un message de condoleance a la
mairie pour le crime de la rue Fernando, dont ils avaient
etd eux-mdmes les auteurs, et signalaient les catholiques
comme coupables de I'attentat. Le gouverneur ne pouvait
pas refuser cette protestation, mais il a su frustrer leurs
desseins, en les obligeant a changer rheure du depart et
ritindraire, car ils avaient choisi la mime heure que les
catholiques, bien rdsolus de produire un choc et un conflit.
Le gouverneur les remit a deux heures plus tard, et lear
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procession a iti une complete ddception. Des soixante
mille qu'ils pritendent compter parmi leurs partisans, A
peine deux mille y ont pris part, et comme tout Barcelone
assistait a la procession jubilaire, ils sont passes presque
inaperqus par des rues desertes. Arrives a la mairie, et leur
protestation remise, on les pria de se disperser, ce qu'ils
firent a peu pres tous.
Malgrd l'inclkmence du temps et la pluie menaqante, la
ville etait, comme aux plus grands jours de fdte, brillante
de couleurs et de fleurs. Les milliers de fenetres et de balcons de chaque rue, meme les plus pauvres, etaient drapes
et ornes de banderoles au chiffre de Marie, de bannieres,
de bouquets ilectriques, et la ville tout entiere 6tait magnifiquement paree de bleu et de blanc. Quant a la procession, son plus bel ornement etait la pi6td, la ferveur, le
recueillement profond et lafraternitdqui la caractarisaient.
Tous les rangs de la societe y etaient confondus : hommes,
femmes, enfants, vieillards, riches et pauvres unissaient
leurs voix pour dire et pour chanter les gloires de Marie,
car tout le long du chemin on r6citait le chapelet et on
chantait des cantiques A l'lmmaculde.
A dix heures du matin, la procession sortai de la cathddrale. La statue de la Vierge immaculee, d'environ 2 metres
de hauteur, portee par huit pretres, dominait cette foule
emue. Quatre ev&ques I'accompagnaient, presides pat S.
Em. le cardinal Casanas, revdtu de ses habits pontificaux
et assisti de son chapitre, prceddd d'un grand nombre de
preires.
Lesdames etles demoiselles de toutes les confreries marchaient les premieres, en file de quatre, habillees de noir et
en mantille, sans gants et le chapelet A la main; la seule
couleur etait le ruban distinctif de cheque confrerie.
Elles draient environ douze mille. Venaient ensuite les
confreries d'hommes; ils etaient quinze mille, qui marchaient nu-tdte, sans gants, le chapelet Ala main et portant
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aussi une midaille distinctive. La procession etait fermie
par le maire, les membres principaux du gouvernement et
de I'armie; il y avait environ trente mille personnes. Le
reste de la population formait une haie compacte de chaque
c6td du parcours; tous, recueillis sur le passage de 1'lmmaculee, se prosternaient pour recevoir sa binidiction.
II fallut deux heures pour voir defiler la procession qui
se suivait sans interruption et sans un moment de desordre
pendant tout le trajet. Une quarantaine de fanfares et
choeurs de chant faisaient entendre leurs pieux concerts. La
procession rentrait a la cathidrale a une heure et demie, et
a la porte trente mille imprimes relatant la vision de la
midaille miraculeuse ont etC distribues aux fideles. Ceue
heureuse initiative est due au zele pieux de la digne seur
Paula, commissaire de nos sours espagnoles pour la Catalogne.
Enfin cette procession a etd un v6ritable triomphe de foi
et d'amour a Marie Immaculde, et cet acte solennel restera
icrit en lettres d'or dans les annales de Barcelone, car ses
braves habitants ont donni a la postEriti un exemple admirable de courage digne des premiers chritiens.
Le soir, la ville entiere etait iclairde par les feux brillants d'une splendide illumination, et tout le monde etait
dehors pour jouir de ce magnifique spectacle.
Les pauvres n'ont pas 6et oublids: des asiles pour les
indigents, des fourneaux pour la classe ouvriere ont etc
ouverts, des dons g4ndreux ont td faits. Une maison avec
ses dependances a e4t donnde, par une dame charitable, a
la femme la plus pauvre et la plus mdritante de Barcelone.
Les arts et les lettres ont rdpandu a profusion leurs plus
riches tresors. Une magnifique couronne a ete offerte a la
Viergede la Merced (patronne de Barcelone) par les dames
qui portent son nom, avec cette inscription: a Elle est notre
gardienne.
La cathedrale ayant choisi le 27 novembre pour la pro-

- 327 cession jubilaire, notre maison de chariti a di anticiper
sa fete au 20 novembre. A six heures, messe de communion pour les Enfants de Marie et toutes les femmes, a sept
heures pour les hommes, a huit heures pour les garcons, et
tous ont communid afin de gagner le jubile. A dix heures,
office solennel, la belle messe de Capocci a eti chantee par
les enfants de la maison, accompagnds de l'orgue et d'un
brillant orchestre tres bien dirige. La fanfare au moment de
l'elevation a exdcute la marche royale avec tant d'enthousiasme que tous les coeurs tressaillirent. M. le superieur
des Lazaristes espagnols officiait, assisti par deux de ses
prtties; un des pr6dicateurs les plus apprecids de Barcelone
captiva tout son auditoire en racontant avec eloquence les
heureux effets de la medaille miraculeuse, montrant comment la definition du dogme avait det preparee par la rievlation de cette miraculeuse medaille. Au sortir de l'office,
ainsi qu'I la messe publique de midi, quantite de medailles
ont iti distribudes par nos trois aum6niers. Le soir apres le
chant d'un motet a Marie Immaculie, la procession s'organisa. LaVierge itait port6e alternativement par des seminaristes, en aubes blanches. Un groupe d'anges aux ailes d'or
entouraient le brancard de Marie Immacul6e, jetant de 1'encens et des fleurs. Les Parvulos en costume bleu et blanc
portant des oriflammes ouvraient la marche, ils 6taient
suivis des petites filles vdtues de blanc, puis les Enfants de
Marie egalement en blanc, nos grandes jeunes filles en noir,
mantilles blanches et ceintures bleues, portaient leurs bannieres. Les garcons en cravate blanche, les hommes et les
6tudiants suivaient portant aussi leurs etendards et leurs
decorations; puis venaient un groupe de soeurs et la fanfare
de la maison qui donnait les plus belles pi&ces de son r6pertoire, alternant avec le chant del'Ave Maris Stella. Quand
la statue fut deposee sur l'autel pr6par6 a cet effet dans la
grande cour intdrieure, le choeur de chant entonna Phymne
a PImmaculde Conception, accompagnie par la fanfare, ce
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fut un moment de vive emotion, car tous les assistants ne

formaient qu'une voix, pour s'unir dans un meme sentiment de confiance et d'amour. Puis la procession reprit son
cours.

A son entree dans l'eglise, le Salve Regina de Loisel fut
chanti avec un enthousiasme qui penitrait les cceurs et un
excellent predicateur nous fit entendre un discours des plus
pathitiques sur la puissance et I'amour de la sainte Vierge
excitant ainsi nos cceurs a la plus vive confiance en elleEnfin cette magnifique fete fut couronnie par une binediction solennelle du saint Sacrement, et chacun se retira
en savourant dans son coeur les heureuses impressions de
cette belle journie.
BELLPUIG
RAPPORT

ABREGi

SUR

LA FONDATION

BARTHELSMY DE LA VILLA DE
RESTAURATION

EN 1899

DU

COUVENT

BELLPUIG (LERIDA)

DE

SAINT-

ET SUR

SA

.

Cetterelation succincte resumera ce que j'ai appris et dans
queiques icrits et de timoins oculaires sur notre maison de
Bellpuig.
Situation. - L'edifice se trouve enclave dans le district,
et a environ ioo metres de la villa de Bellpuig, a c6te de la
grande route qui va de Bellpuig a Tarragone. II est a la
meme place qu'occupait, au quinzieme siicle et avant, 1'ermitage de Saint-Barthilemy qui lui donna son nom et dont la
chapellenie a ete transfirie a I'dglise paroissiale de Bellpuig.
Elle appartenait anciennement au diocese de Vich; maintenant elle fait partie du diocese de Solsona et est entouree
des plaines superbes et spacieuses du camp d'Urgel.
Fondationdu couvent. - L'excellentissime M. Raymond
de Cardona itait seigneur des baronnies de Bellpuig, dans
i. Voy. Anales de la Mision, Madrid, 1899, p. 52o.
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la principauti de Catalogne, cred vice-roi de Sicile par les
souverains catholiques Ferdinand V et Isabelle de Castille;
plus tard, il fut vice-roi de Naples et capitaine general des
armies de ce royaume, pendant la Ligue formee entre le pape
Jules II et le roi Ferdinand. DNsireuxde timoigner a Dieu
sa reconnaissance pour les victoires qu'il lui avait donnees
sur terre et sur mer, tres devot d'ailleurs du siraphique
saint Francois, il resolut de batir, pour les enfants de ce
grand saint, un couvent dans une des villas de ses baronnies,
et ii choisit celle de Bellpuig. Ayant obtenu A cet effet du
pape Jules II la b6nidiction apostolique et la facultd de
passer la chapellenie de Saint-Barthdlemy de cette villa a
l'eglise paroissiale, par la bulle Eximie devotionis affectus
(24 fevrier 1507), il ordonna a ses ministres et a ses officiers
de construire le couvent a ses frais et ddpens. Mais les
religieux, consultant plut6t la pauvretd religieuse que la
magnanimite du bienfaiteur, d'accordavec les ministres
du vice-roi, se contenterent d'un edifice modeste et etroit.
En apprenant cela le bienfaiteur s'en montra offense, it
reprimanda ses ministres et leur ordonna de jeter I'ddifice
a terre pour en bitir un digne de sa gdinrositi et de son
pouvoir, et pour qu'il en fut ainsi il leur envoya d'Italie le
plan qu'ils durent executer. En 5 t o, le vice-roi de Naples
secourait ddja avec prodigaliti son couvent et les religieux,
ordonnant que ces aum6nes fussentcontinudes par ses successeurs et les habitants de ladite villa et des lieux voisins
de sa baronnie. Vingt-cinq religieux vivaient d'ordinaire
dans le couvent, et c'est une tradition commune que le
bienheureux Sauveur de Horta y a rempli I'office de portier.
Descriptiondu couvent. - Comme it fallait s'y attendre,
vu la grenrositi du bienfaiteur, l'edifice fut tr6s riche et
tres spacieux. Il mesurait 55 metres de faqade, 3o ou
35 de profondeur et 12 de haut. Presque tout l'ddifice
etait de pierre de taille et il a un rez-de-chaussie et
deux etages. II y a dans linterieur deux cloitres carr6s
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mais inegaux; le plus petit servait de Jardin, fautre,
qui a 19 metres de c6te, est entouri de trois galeries,
une par etage. Les arcs des galeries ou corridors du
rez-de-chaussde sont de style ogival mais simple; ceux
du premier etage, au nombre de dix B chacun des quatre
c6tes, sont de style byzantin, avec chapiteaux en relief sur
chacune des colonnes; ils sont tous differents les uns des
autres et de grand mdrite; ceux du deuxieme etage sont de
style roman et ont ite ajoutes posterieurement. Au centre
de 1'espace compris entre les cloitres se trouve la citerne,
tout en pierre, dont ia margelle est une merveille artistique. On monte aux etages superieurs par deux escaliers,
'un est large, i'autre etroit, en forme de limagon: ce dernier fait l'admiration des artistes. Les appartements, les
galeries, les passages intirieurs, sont voftids et parsems des
armoiries du bienfaiteur. A rentour du couvent les religieux
possedaient une vigne tr6s etendue et un grand jardin avec
une eau abondante pour I'arrosage provenant d'un puits
inepuisable. L'dglise des religieux formait un seul corps
avec le couvent et se composait d'une nef spacieuse avec
des chapelles laterales, en grande partie de pierre de taille.
Dans l'intirieur de PIdifice on enterrait les religieux; et,
dans rPglise, outre la tombe du fondateur et de sa famille
il v en avait d'autres de families particulieres. Aujourd'hui
encore ii y en a une qui porte la date de i518.
Mausolee dufondateur et de sa famille. - Raymond de
Cordona mourut A Naples l'an 1522 et fut enterri provisoirement dans la chapelle de Castelnovo de la mdme ville.
Pour accomplir la volonrt de son mari qui avait exprime
le disir d'etre enterri dans le convent de Bellpuig, sa
veuve I'y fit transporter. Elle chargea Jean de Nola, le premier et le plus habile sculpteur de ce siicle, en Italic, de
faire un mausolee somptueux, du marbre le plus fin, et de
1'envoyer A Bellpuig. L'artiste exdcuta son oeuvre en peu
de temps; quand tout fut pret, la veuve remit Alhonora-
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ble Jean de Bari les restes de son mari renfermis dans un
cercueil fermie
double clef, pour qu'il le conduisit en
Catalogne et le deposit dans le mausolee, place du c6td de
I'epitre dans I'6glise du couvent de Bellpuig. Tout s'exdcuta
selon ses ordres, et le t3 mars 153i, les cendres de don
Raymond de Cardona reposerent dans le couvent de Bellpuig. On fit un proccs-verbal de tout ce qui vient d'6tre
dit, en presence d'un grand nombre de timoins.
Ce magnifique mausolee fait I'admiration de tous ceux
qui le visitent. C'est une merveille de Part, non seulement
dans son ensemble, mais considird dans ses moindres
details exdcutes avec tant d'originaliti et de perfection
qu'il peut dtre compare aux monuments les plus appr&cids de l'antiquite. On y admire en particulier la statue
du defunt couchee et admirablement executee.
A la panie supdrieure du monument est gravee l'inscription suivante: Raymundo Cardona, qui Regnum Neapolitanum prcerogativapene regia tenens, gloriam sibi ex
mansuetudine comparavit, Isabella uxor infelix, marito
optimofecit. Vixit an. 54, men. 8, dies 6. An. 1522 ob,
Parmi les trophees qui entouraient le mausolee on remarquait une dpde, richement ornee, donnei par le pape
Jules II & don Raymond, quand il fut nomme capitaine
de la Ligue, vers i51 I. La lame portait cette inscription : Julius Secundus Pontifex Maximus, anno octavo. On voit encore une epee pendue a ce mausolee ; ce
n'est pas celle de don Raymond, mais celle d'un capitaine francais qui pendant la fameuse guerre d'Espagne
prit Iautre et y laissa la sienne.
Dispersiondes religieux; sort du couvent. - Apres avoir
servi Dieu, en paix, dans le couvent de Bellpuig, pendant
plus de trois sikcles, les religieux se virent obliges, en plein
dix-neuvi6me siecle, a abandonner leur vie paisible si
glorieuse pour Dieu, et si profitable au prochain. Vers les
anndes 1834 et x835, voyant la rage furieuse avec laquelleles
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religieux elaient persecutes et assassines dansleurs cloitres,
ils comprirent qu'il devenait necessaire de prendre des mesures pourechapper au poignard des assassins; ils prirent la
rdsolution de se deguiser et purent ainsi se sauver, laissant
ce qu'ils possddaient aux mains des malfaiteurslegaux qui
les traquaient. Tout pres d'ici vit encore un de ces religieux
igi de quatre-vingt-treize ans.
Ni lui, ni la famille du fondateur, ni personne ne prit
la defense des religieux; il n'y eut aucune reclamation au
sujet des biens qu'ils abandonnaient et qui tomb6rent entre
les mains du gouvernement, leqjiel, comme c'dtait alors
I'habitude, pour moins de trente deniers, les a cedes au premier de ses amis qu'il voulait favoriser. L'edifice passa
A trois associes, et les terres furent riparties entre deux
proprietaires.
Ruines du couvent ; translation du mausolie. - Livre B
des locatairesqui n'avaient aucun inter&t a le reparer et qui
passaient d'un appartement a Pautre selon les ravages du
temps; priv4, non seulement de ses meubles qui disparurent comme par enchantement apres le depart des PNres,
mais des boiseries, des ferrures des pones et fendtres, des
tuiles, briques, etc. le couvent ne tarda pas a tomber en
ruine. Dans une seule nuit la ioiti6 d'une des ailes
s'ecroula, et comme flglise offrait aussi peu de s6curite on
transporta le mausolee a r'iglise paroissiale pour sauver au
moins ce monument artistique. II en etait temps, car
quelques annees apres 1iglise s'dcroula en grande partie.
Le couvent devient un etablissement des enfants de SaintVincent. - Le couvent fut vendu a un ecclesiastique de
Barcelone, lequel, d'accord avec leveque de Solsona et une
commission de messieurs de Bellpuig, le cida a notre Compagnie. Ladite commission, formte de messieurs de Bellpuig parmi lesquels figurent M. le cure, son vicaire et le
maire d'alors qui en fut lu prisident, est arrivee apres
de grandes difficultis a changer peu A peu 1'aspect de 1'edi-
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fice et nourrit P'espoir de le rendre habitable. Donnant plus
ou moins chacun selon ses ressources et perseverant dans
leur pieux dessein, ils eurent le bonheur de voir leurs aspirations couronnees de succes, et ils peuvent se feliciter mutuellement en voyant que la fondation est un fait accompli.
Nous adressons nos remerciements a tous les bienfaiteurs,
priant le Seigneur de les recompenser de tout ce qu'ils ont
fait!
Inauguration de la maison. - Enfin le jour si desire
arriva; le le octobre de I'annee 1899, lesmembres de cette
petite communaute se trouvaient riunis dans le couvent;
tout Bellpuig parlait de la fate qui devait avoir lieu le soir
a 'inauguration de cet edifice dont ils avaient contemple
les ruines si longtemps et avec tant de tristesse. A trois
heures du soir le peuple se rdunissait, dans fl'glise; le clerg6,
les membres de la commission, la petite communautd de
Saint-Vincent, dtaient lh, attendant le commencement de la
ceremonie. Au moment indiqud on sortit en ordre de 1'dglise au chant du saint Rosaire accompagnd de la musique
de l'endroit; la foule augmenta a chaque pas A travers les
rues, de maniere qu'il y avait bien quinze cents personnes
quand on arriva au couvent. M. le curd fit la benddiction
solennelle de la maison et de notre chapelle provisoire;
aprbs cela M. Pedros, le nouveau superieur, de la porte
d'entrde de la maison adressa aux assistants une courte
allocution de circonstance, donnant gloire et rendant grtces au Seigneur pour tout ce qu'on avait ddja rialisd;
exhortant tout le monde a continuer l'euvre commencie
jusqu'a ce qu'on puisse voir l'glise sortir de ses ruines.
II fallait souhaiter que cette fondation ftft profitable A tout
Urgel, a toute la Catalogne, et meme A toute PEspagne:
au clergd par les retraites ecclesiastiques et l'instruction
preparatoire pour le seminaire, au peuple par l'exercice des
missions, et A la jeunesse par l'instruction chritienne. A
peine eut-il cessi de parler que tout le monde vint nous
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feliciter, s'estimant heureux de nous avoir pour voisins et
-nous souhaitant un avenir prospere. La fondation etait
faite.
Des lors commenca pour nous, avec l'observance de
toutes les regles et usages de la Congregation, la vie de
communauti. Nous pouvons prendre pour date de la
fondation le

1 er

octobre 1899, fete du Saint-Rosaire;

MM. Michel Pedros, superieur, Joseph Rigo, Juste Toro,
Mathias Saumell, avec les deux freres coadjuteurs Joseph
Vidal et Barthelemy Gallart, ont eu l'heureux sort d'etre
les premieres pierres de cette nouvelle maison de la famille
de Saint-Vincent-de-Paul. Daigne Dieu benir cette petite
famille pour qu'elle croisse en nombre et en venus, pour
qu'elle produise des fruits exquis de sanctification propre
et qu'elle procure abondamment le salut des ames!
Bellpuig, 24 octobre 19o4.

Je vous adresse le ricit succinct des travaux auxquels
nous nous employons et '46tat actuel de cette maison.
Des leur installation aBellpuig, les missionnaires se sont
livres avec zele aux oeuvres de notre vocation, donnant la
prefirence I l'oeuvre principale de la fondation, qui est
l'evang6lisation des pauvres gens des champs. Faute de
personnel ils se contenterent, la premiere annee, de prdcher des exercices de neuf jours, de sept jours, etc.; mais
l'annee suivante ils donnarent des missions en regle a
Miralcamp, Sidamunt, Fondarelle et Palau, situes A 6 ou
8 kilometres de Bellpuig. Depuis lors, ils se sont occupes
ici, en mdme temps, de missions et de retraites aux prdtres
qui viennent en assez grand nombre de differents diocses.
De plus, nous avons etabli une icole apostolique avec une
chairede latin, de laquellesortent de nombreuses vocations A
'etat religieux et eccldsiastique. Joignez a cela une florissante icole 616mentaire et superieure oh Pon donne une
instruction solide, une iducation chrdtienne, et se forment
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une multitude d'enfants qui plus tard seront des hommes
utiles a 1'Eglise, a la patrie et A la soci&i6. Voila nos travaux.
Diji, grace a la generositd de personnes charitables et
au prix de sacrifices continuels, nous reconstruisons
rancienne iglise, dans un style plus en harmonie avec
l'ensemble architectural du couvent, qui est du style gothique pur. Une fois ces travaux termines, cette maison completement restaurde sera, par sa grandeur, sa beautd artistique, et, surtout par son site on ne peut plus agrdable, l'une
des meilleures de la Congregation en Espagne.
Michel PEDROS, C. M.

ITALIE
LE SACRE DE

gr

EXILE PARODI, A TURIN

M. Emile Parodi, de la Congregation de la Mission,
superieur provincial a Turin, et directeur des Filles de la
Chariti de la mdme province, a etd promu a la dignite
episcopale par le Souverain Pontife. II a requ le titre d'archeveque de Pessinunte et il a etd nommi coadjuteur avec
future succession de Mgr l'archevdque de Sassarri en Sardaigne.
Mgr Parodi a itd sacre le 7 mai, a Turin, dans Peglise
cathedrale, en mdme temps qu'un autre dveque, Mgr Costanzo Castrale, supirieur du seminaire metropolitain de
Turin.
Un grand nombre de pretres de la Mission, entre autres
M. Tasso, assistant du superieurginral, et de nombreuses
Filles de la Charitd etaient presents a cette solennite.
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LECCE
Le Corrieremeridionale, qui se publie & Lecce, donnait
les informations suivantes dans son numiro du 4 mai I90 :
a Depuis dimanche dernier 3o avril sont reunis ici, a
Lecce, dans la maison des pretres de la Mission, presque
tous les eveques de la region des Pouilles (Italie meridionale); its y demeureront jusqu'au dimanche suivant.
" Le but de cette reunion qui a lieu, d'ordinaire, tousles
deux ans, est de passer exclusivement dans les exercices de
la retraite spirituelle quelques-uns de ces jours. Durant les
autres jours, les prelats s'occuperont, dans diverses conferences qu'ils tiendront entre eux, des besoins religieux et
moraux du peuple et du clerg6 de leurs dioceses, et ils
prendront a ce sujet les resolutions qui leur paraitront
opportunes. La rdunion de cette annee a une particuliere
importance par le fait que ie Souverain Pontife lui-meme
s'y est intiressd specialement, et i cause des sujets importants qui doivent y itre traiets.
• Les eveques prdsents sont Mgr I'archeveque de Tarente,
pr6sident de la reunion, les archevdques d'Otrante, de Trani,
les eveques de Lecce, de Molfetta, d'Altamura, de Conversano, de Bitonto, de Gravina, d'Andria, de Nardo, d'Oria
et d'Ugento.
g Les conferences spirituelles sont donnies par M. Antoine Santoro, pretre de la Mission, venu de Rome pour
cela. *
LECCE
CLiciensis) est une ville forte de la Pouille ou Apulia,
dans l'Italie mdridionale; chef-lieu de la province du meme
nom (ancienne terre d'Otrante), ville de 26000 habitants,
station du chemin de fer qui descend de Brindisi vers le sud,
et

a 38 kilometres de cette ville. - Lecce fut fondee, dit-on,

par le Cretois idomen&e. Prise par les Normands au douzieme
siecle, elle devint I'apanage de Tancride, comte de Lecce. Ev&chd.
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POLOGNE
CRACOVIE. -

STRADOM

La gravure que nous reproduisons ici date de l'annde
1855. Elle est accompagnee de cette notice : a L'6glise de
la Conversion de saint Paul, sur le Stradom, i Cracovie,
·_

___~

_

___

f

CRACOVIE. -

~__;

STRADOM

Eglise de la Conversion de saint Paul
des pretres de la Mission (Lazaristes).

appartient aux prdtres missionnaires ou Lazaristes et fut
construite pour eux par le coadjuteur Szembek, en 1732.
Jean Malakowski, ivaque de Cracovie, avait fait venir ces
;pretres en 1'annde 1682. Le prdtre Constantin Szeniawski
les dota et leur construisit un collegc. Ce college contient
aujourd'hui un s6minaire. Quelques-uns des autels de
<ette 6glise sont pards des tableaux de Konicz. i
Nous avons prcdidemment donni la gravure de l'autre
eglise et maison des pretres de la Mission a Cracovie, au
faubourg Kleparz (Annales, 19o4, p. 3 5).
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La revue polonaise (Rognicki) des pretres de la Mission

a Cracovie ecrivait en 1904 :
a Ces jours derniers, a eu lieu la translation de notre
siminaire interne et de nos etudes de Kleparz a la maison
de Stradom.
a Stradom est la seule maison de notre province qui
nous relie i l'ancienne province de Pologne; seule elle
garde le souvenir de ces temps antiques. Cette maison,
pendant ce siecle entier, a servi de siminaire diocesain.
• Tout ricemment S. Em. le cardinal Jean, prince de
Kozielsko, Mgr Puzyna, eveque de Cracovie, nous adonni
connaissance par un ecrit, dat6 du 12 juillet de la prdsente
annie, qu'il transfere son siminaire dioc6sain, de Stradom
dans l'etablissement qu'il a fait nouvellement bdtir, et que
desormais il prend la. direction de son seminaire sons sa
propre autorite et sa propre administration. L'iglise de
Stradom etait pricedemment reservee pour les seminaristes; on Pa alors ouverte au public.
" Kleparz est reste comme par le pass la maison centrale
et la residence du visiteur. 7

ASIE
CHINE
LA MORT DE McG

FAVIER

Le 4 avril dernier, s'est eteint A Pekin l'illustre eveque
Mgr Favier, vicaire apostolique de Pekin et du Tch-ly
occidental. II itait nd au diocese de Dijon en 1837, et il

etait entre dans la Congregation des Lazaristes en 1858.
La Sacrde Congregation de la Propagande, informee de

cette mort par M. le Supirieur gdnral, a daigne fairesavoir
son vif regret de cette perte et son estime particuliere
pour I'illustre evdque.

Homme de vues elevees, et en meme temps homme de
decision et d'action, Mgr Favier a rempli en Chine un
grand r61e. Par son experience, par sa vive intelligence,
par sa large bienveillance A l'egard de tous, il s'etait acquis

une place Apart dans la colonie europeenne. Le gouvernement chinois de son c6ti lui temoignait conilance et 6gards.
II laisse les oeuvres qui avaient et6 d6truites par la guerre
des Boxers en tgoo, reconstitudes et placiessur un meilleur pied qu'auparavant.
Son nom restera attachd aux souvenirs de 1'hdrolque
defense qui a illustri ie siege du Pi-tang.
Le grand iveque sentait que ses forces largement ddpensees arrivaient A leur terme. Lors de son dernier voyage
en Europe, il reclama lui-memedela Propagande la nomination d'un coadjuteur, et il ddsigna au choix de Rome,
d'accord avec M. le Sup6rieur gdndral de sa congregation,
l'un de ses missionnaires les plus distingues, M. Stanislas
Jarlin, qui fut, en effet, nomme coadjuteur avec future
succession de Mgr Favier. A son retour A Pekin, Mgr Favier
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sacra aussit6t evique le coadjuteur qui lui etait donni.
Et i la mort de Mgr Favier, c'est, par le fait meme,
Mgr Jarlin deji habitue au gouvernement du vicariat de
Pekin, qui a pris officiellement I'administration de cet
important vicariat apcstolique.
A la mort de Mgr Favier le gouvernement chinois a
tcmoigne d'une maniere tres expressive ses condotlances
et sa haute estime pour le pr6lat dtfunt. Voici quelques
lettres'importantes adressdes a Mgr Jarlin :
I. a Le prince T'sin et les mandarins du ministare des
affaires etrangeresd Mgr Jarlin.
a D6s que nous avons appris la mort de Mgr Favier,
nous l'avons annoncee &I'empereur et A l'imperatrice, qui
nous ont commandd de porter huit pots de fleurs au Petang pour les exposer devant le cercueil de l'6veque d6funt,
en timoignage de condoleance.
' Nous prions Votre Grandeur de les recevoir et d'agir
selon le desir de l'impdratrice.
9 SALUT.
II.
I

Le vice-roi Yuen-Che-KIai A Mgr Jarlin.

" Votre lettre m'a appris la mort de Mgr Favier, arriv6e
le vingt-neuvieme jour de la deuxieme lune, et j'en ai &td
vivement affligd. Mgr Favier 6tait en effet un homme juste,
doui de science et de vertu, affable en conversation, et
aimable dans les affaires quiil traitait avec les mandarins.
* Maintenant qu'il n'est plus, et que notre consolation
nous est enlev6e, tous i juste titre s'attristent et pleurent.
a Je vous prie, Monseigneur, contenant votre douleur,
de consoler pour moi tous ceux que cette mort afflige.
- SALUT. A

III. Du vice-roi de Nankin:

SDaigne Mgr Jarlin lire ce teLigramme.
Je viens d'apprendre un ivenement

•

inattendu.
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Mgr Favier, qui, depuis de longues annies, etait a la t&te
de la religion en Chine, dtait un homme juste et ami de la
paix, en sorte que tous, mandarins et hommes du peuple,
lhonoraient et I'estimaient.
K Quand, il y a cinq ans, lui et moi traitions les affaires
des chretiens du vicariat de Pekin, tout, dans l'espace d'un
mois, fut si bien rigl6 qu'il ne surgit pas la moindre discorde.
a Mgr Favier donna i tous les Boxers qui avaient 6t6
ddnoncis la facultd de s'amender, et ne voulut infliger
aucune peine. Aussi, les plus criminels eux-memes, ainsi
qu'on me Pa rapporte, touches de gratitude et couverts de
home, revinrent tous de leurs egarements. Tel &tait le
desir sincere qu'avait Mgr Favier de ramener les mechants
a de meilleurs sentiments! Voili bien l'imitateur de 1'Etre
supreme qui donne H tous la vie avec bont6
SDes que j'ai eu connaissance de cette mort, j'en ai 6td
tres douloureusement affecte. Humblement et respectueusement je vous envoie ce tilgramme pour vous exprimer
mes condoliances.
«J'ai deja envoye un telegramme A mon septieme fils,
Sue-Yuen, afin qu'il aille assister, dans votre eglise, aux
funerailles, et manifester ainsi mes sentiments respectueux.
TCHEO Fou,
c
a Vice-roi de Nankin. a

Nous recueillerons les indications n6cessaires et nous
nous proposons de retracer chronologiquement la longue
et meritoire carriere de Mgr Favier en Chine. II y fut envoye, en effet, dbs le lendemain de son ordination sacerdotale et c'est pendant quarante-trois anneesqu'il s'estdepens6
en feconds travaux sur la terre de Chine.
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RECIT DE VOYAGE DE PARIS A PEKIN
Pekin, Ie 15 juillet 1go4.

Certes, un voyage de Paris A Pikin n'est pas sans offrir
quelques difficults. Bient6t, esperons-le, le transsibirien
et les multiples chemins de fer qui sont en voie de construction en Chine faciliteront la route au jeune missionnaire.
Etla perfection sera de prendreson billet a la gare du Nord
a Paris en attendant la station de Pekin. Alors, adieu les
belles nuits de l'ocian Indien oi, suspendu entre le ciel et
'eau, on iprouve des sensations inoubliables mais difficiles
A exprimer. En attendant, ce que je souhaite a tous les
missioniaires qui viennent en Chine, et puissent-ils etre
nombreux, car ala'moisson est grande , c'est une heureuse traversee.
Voici quelques notes: elles ne sont pasd'un impression-

niste, elles seraient plut6t d'un disciple de Bentham, sur
un point an moins: Time is money, que le temps doit etre
utilisd, que a le temps c'est de l'argent *.
Tout d'abord il est une precaution qu'il ne faut pas ndgliger, c'est d'dcrire au procureur des quatre grandes escales:
Colombo, Singapore, Saigon, Hong-Kong 1. Ils ont l'obligeance de recevoir les missionnaires dansces villes, comme
nous nous les recevons a Shang-hai. On gagne ainsi un
temps precieux, on dvite des pourparlers souvent fort longs
pour ne pas dire ennuyeux. I1 suffit d'indiquer le nombre
des missionnaires et ia date de i'arrivie du paquebot.
Un dernier salut i Paris et en route pour Marseille. La,
t.Voici les adresses :

a) M. le Procureur des Oblats de Marie-Immaculee; Borella, Colombo.
b) M. le Procureur des Missions 6trangires; 73, River Valley Road,
Singapore.
c) M. le Procureur des Missions 6trang6res; 4, rue Colombert,
Saigon (Indo-Chine).
d; M. le Procureur des Missions etrangires; 34, Caure Road,

Hong-Kong.
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o6 aller? A Toursainte ? Les missionnaires seraient
enchantes de recevoir cette jeunesse, espoir pour les ceuvres
de la Congregation, mais la maison n'est pas a proximitd.
Nous sommes descendus ia 'h6tel Saint-Louis, lequel
a toujours une voiture a la gare. Cet h6tel est tres bien
tenu, tres convenable, et les prix sont relativement modiques. II y a des dglises a proximite, ce qui est tres commode
pour la celebration de la sainte messe. On peut aussi la cilebrer i la a Grande-Misdricorde , chez les Soeurs de SaintVincent-de-Paul, tres divoudes pour les futurs ap6tres.
C'est a la rue Fonderie-Vieille. Jusqu'au bateau, n'etait le
regret bien naturel de quitter le solnatal, tout iraitparfaitement. Chacun vous aide de son mieux. Les Soeurs des Missions a Paris et a Marseille ont tout arrange et emballi
avec soin. Nianmoins il n'est pas inutile de donner un
,coup d'oeil et de bien s'informer pour savoir si tout est
embarque a I'adresse indiquie. Un oubli encore reparable,
la plupart du temps,, peut causer parfois de grands soucis
plus tard.
Mais le depart va avoir lieu. Tout le monde profite de la
derniere minute; c'est un concert indescriptible de cris, un
va-et-vient incessant de 'avant a I'arriere du bateau. Soudain la sirene se fait entendre,les sifflets aigus des maitres de
manoeuvre lui succd&ent. Tous les matelots sont au poste
d'appareillage, les officiers accoudds sur la dunette, a leur
place de service, suivent le mouvement. Un grincement de
chaines, un ronflement sonore de la machine et un bouillonnement d'6cume succdde au commandement de: * Machine en avant *, et le paquebot s'avance majestueusement
avec son large pavilion tricolore flottant a I'arriere. La
)etie est noire de monde. Les mouchoirs s'agitent, les quelques bateaux qui ont cherch6e suivre le paquebot n'apparaissent bient6t plus que comme des petits points noirs
A Phorizon. La Vierge de Notre-Dame-de-la-Garde, salude
au passage, est le dernier objet du sol natal qui disparaisse
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A nos yeux. Etoile de la mer, protegez vos enfants!
Alors une tristesse bien ligitime, tout a fait naturelle,
envahit plus d'un passager. Bien des pensies s'agitent alors
confusiment dans l'ame des partants. En vain la cloche
convie les nouveau, h6tes au diner. L'Uevnement de la
journ6e, le mouvement du bateau impressionnent fortement
les voyageurs novices. Deja le mal de mer fait son apparition. Que faire ?Se coucher et prendre des citronnades ou
tout autre rafraichissement A la glace. Puis 1'estomac s'habitue et les souffrances disparaissent.
Bient6t on se remet de ses emotions, on prend un pen
de repos et le bateau franchit le detroit de Bonifacio. Plus
tard a tribord on signale a notre attention ractif volcan,
le Stromboli, qui fait partie des iles Eoliennes, vulgairement appelies aujourd'hui iles Lipari. La pOche faite sur
de petites barques, voila toute l'industrie de ces habitants
loges dans de bien pauvres cabanes.
Quelques instants de rdpit et nou§ entrons dans le magnifique ddtroit de Messine, large d'environ 3 kilom6tres.
Tous les regards vont de Charybde i Scylla, P'pouvantail
des anciens :
Incidis in Scyllam, cupiens vitare Charybdim,

On se passe mutuellement jumelles de thiatre on de marine pour contempler tour a tour Messine, d'un c6to du
detroit, et, de 'autre, Reggio di Calabria, sa rivale, construite en amphithe•tre sur le versant d'une montagne toute
couverte de gracieux et coquets villages.
Le bateau a file ses i2 A 14 nceuds A l'heure; -il vient
dejh de mouiller, non A quai, mais en rade de Port-Said,
le quatrikme jour apres notre depart. II en sera dem me
a Djibouti, Colombo, Hong-Kong, Shang-hai.
Si l'on veut descendre, il faut se decider promptement,
car on ne sejourne que le temps de prendre du charbon.
Des barques de toutes nuances sont la pour attendre le client
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au pied de 1'6chelle du paquebot. A Port-Said seulement,
c'est au patron du debarcadere qu'il faut payer. Les bateliers arabes, a l'imitation de nos ouvriers, sont syndiques.
En debarquanton regle leprix du passage qui est de 3 o centimes le jour et 50 centimes la nuit. Inutile de parler du
pourboire (bacshish); on pourrait dire qu'il est demande a
genoux et accepti le front dans la poussiere.
Port-Said est biie a 1'entrre du canal de Suez. Son nom
comme son emplacement out eti choisis par de Lesseps qui
a voulu perpetuer la m6moire de Mohammed Said, viceroi d'Egypte lors de la creation au canal. Situde sur la
grande route d'Europe et d'Extrrme-Orient, c'est la ville
cosmopolite par excellence. Vouloir analyser 'impression
qu'on ressent au premier contact avec cette population en
majeure panie orientale est tr6s difficile. Des cris aigus, de
tous c6tis une population grouillante, des bateaux qui rentrent et sortent, tout cela finit par anesthesier l'ouie et
fatiguer la vue. Courage cependant, nous voila Aterre, car
le bateau n'est pas tres loin du quai. Reprenons nos sens:
on est si heureux de se sentir str la terre ferme. Avant
d'aller rendre une visite aux bons PNres Franciscains, il est
mieux, si la peste est ddclaree, -ce qui n'est pas rare,- d'aller
demander un laissez-passer de santm. C'est une pure formalite i remplir, et-res mirabilis-on n'a rien a debourser.
Les Reverends Pres habitent tout pr&s du quai, Aun quart
d'heure environ: ils possedent une belle petite 6glise paroissiaie. Dans notre tour de ville, nous trouvons un quartier
europden relativement propre, et une ville arabe infecte.
Que dis-je, arabe? c'est plut6tun curieuxamalgamedetous
les Orientaux. Tous sans doute parlent de beaux idiomes,
mais le mot propreti doit en 6tre absent.
La temperature dcjA chaude va en augmentant dans le
canal de Suez et la mer Rouge. Le canal parait d'une longueur extraordinaire tant le bateau va lentement. Les raisons de cette lenteur sont excellentes; on ne veut pas abimer
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les rives ni s'enlizer imprudemment dans un endroit peu
profond. Mais alors nous avons eu &supporter une chaleur
extraordinaire malgri les doubles tentes. Pendant quatre
jours et autant de nuits nous suivons cette c6te disolie de
la Nubie et de l'Abyssinie d'un c6ti, et de 1Arabie en face.
A terre, a terre !... tels sont le; cris que nous entendons,
a peine arrives en rade de Djibouti. Les nigrillons encouragent ainsi le voyageur a faire une promenade dans ce
petit coin de colonie francaise. Je n'engage aucun missionnaire a descendre A terre, si ce n'est pour cdldbrer la
messe dans le tres modeste et petit oratoire des Peres Capucins; il est distant de plus d'une heure du bateau.
Si vous enlevez les etablissements publics qui, pour un
si petit endroit, sont tr6s nombreux et ont dt coiter tres
'cher, sans itre jolis pourtant, il ny a rien a voir. II est vrai
que c'est aussi tres ennuyeux de rester sur le paquebot
quand il fair du charbon et que tout est couvert de poussiere noire. Si l'on descend A Djibouti, on paye an patron de
la barque : 5o centimes par course, le jour, de six heures
du matin a six heures du soir, et i franc la nuit.
Ici, surtout pendant la saison chaude, il faut changer
souvent de linge de corps; quelque marin du bord rempli
volontiers loffice de blanchisseur, moyennant juste retribution.
Des I'arrivee, je Fai dit, le bateau est entourd d'enfants
v.tus a peu pres comme au paradis terrestre : accroupis
dans de petites pirogues faites d'un seul tronc d'arbre creuse,
ils les manoeuvrent avec une dextdrit6 remarquable : a A la
mer, A la mer ! a crient-ils a tue-tite : ce sont des plongeurs.
On leur jette de menues pieces de monnaie. Ils abandonnent aussit6t pirogues et palettes et se pricipitent en plon.
geant pour accrocher la piece de monnaie. Plusieurs se
disputent le meme objet et rien n'est plus curieux que cette
petite lutte sous-marine. Quand le plus adroit a saisi la
piece, il reparait A la surface de l'eau, en la tenant serrie
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entre ses dents, puis il regagne sa pirogue et avec une agiiiti de clown il reprend sa place pour recommencer a crier
de plus belle: a A la mer! a etc. Leur porte-monnaie est
assez difficile &voler, car leur avoir se trouve dans respace
compris entre la mAchoire et la joue droite ou gauche. A
premiere vue, on dirait qu'ils ont de gros abc6s aux joues :
soyons tranquilles sur leur santd, ils se portent on ne peut
mieux.
Ce spectacle etrange va se renouveler AColombo et a Singapore. Ce seront 1A des Hindous ou des Malais. C'est le
gagne-pain de cette jeunesse misereuse. Et ils gagnent au
anitier, car, ividemment, tout est ben6fice, ou a peu pres.
Mais la c6te d'Afrique disparait bient6t a nos yeux. Le
paquebot pendant cinq on six jours fend les lots bleu sombre de l'ocian Indien. C'est le moment le plus penible de
la traversde. On s'habitue bien vite a voir les poissons volants, et les dauphins qui suivent le navire en bondissant
gracieusement ne sont bient6t plus une distraction. Aussi
les sujets de conversation sont loin d'etre varies. Alors on
peut etre exposd aux critiques et railleries assez facilement.
Le moindre travers est observe et signale. C'est un vrai
chapitre public, mais ou ii manque un peu de charit6 chretienne.
Enfin, nous arrivons A Colombo. La vegetation est luxuriante; nous sommes dans les pays tropicaux. Laissons
toutefois la po6sie pour la vie pratique. Commencons par
changer de la monnaie, mais le moins possible, car on perd
beaucoup. La roupie est ici d'un usage courant. Elle
vaut environ i fr. 70 de notre monnaie. L'argent, tout
le monde le sait, suit dans ces pays les oscillations de
la bourse. C'est done un vrai marchd. 11 faut se defier des
changeurs, et bien faire sonner chacun de ses petits dcus,
pour reconnaitre si toute la monnaie donnde est en bon
argent. Personne n'est surpris de cette faqon d'agir. Le
moyen-est enfantin mais pratique: on glisse la piece au

-

348-

bout du doigt et avec une seconde piece on met a l'preuve
le pricieux objet. Faute de cette precaution plus d'un voyageur se trouve detenteur de fausses pieces qu'il ne doit plus
songer a donner aux changeurs. Ceux-ci sont des habitues
et des gens avisis. Colombo, renomm6 pour ses pierres
precieuses, en vend, dit-on, beaucoup de fausses et fait passer aussi pas mal de mauvaise monnaie.
Si le bateau fait escale toute la journde a Colombo, on
est tris heureux d'aller se promener dans une belle ville.
Avec le quart d'une roupie, c'est-A-dire 25 centimes par personne, on vous conduit lentement a quai. La nuit (de huit
heures du soir a six beures du matin), le prix est double.
Si l'on tient a rendre visite aux Reverends Peres Oblats
de Marie-Immaculee, on peut prendre ou un pousse-pousse
(nom vulgaire du rick-sha) ou le tramway electrique pour
le quartier Borella. II y a i peu pres 5 kilometres(3 milles)
de la jetee a la residence 4piscopale.
J'ai parl6 de a pousse-pousse : voila une invention qui
surprend tout Europeen novice. C'est une petite voiturette
tres legere, d'invention japonaise, dit-on. Elle est tiree par
un Hindou a Colombo, par un Chinois dans les autres
villes. On est peniblement impressionne de se voir trainer
par un homme faisant absolument l'office d'un animal.
Voila une question sociale a resoudre. Du reste, en ExtremeOrient, ce n'est pas la seule. - La course est de to cents.
Pour une demi-heure on donne 25 cents et quand on
fair stationner le rick-sha on paye to cents par demiheure. C'est le meme prix ASingapore, Saigon, Hong-Kong.
II faut noter cependant que dans ces trois villes on se sert
de la piastre mexicaine (2 fr. 25 environ) au lieu de la
roupie.
Si am desire envoyer sa correspondance, on a deux
moyens. C'est de la mettre sur la malle francaise, ou bien,si on veut faire plaisir a des philatelistes, il ne faut pas
oublier que I'affranchissement d'une lettre a Colombo,
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A Singapore et a Hong-Kong revient i 5 cents et celui
d'une carte postale A 5 .ents.
Ces quelques reflexions pratiques me font passer sous
silence mes impressions poetiques entre Colombo et Singapore. Du reste tout est beau pour un vyoyageur novice.
Supposons-nous done arrives dans la rade de Singapore,
l'une des plus belles du monde au jugement de plusieurs
voyageurs experimentis.
Les Chinois apparaissent pour la premiere fois. Ce sont
eux qui travaillent dans cette region malaise. La tresse
enroulee autour de la tete rasee, le corps a moitid nu, ils
chargent les bitiments, arriment les marchandises, portent
le charbon. Nous voila definitivement en contact avec le
monde d'Extrime-Orient.
La premiere impression est plut6t defavorable, a 1'dgard
des Celestes, ou tout au moins peu enthousiaste. Mais elle
s'ivanouit bient6t.
Descendons a terre apres avoir constate Pheure du d6part,"
car sans cela, le bateau pourrait bien partir sans nous.
Montons en voiture (prix: i piastre la course) ou bien en
pousse-pousse, et en toute hate, dirigeons-nous A la procure des Missions etrangeres qui est fort loin (environ
trois quarts d'heure).
Inutile de parler de l'accueil du P. Couvreur. Bien qu'il
soit a la procure depuis fort longtemps, on croirait que
c'est toujours le premier missionnaire qu'il regoit. On
irouve semblable accueil a Saigon et a Hong-Kong. On se
croirait en famille. Enfin a Shang-hai c'est chez des Lazaristes qu'on demeure.
La nous dtions chez nous. En attendant que la Providence manifestde parla decision du visiteur fasse connaltre
la mission oi il faut se rendre, on se remet un peu de ses
emotions.
Ceux qui prendront la direction de P6kin auront bien
encore quelques petits embarras & supporter. II faudra
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franchir la fameuse barre de Takou i&Pentree du fleuve ;
alors on arrive bient6t a Tien-tsin. LA, on est reju a bras
ouverts par le procureur, le bon M. Desrumaux. Ce sont
les preludes de I'accueil cordial qui h Pekin, au Pi-tang,
attend le jeune uoyageur et nouveau collaborateur.
Henri CQNy.

VICARIAT APOSTOLIQUE DU TCHI-LY ORIENTAL

Lettre de Mgr GEURTS, laTariste, vicaire apostolique.
Young-ping-fou, le 19 novembre 1904.

Je viens vous donner un petit aperqu de ma .derniere
tournee de confirmations, dans la sous-prefecture de TsienAn.
Avant d'entrer au premier village notre guide nous arrete
pour nous montrer pres d'un ruisseau Pendroit out les
Boxers, en 19oo, ont coupe son oncle en morceaux. a Et
les bourreaux sont de nouveau d'honnetes gens ?- Bien str,
repliqua-t-il, du moins, ils en ont I'air. Toutefois, leur chef
est mort, fusilli lui-mdme par un Boxer i Comme tous ses
camarades, il se pretendait invulnerable aux balles; or, un
jour, un jeune homme,dans un mouvementde colere, lui tire
un coup de fusil et Pabat raide mort. En dehors de cet oncle
du guide, il y eut dans le village une douzaine de victimes.
Dans cette chritientd, il y a une bonne centaine de chretiens. Pas de chapelle; force nous est de donner la confirmation, de dire la sainte messe dans une chambre chinoise.
Vingt-six chretiens reqoivent Ia confirmatioh. Dans la
seconde chrdtient6, un pen plus loin, igalement pas de
chapelle; contentons-nous donede ce que nous trouvons: une
petite chambre dont le toit ser de plafond, la terre battue
de plancher et une caisse quelconque d'autel. Comme ornementation nous avons la consolation d'etre entourds d'un
assez grand nombre de chretiens, presque tous enfants,
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frbres on soeurs, de nos martyrs de igoo. Ici, a c6ti du
village, les Boxers ont eu la cruaute d'enterrer vivants
deux vieillards et une dizaine de femmes et enfants.
En 190o, nous les avons retrouvis tels qu'ils avaient et&
enfouis I'annee pricidente. Une jeune femme pressait son
bdbi contre la poitrine, pendant qu'avec une jambe, elle
retenait son autre enfant, sans doute pour I'empecher de
s'enfuir au moment o& les pelletees de terre tombaient sur
eux. Dicidiment, on se sent heureux de consacrer sa vie
de missionnaire an salut de teis chr6tiens : ces pauvres victimes auraient pu avoir la vie sauve en apostasiant, aussi
bien qu'une famille voisine qui n'a pas eti molestie.
Le lendemain nous arrivons a Kien-tchang-Ying, petite
ville tres commercante, et autrefois residence du missionnaire.
En 19oo, les proprieis de la Mission et de la Sainte-Enfance ont etd en grande partie detruites et brilees. Les
orphelines de la Sainte-Enfance venaient de quitter cet
endroit - ot le petit mandarin a mis tout en ceuvre pour
exterminer tous les chretiens (et malheureusement il a
rdussi en partie)-pour aller s'dtablir a Young-ping-fou. Lh
elles ont det toutes sauvees grace Ala bienveillance non commune d'un sous-prefet. Depuis notre arrivee dans le nouveau vicariat (go1901)le missionnaire demeure i la sousprefecture de Tsien-An.
A Kien-tschang-Ying, vingt-sept confirmis.
De 16, pour aller a une autre viiile appeie Tai-ping-tchai,
nous longeons continuellement la grande muraille et passons un village de chritiens, cache dans un ravin au milieu
d'un site ravissant. Cet endroit, qui possede un petit oratoire
mais pas de maison de missionnaire, renfermait autrefois
une florissante chretient6. Plusieurs families sont retournees au paganisme, lors des persecutions du r6gne de
Kiatsing (1796-1820). Etde fait, on y remarque, en voyant
ces montagnards, je ne sais quoi de chretien, un regard
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plus ouvert, plus sympathique, un extirieur moins paien
quelque chose qu'on ne rencontre pas ailleurs. Aussi pendant les troubles de g9oo, les villageois paiens ont tenu
ferme a proteger les quelques families chretiennes de la
localitd. La petite verole fait ici rage en ce moment. Quelques medecins chinois, il est vrai, pratiquent la vaccination,
mais sans autre resultat ordinaire qu'un petit boni de
2 francs pour un garcon et de i franc pour une fille.
A Tai-ping-tchai, en bas de la grande muraille, nous
trouvons une fervente vieille chretientd. L'annee derniere
nous avons pu y faire l'acquisition d'un immeuble ayant
servi de magasin de grains, et l'avons converti en oratoire
et residence du missionnaire pour le temps de sa visite.
Nous sommes done chez nous pour la seconde fois depuis
le depart de Young-ping-fou; partout nous logeons dans
une chambre de chritien.
Au-dessus de la porte de la ville, on peut voir encore
une curieuse collection d'armes de guerre et d'armures
anciennes, casques et gantelets en fer, des flches, des
lances, sabres, canons de siege, etc., le tout cache sous une
forte couche de poussiere epaisse et de rouille antique.
(Depuis, ce magasin a eti ditruit par la foudre.)
Une cinquantaine de confirmes..
Au retour, nous passons encore par deux chretientis, oi
nous trouvons la meme absence de chapelle ou d'oratoire.
Ce sont seulement les plus grands endroits de la moitid du
district de Tsien-An que nous venons ainsi de parcourir.
En tout environ cent cinquante confirmations. L'autre moitid ne renferme que de nouvelles chritientes ouvertes senlement depuis deux ou trois ans; n'ayant 1l nulle part un
pied-a-terre convenable, nous attendons que la Providence
nous permette d'y construire quelques oratoires, ou d'y
acheter quelques maisons ordinaires. Dans cette petite
tournee j'ai eu cent cinquante confirmations.
Vous le savez, tout est a commencer dans notre nouveau
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vicariat, irig6 seulement il y a trois ou quatre ans; tous les
besoins se font sentir a la fois. Cette lettre ne parle que
d'une partie d'un seul district, que de l'absence de chapelles et d'oratoires, mais dans tout le vicariat c'est A pen
prbs la mime pauvreti. Ma cathedrale (!) est une simple
maison ordinaire. Cette annie nous construisons peniblement une demi-douzaine d'oratoires ou de chapelles, ce
qui portera leur nombre a dix-huit sur soixante-six endroits
oi il devrait y en avoir; et plus les conversions se multiplient, plus la necessiti de les augmenter s'imposera. Le
nombre des chretiens depuis la creation du vicariat est
montd de deux mille huit cent quatre-vingts a quatre mille
deux cent soixante-cinq.
Dieu semble benir nos commencements. Nous avons
vingt-trois e61ves au seminaire, une vingtaine dans nos
deux dcoles de catichistes, nous sommes dix missionnaires.
Il y a encore I'ceuvre capitale des catichumines. Nous faisons figurer largement la Providence dans notre budget.
A quelques kilometres dela ville deYoung-ping-fou, nous
avons depuis le commencement de la guerre en Manchoarie un camp chinois de trois mille hommes. Nos missionnaires europiens et meme tout Chinois doni, soit les vdtements, soit I'allure tranchent quelque pen avec le commun
*denos paysans montagnards, sont a chaque instant arret6s
par des posies militaires le long des routes et des rivieres, et
malgr6 nos passeports nous ne pouvons continuer notre chemin, sans qu'un cavalier se ddtache, nous suive et immediatement signale notre passage a des chefs voisins. Tout cela
d'ailleurs se fait tres pacifiquement, et ces pauvres soldats,
ne sachant trop ce que c'est qu'un passeport et peu habitues
a toutes ces minuties de la discipline militaire, semblent
plus embarrassis que les paisibles passants eux-memes.
Malgrd la guerre effroyable dans notre voisinage, et la
presence d'une armie chinoise dans le vicariat, nous some
mes aussitranquilles que Pancien Saint-Lazare, lorsque, du
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temps de saint Vincent, 1'enclos servait de champ de manoeuvre aux armees franjaises. Dieu soit bdni!
TCHE-KIANG
Lettre de M. BARBERET, prdtre de la Mission,

d M. A. FIAT, Superieur gindral.
Ting-hai (iles Chusan), siminaire Saint-Vincent, io mars 19o5.

De notre petit seminaire, je ne puis vous donner que des
nouvelles consolantes. Grice a Dieu et Ason saint patron
saint Vincent il nous donne de belles espirances. - L'an
dernier a cette dpoque,huit e16ves qui avaientddjA commence
la thdologie, apres avoir recu la tonsure, sont partis pour
le grand seminaire de Ning-P6; huit philosophes suivent
ici les cours, sous la direction du bon M. Wilfinger, enfin
huit autres elves achevent leurs cours d'humanitiset entreront en philosophie en septembre prochain, ce qui donnera a Monseigneur un grand siminaire de vingt-quatre
il6ves. Tous sont destinds au clerg6 s6culier, a moins que
saint Vincent ne se choisisse dans le nombre des enfants
pour sa famille. Si tous pers~verent, quel bon appoint,.
dans cinq A six ans, pour notre mission, quiest vraimenten
bonne voie, puisque cette annie-ci nous atteindrons et
m6me d6passerons le chiffre de vingt mille chr6tiens. Nos
eleves ont une bonne facon qui frappe tous les visiteurs; il
est vrai que cela tient au caractere de la province, oi les
gens sont plus simples, plus droits qu'en d'autres contrees.
- Je suis tres content de leur pidte qui est serieuse, le rýglement est bien observe et le bon esprit anime toute la
maison.
Pour le temporel, nous n'avons que des actions de graces
a rendre au bon Dieu qui d'annee en annie nous permet
de dilater nos tentes: avec I'aide d'aum6nes annuelles que
nous envoient d'aimables bienfaiteurs, nous pouvons ache-
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ter quelques parcelles de terrain qui avoisinent notre propriet6. - Quand, il y a seize ans, je requs de Monseigneur
mon placement au siminaire, nous etions vraiment a Petroit: vingt seminaristes an plus pouvaient trouver place
dans la maison. Aujourd'hui un grand bAtiment avec itage,
biti h l'europ6enne, convenablement situd, bien aerd, nous
permet d'avoir en moyenne une quarantaine d'eleves. Ce
nombre a mime edt ddpasse.
L'an dernier, pour la fete de saint Vincent, nous c6elbrions la cinquantaine de la fondation du seminaire
(1854-1904). A raison des tristesses de la situation de
notre Compagnie en France, cette petite fete a dtd toute de
famille. Monseigneur lui-meme etant loin de Ning-P6 et
souffrant, n'avait pu venir rehausser cette fite et benir
ses enfants rassembl6s. Quelle joie c'eat etd pour lui! Notre cher provicaire, M. Faveau, Pa remplacd pour la
circonstance; tous les 6~ves du grand siminaire etaient presents. Comme souvenir de cet anniversaire nous avons
place sur le fronton de la maison une belle statue de saint
Vincent, don d'un gindreux et charmant confrere, qui
dans son humilite no veut pas etre nomme. - La base
qui supporte la statue porte l'inscription des litanies :
Ut lideles filii..., etc. et au-dessus se ditache, en exergue,
la devise du seminaire: Charitas,accompagnde des deux
dates: 1854-1904. C'est de tout cceur que pendant la
benidiction de cette statue nous avons chant. Te Deum;
que d'actions de graces n'avions-nous pas A rendre a Dieu
et a saint Vincent! Je vous avoue que j'"tais tres dmu en
cette circonstance, et que, de toute mon ame, je demandais
A saint Vincent de vouloir bien rendre en bdnedictions
speciales, i tous nos bienfaiteurs, tout ce qu'ils ont fait
pour notre chere oeuvre.
Une faveur que je ne puis passer sons silence, c'est le
sejour durant quinze mois du personnel de notre seminaire
du Kia-Shing. A leur arri'ee en Chine les directeurs et
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les siminaristes n'avaient point encore de pied-a-terre;
Mgr Reynaud leur offrit gracieusement tout le local du
petit siminaire, ils ont done pu, tout de suite, se mettre A
la r6gle et au travail. Sans doute, il manquait un peu de
confortable, plusieurs fois meme, a cause du retard des
bateaux, le seminaire n'eut pas de pain, mais pour nos
futurs missionnaires cette privation passait inapercue. Pendant ces quinze mois nos petits seminaristes chinois ont
habiti une ancienne maison, jadis destinde i l'(Euvre de la
Sainte-Enfance; I'installation fut promptement faite, et si,
pendant ce temps, ils souffrirent du froid et de la chaleur,
ce fut de bien bon coeur. Ce qu'il y eut de bien precieux
pour eux, c'est qu'ils ont pu voir de pros la formation du
clergi selon 'esprit de saint Vincent. Ils ont it6 t6moins de la graviti et de la bonne execution des ceremonies; enfin is ont eu sous les yeux mille exemples de
pidti et de recueillement. II semble d'apr6s cela que saint
Vincent ait voulu nettre sur notre chere ceuvre le sceau de
ses bin6dictions.
Emile BABnaBr.
Lettrede Mgr RYNAUD, vicaire apostolique du Tchd-Kiang.
Ning-P6, fete de 1'Epiphanie 1go5.

Je viens A loccasion de cette fete offrir mes remerciements
les plus sinc6res A nos gdndreux bienfaiteurs pour leur
belle offrande en faveur de l'(Euvre des apprentis. A lexemple des mages, ils out deposd Por de la charit6 aux pieds
d'ua berceau riche en promesses de salut. C'est une premiere et importante pierre destin.e an fondement de cet
abri,ou ii me tarde tantdevoir se reunir lajeunesse ouvriere
comme dans un port str. C'est le commencement d'execution d'un projet longtemps caressd par le zale des missionnaires et qui s'impose comme un bienfait nicessaire, comme un besoin de plus en plus urgent.
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Les paiens estiment grandement cette entreprise des
ateliers ou icoles professionnelles. J'ai eu I'occasion d'en
causer avec plusieurs fonctionnaires et notables influents;
tous sont unanimes a louer cette ceuvre. Elle favorise les
pauvres, ceux qui n'ont pas les avantages de la fortune,
c'est-a-dire la grande majoritd de la population, en leur
fournissant les moyens de se crier une existence moins
dure et plus honnete. A leur point de vue, c'est une bonne
oeuvre qui mirite tous les dioges.
Dija quelques-uns d'entre eux ont tentd des efforts dans
ce but et ont requ pour cela les encouragements officiels de
rimpiratrice. En particulier, je connais une institution de
ce genre crie dans la capitale de la province et confiee aux
Japonais pour former les jeunes gens aux divers mitiers qui
leur scront utiles. I y a des apprentis tailleurs, menuisiers,
peintres, forgerons, etc. L'ceuvre n'est qu'a ses ddbuts, et
dejA cet exemple provoque une certaine emulation. On en
parle beaucoup et toujours avec les plus vives sympathies
et le disir de voir cette entreprise exciter le zele d'autres
imitateurs.
C'est la un effort tris louable. 11 prouve surtout que,
mime dans l'estime des palens, le systeme d'apprendre un
metier dans une famille privie est difectueux et qu'il faut
le modifier. Cependant leur ebauche de reforme est fatalement incomplete: en ivitant un danger, ils tombent dans
l'autre. On rdunit des jeunes gens ensemble, on leur donne
des maitres plus habiies, des leqons plus sdrieuses ; ils ne
sont plus livres aux caprices arbitraires et quelquefois
cruels d'un seul patron, mais c'est tout. II n'y a rien pour
la formation morale, pour 1'tloignement des occasions contagieuses; en dehors des exercices, les Mleves ne sont guere
que des machines qu'il faut arriver a faire fonctionner
et dont on ne s'occupe plus ailleurs. Dans de telles conditions, ces rdunions nombreuses, sans contr6le, sans discipline, sont fatalement pernicieuses au point de vue
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des moeurs. Les jeunes gens y perdront plus qu'ils ne
gagneront et de tels ateliers deviennent surtout des icoles
de corruption.
Je trouve done dans cet effort des paiens une preuve
nouvelle et tres forte de la necessiti de cette oeuvre; j'y
vois surtout un motif de plus de la faire nous-memes.
Nous avons, en effet, un double but: preserver les
apprentis chretiens des influences paiennes qui menacent
egalement leur foi et leurs moeurs, et amener les paiens A
la religion chretienne, par l'influence du milieu, des bons
exemples, des services rendus. Or, chez un maitre paien,
ou dans une institution paienne, nos neophytes sont fatalement vouds a tous les dangers d'un milieu superstitieux et
corrompu, tandis que les apprentis paiens ichappent completement Atoute action de notre part et s'enfoncent de plus
en plus dans la boue et les tenebres du paganisme. Ainsi,
pour preserver les uns et guerir les autres, il faut un milieu
et des maitres chretiens.
Ces maitres seront les enfants.de dom Bosco dont 1'eloge
n'est plus a faire. Ils sont invites et attendus avec impatience. Nous leur destinons un vaste terrain, oi I'oeuvre
des ateliers pourra se developper au fur et a mesure que les
ressources arriveront.
En recevant votre pricieuse aum6ne, mon premier mouvement etait de commencer les constructions, mais l'hiver
m'en a dissuade, car c'est une mauvaise ipoque pour batir.
Nous attendrons donc les premiers jours du printempsPeut-etre qu'alors de nouveaux secours nous permettront
d'arreter un plan definitif.
Ces quelques considerations feront comprendre jusqu'a
quel point j'ai etd sensible a la chariti des gindreux bienfaiteurs de I'(Euvre et combien j'ai A coeur de leur transmettre l'expression de notre gratitude.
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PERSE
Lettre de M. P. DARBOIs, prktre de la Mission.
Khosrova, le iz fevrier igo5.

Permettez-moi au debut de cette annie de vous parler un
peu de Khosrova et de vous donner la situation de nos
<euvres scolaires pour la seule plaine de Salmas.
Les ecoles dirigies par les missionnaires et les Filles dela
Charitd dtablis AKhosrova se divisent en deux groupes comprenant l'un les ecoles du village m4me de Khosrova et
Fautre celles des villages chretiens de la plaine de Salmas.
A Khosrova, gros village de de.x mille habitants, chaldeens la plupart auxquels se sont meldes que!ques families
arminiennes,il y a deux grandes ecoles en dehors du seminaire chaldden: une de garqons tenue par les missionnaires
eux-mdmes et celle de filles dirigee par les soeurs.
L'6cole des garqons, en cette annie, donnel'instruction a
cent enfants Ages de dix quinze ans, dont soixante-cinq
Chalddens et vingt-cinq Armeniens, sous la direction de
cinq professeurs.
Les enfants divises en sept cours apprennent, outre'leur
langue maternelle, le persan, le franqais, le russe et les
sciences mathematiques. Les 6tudiants de francais sont au
nombre de quarante-deux,les etudiants de russe dix, et ceux
de persan quarante-deux egalement.
Outre cette grande ecole de garqons, il y a un asile pour
les petits oi. soixante-quinze, sous la surveillance d'une
sceur qui les aime comme une maman, apprennent les premiers el-ments de lecture et d'ecriture.
L'dcole des filles sous ia direction de sept maitresses comprend cent soixante-cinq 6k~ves divisies en trois groupes :
t" celui des filles internes au nombre de trente ; 2 celui
de la grande classe des externes au nombre de soixante-dix;
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3° celui de la petite classe au nombre de soixante-neufLes filles chaldiennes et armeniennes apprennent leur
langue maternelle, reooivent des lecons de couture et de
broderie,s'initient aux devoirs essentiels d'une bonne menagere. Les plus intelligentes sont choisies et forment une
classe speciale de frangais. Cette annie, ces dernieres sont
an nombre de dix-huit.
Le total des enfants des deux sexes du village de Khosrova qui recoivent linstruction et leducation des missionnaires et des seurs en 19o5 est de deux cent soixante-cinq.
Mais outre ces ecoles, dans les villages chrdtiens de
la plaine de Salmas, les missionnaires pour les garqons,
les soeurs pour les filles, entretiennent et dirigent d'autres
centres d'education.
Ce sont:
t1 Saoura, centre armenien, oi deux professeurs s'occupent de vingt-cinq eleves.
20 Patavour, centre chaldeen : deux ecoles, une de quarante garcons dont six apprenngnt le francais, et une autre
de soixante-quatorze filles.
3° Gulizau, centre chaldeen : deux ecoles,.une de quatorze
garcons et une autre de seize filles.
4 o Oulda, centrechald~en: deuxecoles, unede treize garcons dont trois apprennent le franqais, et une autre de quinze
filles.
5o Guavilau, centre chaldeen: deux icoles, une de vingtcinq garcons et une autre de trente-quatre filles.
Le total des dcoles de la plaine de Salmas est, pour
19o5: treize ecoles, vingt-cinq professeurs pour cinq cent
quatre-vingt-seize eleves dont deux cent quatre-vingt-douze
garcons et trois cent quatre filles. De ces enfants soixanteneuf apprennent le franjais, dix le russe et quarante-deux le
persan.
Telle est la situation de nos oeuvres a Khosrova par rapport aux ecoles, cette annie. Certes, il y aurait bien plus
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a faire: mais les ressources des missionnaires et des Filles.
de la Charite ne leur permeuent pas davantage dans cette
faqon de faire Ie bien.
P. DARBOIS.

SYRIE
Lettre de la seur GANEM, Fille de la CharitY.
DETAILS SUR LA MISSION DE MOUTEIN,

1904,

MONT LIBAN

Figurez-vous une grande esplanade de plus de 200 mbtres de long, sur 60 a 80 metres de large, toute garnie de
monde.C'etait le jour du grand Rosaire. Cinq petits villages
voisins, a qui on avait donne les saints exercices, en meme
temps qu'a Moutein, dtaient tous venus se meler au village
principal, qui a servi de centre d'action et qui compte au
moins un millier d'Ames. A quatre heures du soir, les cloches des quatre iglises de Pendroit sonnerent en mdme

temps, et tout le monde de sortir de c6ti et d'autre, pour
aller prendre chacun la place qui lui avait Iet designde
d'avance. Les hommes maries avaient leur cortege A part,
precede de !a banniere de saint Joseph; les femmes mariees
6taient du c6td opposd,rangdes sous la banniere de la SainteFamille. Plus de trois cents jeunes gens suivaient, en
chantant, la banniere du Sacre-Coeur, qui 6tait toute brillante sons les rayons du soleil couchant. Les jeunes filles,
au nombre de cinq cents environ, etaient heureuses de
suivre la magnifique banniere del'Immaculde-Conception,
qu'une d'entre elles portait avec une sainte fiertd. Que dire
des petits gargons et des petites filles ? Ils avaient tous et
leur banniere et leur place, que l'exerciceprdliminaire leur
avait d6signdes. Chaque catrgorie difilait lentement, au
signal donnd par le directeur de la mission. Les schismatiques, les Druses eux-m&mes, se sont sentis entrainds par
1'enthousiasme et la pidt6 des Maronites. Les Druses ont
tenu a honneur de dicorer lun des principaux reposoirs,
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et de mettre sous les pieds des passants, et leurs nattes et
leurs tapis. Les regards ne se reposaient que sur des lignes
bien rdgulieres des personnes toutes pientries d'une satisfaction visible. On n'entendait de routes parts que le chant
des cantiques populaires ou la repetition des Ave Maria
du saint rosaire qui se disait sur le parcours.
Les principales families ont rivalisd de z~ee pour faire
quatre magnifiques reposoirs, o& I'on a donne quatre differents saluts. Le dernier et le plus beau, a c6tide la grande
eglise, etait reserv pour le salut du saint Sacrement. Tout
le peuple s'edait mis en cercle autour de cet autel splendide de clarti et d'ornementations. Les chants, un choeur
de musique organise pour la circonstance, une quarantaine
d'enfants de choeur ranges autour d'un magnifique dais
que rehaussait encore la presence d'une dizaine de pretres
richement vitus de leurs habits sacerdotaux, cette foule
immense agenouillIe pour recevoir la benediction du tres
saint Sacrement, tout ce beau spectacle donnait au cceur
un tel charme, a lesprit une telle elevation de pensees vers
le ciel, que facilement on a oubli la longueur de la ceremonie, qui n'a pas dure moins de deux heures. a Oh! que
c'est beau ! rieptait-on de toutes parts ; jamais nous n'avons
vu rien de semblable depuis que noire village existe; non,
ni nous ni nos p6res nous n'avions joui d'un pareil spectacle. Benis soient les missionnaires! B6nies soient les missions!
Soeur GANEM.

TANNOURINE
Lettre de M. I'abbe T. YouNis, procureur d Paris du
patriarche maronite, d M. le directeur de la revue a la
Terre sainteo (annee 1yo5, p. 56).
Paris, le 23 janvier

90o5.

J'ai l'honneur de vous prisenter, sur la rdcente fondation
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d'une icole de jeunes filles a Tannourine au mont Liban,
ce rapport sommaire pour lequel je vous demande humblement l'hospitaliti dans votre revue.
Tannourine, avec ses dependances: Ouatha, Ouadi, Chitine, etc., compte plus de sept mille habitants. Par sa situation dans une gorge profonde.
l'un des points les plus
reculds du nord du Liban, a 40 kilometres de Tripoli de
Syrie, cette ville semblait destinee A demeurer pour jamais
privie des bienfaits de l'dducation et de la civilisation
Chretiennes et modernes. Sa position, ses routes impraticables, les neiges qui la couvrent pendant cinq mois de
l'annae, la rendaient inaccessible meme aux oeuvres de la
charit6 ! Aussi ses eglises, ainsi que celles des localitis avoisinantes, presentaient-elles toujours 'aspect de la plus profonde misere. Par intervalles, y fonctionnait une pauvre
icole de garjons, tres rudimentaire, mais jamais ecole de
filles n'y a &t6 etablie, jamais fille n'y a appris a lire on i
manier 1'aiguille. Mdme les jeunes personnes qui avaient
une vocation religieuse ne pouvaient suivre I'appel de Dieu,
a cause de l'isolement de cette ville qui privait ses habitants
de toute communication avec les communautis religieuses,
tant indigenes qu'europeennes, etablies en Syrie.
L'imigration en Amerique de tous nos jeunes gens rendait cependant la situation de ces pauvres jeunes filles
particulierement dilicate : I'ignorance, 'inoccupation, et
la pauvreti r6clamaient imp6rieusement la fondation, dans
cette ville, d'une oeuvre charitable qui prevint les maux
desastreux et inevitables dans ces tristes conditions.
Originaire de cette ville, et, par une grace speciale de la
Providence, ayant requ mon education sacerdotale en
France, je n'ai pu me dissimuler la graviti de la situation
de mes compatriotes, et, d6s ma sortie de Saint-Sulpice, j'ai
conqu le projet de fonder a Tannourine, ma ville natale,
une icole gratuite de filles et d'y etablir des religieuses
franqaises. C'dtait a mes yeux, Ia, le moyen le plus efficace
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de faire le bien desird, mais c'itaitaussi un projet temiraire,
vu la modicite de mes ressources et la pauvretd du pays.
Mgr Hoyek, notre eminent patriarche, m'a fortement
encourage en bdnissant mes efforts, et en m'autorisant a
confier cette ecole aux Soeurs de la Chariti, pour lesquelles
il professe une haute estime. Je vous avoue que je ne m'explique pas comment j'ai eu I'audace d'entreprendre cette
oeuvre, ni comment j'ai pu la mener a bonne fin. NotreSeigneurest venu A mon aide, et 'ceuvrepreparie dds 1898,
est maintenant achevie, car, depuis le mois d'octobre dernier, trois soeurs de Saint-Vincent-de-Paul y font tout le
bien qu'elles font partout oii elles se trouvent. Enseignement du frangais et de l'arabe aux petites filles et aux petits
garcons, education des grandes filles, entretien de l'eglise
paroissiale et des eglises des localites voisines, service des
malades pauvres, leur charite s'etend A tout, avec un merveilleux d6vouement, et le pays se voit, comme par enchantement, transforme et rigendri, A la grande satisfaction de
notre patriarche et de mes compatriotes.
A 2 lieues de Tannourine, se trouvent plusieurs villes
importantes : Kifour, Chilalah, et surtout Doumah, dont
les habitants sont en majorite des Grecs non catholiques.
Mais la supirieure, ma seur Brasseur, ancienne superieure
d'une icole de Montpellier, accueille les filles schismatiques avec autant de bontd que les filles maronites, et je ne
doute nullement que ce ne soit un commencement de conversion parmi ces pauvres populations, chez lesquelles
s'accuse deji un mouvement de retour au sein de PEglise,
et dont plusieurs families avaient eti converties, en 1873,
par un pr&tre de ma famille, l'abb6 Ch. Younes, lesquelles
perseverent encore admirablement.
C'est done avec confiance que je viens vous exposer les
besoins les plus pressants de cette recente fondation. Le
local est trop petit. L'dcole comprend en tout une petite
chapelle, trois chambres et une salle restreinte. Elle est
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cependant friquentee, des ses debuts, par deux cents petites
filles, cent petits gargons, cent grandes jeunes filles. Les
soeurs manquent d'air et d'espace. Elles souffrent de toutes
les privations, car l'enseignement est gratuit. Elles souffrent surtout de n'avoir pas un local assez large pour y
exercer toute leur activiti en y etablissant toutes les oeuvres
de chariti qu'elles ont ailleurs.
Certes, je n'aurais jamais song6 de moi-mdme a loger si
pauvrement des soeurs francaises, habituees a avoir plus
d'air et plus d'espace. Mais je voulais profiter des malheureuses circonstances de rheure presente qui rendaient
disponibles quelques sceurs de Saint-Vincent. C'etait, en
effet, le moment ou jamais d'obtenir pour nos montagnes
des sceurs de la Charite dont l'6loge n'est plus a faire. Voili
pourquoi jai lait des appels pressants aupres de leurs sup6rieurs, tout conscient que j'6tais de l'insuffisance du local
que je leur offrais. Dieu done soit loud ! La fondation est
faite. Le bien se fait en partie. Mais je ne vous cache pas
mres inquietudes. Malgri lheroisme de leur divouement,
ces sceurs doivent sentir tout le poids de la misere dans cet
exil volontaire od elles sont alies porter les bienfaits de
leur charit.. Je me tais maintenant et je laisse a votre grand
coeur de vous parler en faveur de cette si utile fondation.
T. YouNis,
Choreveque,
Procureur des Maronites en France.
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MADAGASCAR-SUD
Lettre de M.

Charles LASNE, pritre de la Mission,

a Mgr CROUZET, vicaire apostoLique.

Farafangana, Ic 20 jauier 9go5.
Monseigneur,
J'ai l'honneur de vous adresser ci-jointe une copie des
actes de bapteme qui ont 6t6 enregistris cette annee A Farafangana. Votre Grandeur verra sans nuldoute, avec grande
satisfaction, que nous avons, relativement aux baptemes,
atteint en 19o 4 un chiffre bien plus ilevi que les annies

precedentes. Ce sera pour elle une preuve bien sensible du
progres, lent encore sans doue, mais pourtant bien visible.
de l'extension que commence a prendre notre petite
paroisse. Puissiez-vous y voir egalement, Monseigneur,
une marque des bonnes dispositions qui animent tous vos
enfants, heureux qu'ils sont de contribuer pour leur petite
part au developpement du catholicisme dans votre vicariat !
Nous avons eu la consolation, an i5 aodit, d'offrir A
Notre-Seigneur, par Marie, une petite couronne de nouveaux baptisis. Is itaient plus de trente. Au jour de son
Immaculde Conception, d6sireux nous aussi de fiter quelque pen le cinquantiime anniversaire de la proclamation
de ce dogme et de cl6turer dignement les exercices du jubild
que nos chritiens avaient fort religieusement suivis, nous
avons admis au bapteme vingt-quatre jeunes caiektmomnes. Ont et& egalement admis A la premiere cammunion
une quinzaine de nos jeunes gens et jeunes filles mieux
disposes. Nombreux aussi sont presentement, puisqu'ils
atteignent presque la cinquantaine, ceux et celles qui achevent de se preparer a la premiere communion qui aura lieu
comme chaque annee au jour de PAques. Non moins
nombreux sont les jeunes catechumenes qui s'initient cha-
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que jour, en vue du baptime, aux premieres notions de
notre religion.
Notre icole de gargons, un moment en desarroi par le
depart des ecoliers plus ages que ne le component les r.glements administratifs, est maintenant sur un fort bon pied.
Sur cent quarante enfants inscrits sur le registre, le releve de
decembre accuse une moyenne d'un peu plus de cent prisences journalieres. Le mois en cours voit cette moyenne
un pen faiblir. Elle n'est plus prdsentement que de quatrevingt-douze. II n'y a du reste pas lieu de s'etonner de cette
diminution. Nous sommes en pleine ricolte du riz. Un
certain nombre de nos icoliers ont df suivre leurs parents
A la campagne. - Nos plus grands garcons en Age de travailler ont commence A s'employer un peu suivant les vocations et les aptitudes plus sp6ciales de chacun. La plupart
sont au service des commerqants de la place. Quelques-uns
sont charpentiers. Quelques autres sont avec leurs parents
s'adonnant aux diverses cultures malgaches. Ceux que
leurs occupations n'eloignent pas de la ville assistent regulierement le dimanche aux offices et au catichisme de persevrance qui se fait apr6s la grand'messe.
Nous avons en realite, Monseigneur, beaucoup a faire h
Farafangana. Les Malgaches qui nous entourent ne sont pas
en generalhostiles Al'idee religieuse. Nous prenons de plus
en plus contact avec eux. Durant l'annie qui vient de s'6couler ils ont consenti en plus grand nombre A assister aux
offices et a apprendre le catichisme. Ce n'est pas encore
bien merveilleux assurement, car l'idee de mariage indissoluble les fait beaucoup hisiter. S'abstenir le dimanche
des oeuvres serviles, voila aussi ce qui parait A certains fort
rigoureux. L'interdiction du n6goce ce jour-la les contrarie
tout particulibrement. Pourtant ii y a dejA sur ce dernier
point une legere amelioration, car certains catechumenes
acceptent maintenant de surseoir a leurs occupations. II
leur faudra plus de temps pour consentir a s'astreindre aux
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lois du mariage telles que les leur presente notre enseignement catholique. Car ces pratiques auxquelles nous les
voulons amener sont en totale opposition avec leurs us et
coutumes; aussi n'y a-t-il pas lieu d'etre surpris des difficultes que rencontre leur application. Pour leur bien
marquer limportance que nous attachons aux unions rdgulieres, nous avons voulu pour les trois derniers menages
qu'il nous a ete donnd de benir, ne le faire que le dimanche
en presence de la petite paroisse. Et chaque fois, dans
une courte allocution, on s'est attach6e
leur parler de la
-digniti de ce sacrement, de ses effets, de ses obligations.
Inutile de vous dire, Monseigneur, que dans ce travail
d'evangilisation auquel nous nous adonnons, les Filles de
la Charite ont leur large et belle part. Je ne m'attarderai
.pas A vous relater cc qu'elles font a la l1proserie. En soulageant les miseres corporelles des pauvres lepreux, elles
ont plus facilement acc6s aupr6s d'eux pour les entretenir
des choses de leur Ame et de l'autre vie. C'est ainsi que par
leurs soins le plus grand nombre des mourants est animi
de bonnes dispositions et juge a mdme de pouvoir ere
admis A la reception du baptdme.
L'dcole des filles, fort bien tenue, a une assistance r6guliere d'une bonne centaine d'enfants. Les deux sceurs char.ges d'eduquer et d'instruire ces petites Malgaches, le font
avec le plus grand soin et le plus grand divouement. C'est
un bien joli tableau que celui de ces nombreuses fillettes
se rendant a l'cole fort tranquillement et fort regulierement
matin et soir. A vrai dire cette oeuvre ne fonctionne que
depuis douze a quinze mois, et encore une seule soeur en
4tait-elle chargee. Les resultats obtenus ne sont pourtant
pas minces, et tout fait prevoir que cette ecole aura la plus
favorable influence sur la propagation du catholicisme A
Farafangana et dans les environs.
Il y aurait beaucoup a dire, Monseigneur, sur cette action
bienfaisante que les sours de l'ecole exercent d6ja sur la
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paroisse, mais la chose n'est plus de mon ressort. II appartient a ma sceur superieure d'en entretenirVotre Grandeur.
Je lui en laisse done le soin pour ne pas porter la faucille
dans la moisson d'autrui.
J'ai cru A propos, Monseigneur, d'entrer dans ces petits
details de nos oeuvres et de notre vie, pour vous bien marquer que vos enfants ont tous a cceur de se rendre utiles en
travaillant Ala propagation de la foi, et dignes de l'affection
et de l'interdt que vous ne cessez de leur temoigner.
Je prie Votre Grandeur de vouloir agreer 1'expression de
mes sentiments tres respectueux.
Ch. LASNE.

AMERIQUE
ETATS-UNIS
PHILADELPHIE
Traduit de The Church and School of the Immaculate Conception
Parish, Germantown, Philadelphia, Pa., by Rev. J.-W. Moore, C. M.
Rector. In-4, s. d.

C'etait en avril 1849, lors de l'arrivie a Philadelphie des
pritres de Saint-Vincent-de-Paul. Ils taient venus, sur
l'invitation de Mgr F.-P. Kenrick, D. D., alors ev4que du
diocese de Philadelphie, dans l'intention d'y crier une
paroisse et une maison de missions.
Ils s'dtablirent d'abord dans le quartier occidental de
Philadelphie, mais par suite du manque de facilites pour
leur oeuvre et de leur iloignement du centre de la population, les Peres transfererent leur residence dans le quartier de Germantown, celui-ci touchant davantage a la cite.
Une proprietd situde A l'angle des rues Price et Evans
fut done choisie, et ici commence pour Germantown la
paroisse de Saint-Vincent-de-Paul.
Comme, avec le temps, les demandes de missions pour le
c6tE est de la ville augmentaient, et que plusieurs ddmarches pour reunir la petite Compagnie de Saint-Vincent-dePaul avaient etc faites aupres de rI'glise de la rue Price,
il fut jugi expedient de transporter le noviciat A Germantown. Par consequent, en 1868, un emplacement pour une
maison d'itudes et un noviciat fut achetd dans I'avenue
d'East Chelten, la seule propridtd qui ftt alors dans des
conditions convenables: car les prdjug6s etant en ces joursl1 fort nombreux AGermantown, il etait presque impossible
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aux catholiques de s'y etablir. Cette propridtd dtait alors
assez en dehorsde la citd, entourde de champs de bid, et on
rencontrait des fermes a 1'endroit ou s'edlvent aujourd'hui
de belles habitations.
Comme le temps s'avangait, des plans furent dresses
pour la construction du nouveau seminaire. II fut ddcidd
qu'une grande chapelle serait construite pour la communautd, juste derriere le centre des constructions, parce que
celle dont on se servait alors itait trop petite, et ne s'adaptait que bien mal aux besoins de la communautd.
L'archevdque Wood, apprenant le projet de construire
ainsi la chapelle, demanda que son emplacement fat change
et que la construction se fit sur lendroit qu'occupe maintenant I'eglise de l'Immaculde-Conception, afin, fit-il
observer, que Ie peuple pat y avoir acc6s, et tirer profit de
1'audition de la messe et du service liturgique, tel qu'il
pouvait etre seulement dans cette contree, I'intirieur d'un
seminaire. A la demande de l'archeveque Wood, on commenqa aussit6t les travaux pour la construction de la chapelle.
La premiere pierre du nouvel 6difice fut pos6e le 19 juillet 1875, par Mgr Quetan, D. D., ivique de Mobile, Ala.,
et le sermon de circonstance fut prechd par l'eveque de
Buffalo, N. Y., Mgr Ryan, C. M., D. D.
C'dtait une magnifique journde d'etd, et des groupes nombreux d'habitants de Germantown, tant catholiques que
protestants, s'etaient rdunis pour voir la ceremonie et
examiner le plan des nouvelles constructions.
Au moyen de jeux, de rdunions, de qudtes, on trouva de
quoi activer le travail, de sorte que le 9 novembre 1879, en
la fete de la Dedicace des Eglises, tout etait pret pour la
cerdmonie solennelle de la consecration de leglise.
La ceremonie fut faite par Mgr Ryan, C. M., D. D.,
eveque de Buffalo, N. Y., assisti par une grande partie du
clergi de Philadelphie, pendant que la foule des laiques
remplissait l'Pdifice sacre.
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L'archevique Wood cilibra la messe pontificale, et
Mgr JMremie Shanahan, 6veque de Harrisburg, donna le
sermon.
Ce fut un beau jour pour les catholiques du quartier de
Germantown, et detous les c6tis clataient les exclamations
de respect et de surprise, quand la grace et la beaute de
rinterieur de cette maison de priere, avec ses jolis autels
de marbre et son banc de communion en marbre sculptis
avec gout, apparurent pour !a premiere fois.
Depuis ce jour, la chapelle, comme on I'appela, fut ouverte
au public pour les offices divins.
Differents perfectionnements furent faitssuccessivement,
tendant tous h augmenter la commoditi des fideles et la
beaute de 'interieur.
En 1896, le travail des fresques fut entrepris, et poussi
jusqu'a son heureux achdvement, de sorte qu'aujourd'hui,
huit annees apres que le travail est termini, la chapelle est
sans rivale dans la ville et dans 'archidiocese, par la beaute
de ses peintures, de ses fenetres et de ses dicorations murales. L'edifice est en pierre, de la forme d'une croix et du
style roman. Deux tours surmontent chaque angle de Pentree, tandis qu'au sud, i l'angle du transept s'6elve un beau
campanile de 125 pieds de haut. Ce campanile contient un
carillon de vingt-six cloches, fourni par les freres Paccard,
fondeurs renommes d'Annecy (France).Au-dessus du carillon, a une distance convenable, est placie I'horloge, dont le
cadran a 6 pieds de diam6tre, ce qui permet aux passants de
voir l'heure avec facilite. S'elevant graduellement d'une
base de forme carrie, la tour devient, par degris, hexagonale
et finalement forme un d6me dont le sommet est couronne
par une statue de la Vierge immaculee haute de 14 pieds.
Une magnifique entree en granit donne acces aux portes
de la chapelle, qui forment un large portique voiti soutenu par des colonnes en granit. Une grande rosace audessus de la porte principale envoie dans la nef un.flot
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de lumiare de diverses nuances, tandis que les ailes, le
transept et le sanctuaire sont 6clairds par des fenitres
assorties. Des colonnes 61ancies dans une moitid, et
canneldes dans 'autre, avec des chapitaux d'ordre composite
supportent la voiate de la nef, et un groupe de quatre colonnes rdnnies en un seal massif supportent les quatre
grandes arcades et le d6me, a 1'endroit ou le transept et
'abside sesdparent de la nef.
Les colonnes des murs de c6td sont travailldes avec
art dans la couleur blanche et dorde ; elles donnent un air
de soliditd et de perfection artistique an large mur qui s'6tend entre les fenetres.
Entre ces colonnes sont placdes les stations du chemin de
la croix. C'est un vdritable travail d'art, venu de la France
et unique dans cette contrie. Elles sont gravdes sur des
plaques de cuivre par une main de maitre, et leurs d6tails
minutieux peuvent subir le strict examen d'un art connaisseur. Les cadres sont aussi de ce mital, ornds completement, et termines en or poli, de fagon i fournir un magnifique encadrement a chaque peinture.
Les stalles, ou sieges pour leclerge et le chceur, s'eldvent
en quatre rangees, et au-dessus des stalles du choeur, et de
chaque c6td du sanctuaire, court une tribune. Elle est eclair6e par des vitraux transparents qui projettent sur Pautel et
les objets environnants une lumiere douce qui attire le
regard vers la votite du sanctuaire. Cette voute est en mosaique dorde, avec des dessins en relief. Les peintures qui
se trouventdans les trois larges panneaux, derriere, et de chaque c6ti de lautel, sont dus au pinceau du cilbre peintre
Virgilio Tojetti; elles reprdsentent 1'Annonciation, l'Immacul6e Conception et la Naissance de notre Sauveur. Les
autels des c6tds pres du transept ont aussi un fond en mosaique doree et orni de dessins en relief; ils sont en verite
bien beaux; La statue qui se trouve dans la niche au-dessus
de chaque autel est extremement belle et de grand prix.
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Celle de saint Joseph est due au ciseau de M. Aureli A
Rome, et celle de PAnge gardien vient de chez Raffi a
Paris. Les deux transepts, celui consacre au Sacr6 Coeur
et celui didid A saint Vincent, sont richement decores de
peintures murales, d'inscriptions, et sont A eux seuls de
petits temples.
Dans le transept du SacrC-Coeur, sont les peintures de
l'agonie de Notre-Seigneur au jardin des Olives, le crucifiement, et la descente de croix. Dans celui de Saint-Vincent sont les peintures de saint Vincent prenant les fers
d'un forcat, la manifestation du scapulaire rouge de la
Passion A une Fille de la Chariti, et le martyre du bienheureux J.-Gabriel Perboyre. Toutes ces peintures, comme
celles du sanctuaire, sont sur toile,.et portent la signature
de l'auteur.
Tout l'edifice est chauffe par un calorifere A vapeur, et
iclair6 I'lectricit et au gaz. L'ameublement est en chine
blanc et en noyer.
Le choeur des chants est compose de voix d'hommes,
d'enfants de l'ecole apostolique et de siminaristes, au nombre de quatre-vingts environ, et tous les offices liturgiques
de 1'Eglise sont executes avec tout le soin et 1'exactitude
qui sont recommandes par le Saint-Pere Pie X.
Cependant, des annies depuis le debut s'etaient ecoulkes;
les environs de la chapelle etaient devenus plus peuples, le
jour arriva de donner A la chapelle le titre et les droits de
paroisse. Le 8 dicembre 191o, la chapelle fut ieevee a la
digniti d'6glise paroissiale par I'autorit6 de Mgr Ryan, et
ses limites furent fixees.
Cette decision fut favorablement accueillie par tous ceux
qui remplissaient leurs devoirs religieux A la chapelle, et le
nouveau nom d'gglise de l'Immaculee-Conception & Germantown fut salu6 avec bonheur.
J.-M. MOORE, C. M. Rector.
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NOUVELLE-ORLEANS
Lettre de M. A. VAUTIER, pritre de la Mission,
a M. A. FIAT, Superieur general.
Vendredi saint 1905.

Deux belles missions viennent d'etre donnees par nos
confreres de Saint-Louis (Missouri) dans les deux paroisses
tenues par les Lazaristes, a la Nouvelle-Orleans. La premiere mission a eti prdchie a Saint-Joseph; deux mille
cent trente-sept confessions ont iti entendues. La seconde
vient d'etre donnie a Saint-Etienne, du dimanche de
Lwetare au <dimanche des Rameaux. C'est de cette mission
que je veux vous entretenir. Le seminaire diocesain est attachi &la paroisse Saint-Etienne, et le superieur est en meme
temps cure. En qualiti d'ancien missionnaire de France,
j'ai suivi avec interet cette mission, et je suis encore sous
le charme des belles choses dont j'ai dtd le timoin.
Ce que j'ai le plus admire, c'est la docilitd du peuple a
se rendre aux invitations des missionnaires pour les instructions et la confession. Saint Vincent de Paul s'estimait le
plus heureux des cures, parce qu'il voyait ses paroissiens de
Clichy se rendre A ses moindres d6sirs. Le P. Ryan, cure
de Saint-Etienne, aurait pu dire la mime chose en parlant
de son peuple.
Nos confreres d'Amerique ont coutume de donner, dans
leur missions, deux retraites diff6rentes et successives : une
pour les femmes, la premiere semaine, avec ouverture et
cl6ture sp6ciale; I'autre pour les hommes, la deuxieme
semaine. Is ont agi ainsi a Saint-Etienne. - Les eglises,
disent-ils, ne seraient pas assez vastes pour contenir hommes
et femmes A la fois, et les missions sont ici tres populaires
et tres suivies : il y a du vrai en cela.

Nous avions, tous les jours, pendant la mission, quatre
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reunions: la premiere tres matinale, et partant tres mdritoire, i cinq heures du matin: messe et une courte instruction, - cette premiere rdunion dtait tres suivie; - la
deuxieme, a huit heures: messe et instruction pour ceux
qui n'avaient pas pu venir le matin ; la troisieme. a trois
heures de l'apras midi: chemin de la croix, - nos confreres
d'Amerique ont tous les jours cet exercice dans leurs missions ;- la quatri6me, a sept heures et demie du soir:
chapelet, grande instruction et benediction, - l'eglise a
toujours etd remplie. - Apres 'instruction les missionnaires restaient jusqu'a dix heures dans l'eglise pour entendre les confessions. Pendant la journie A partir du premier
mardi, ils itaient a P'6glise, a certaines heures, a la disposition
des fiddles, et beaucoup de personnes ont profite de leur
ministere.
Le plus grand ordre a rigni pendant la mission grace a
une grande organisation sp6ciale que l'on rencontre ici. Des
jeunes gens de bonne volonte se mettent a la disposition
du clerge et prennent un peu les attributions de nos bedeaux
de France : ils introduisent les personnes dans leurs bancs,
previennent les desordres, et font eux-mames les quotes aux
offices pour Pentretien du clerge.
A la mission, on a beni quantitE d'objets de piite, mdailies, crucifix, scapulaires, statues, etc., qui ont itd vendus,
par des personnes de bonne volonte, au profit de I'eglise.
Les hommes mdmes n'hisitaient pas a se procurer ces objets;
ils se munissaient aussi de livres de prieres, evangiles, on
ouvrages de controverse qui leur avaient ite recommandes.
Arrivons maintenant aux resultats de la mission. Dieu
binit visiblement les oeuvres de Saint-Vincent. Des le
premier jour, Pauditoire etait form6; il s'est maintenu tel
toute la station. A la seconde semaine les enfants ont eu
leur petite retraite, les trois premiers jours. Ils assistaient
aux reunions de huit heures et de trois heures, et maintenaient aussi I'assistance de la deuxieme semaine toujours
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plus difticile, les hommes n'itant pas aussi libres que les
femmes pendant la journee pour venir a I'dglise.
Durant la mission, le nombre des confessions a cte tres
considerable. Voici les chiffres: femmes, 1327; hommes,
S040o; mariages rehabilitis, 5; premieres communions tardives, 7; bapteme d'adulte, i.
Deux nouvelles associations ont ete etablies dans la
paroisse, l'une en l'honneur de sainte Anne pour les dames,
l'autre en l'honneur du saint Sacrement pourles messieurs.
Les personnes qui en font partie s'engagent A s'approcher
tous les mois des sacrements. La paroisse de Saint-Etienne
est maintenant une des plus florissantes de. la cite. Elle a
dejA son (Euvre des Dames de Charite, avec une reunion
hebdomadaire au presbytere; une conference de SaintVincent-de-Paulqui se reunit chaque vendredi; I'Association des Enfants de Marie,etablie chez les sceurs ; la Ligue
du Sacre-Coeur, qui amene tous les premiers vendredi et
dimanchedu mois un nombre considdrable de communions
(en Amerique, la communion du premier vendredi est tres
en honneur et 1'emporte sur les autres fAtes secondaires);
l'Associationde la Sainte-Agonie, etablie en 1895 et qui a
chaque annie sa neuvaine; I'Association de la SainteFamille, sorte de societe de secours mutuels en faveur des
negres. Ajoutez a cela les Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul
qui ont deux cent dix elkves, garcons et filles, dans leur
classe, et une 6cole libre pour les negres, avec le concours
d'un personnel sdculier, et qui compte quarante-quatre
eleves.
Mgr Chapelle, archeveque de la Nouvelle-Orlians,
a bien voulu assister a la cl6ture de la mission, donner
la b6nediction papale et remercier les missionnaires du
bien fait dans son diocese. II a rendu un hommage
bien mdrit6 au a distingue a directeur de la mission, le
P. Nugent, et a ses deux collaborateurs... Bref, la cl6ture de
la mission fut une belle et bonne journee pour nous. -
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Quand nous sera-t-il donn6 de revoir pareille chose en
France?
A. VAUTIER.
NOUPELLE-ORLEANS, capitale actuelle de la Louisiane (EtatsUnis), sur la rive gauche du Mississipi,i i o kilometres de l'embouchure de ce fleuve qui se jette dans le golfe du Mexique. La
ville est protegde contre les inondations du Mississipi par une
digue de So kilometres de long. La Nouvelle-Orlians est apres
New-York la premiere place de 1'Union pour 1'exportation. En 18oo, la population 6tait d'environ 25o ooo habitants, dont
r8p. too Anglo-Amdricains, 17 p. 0oo Francais, 15 p. too Allemands, 14 p. too Irlandais, 8 p. too Italiens. II y a 25 p. Ioo
de noirs. - Archevechd catholique.
La Nouvelle-Orleans fut fondee par des Francais en 1717, et
recut son nom du Rdgent (duc d'Orleans). Suivant le sort de la
Louisiane, elle fut cidde en i8o3 a I'Union.
LE COLLEGE SAINT-VINCENT A CAP-GIRARDEAU (MISSOURI)

Notice historique 1.
L'histoire du college Saint-Vincent a Cap-Girardeau ne
saurait itre complete sans une notice p-eliminaire sur le
seminaire Sainte-Marie, au comtd de Perry (Missouri). Le
coll6ge Saint-Vincent, en effet, est un rejeton de SainteMarie, et il est rest6 en union intime avec la branche mere
pendant les soixante anndes qu'il a vecu jusqu'a ce jour.
LE SEMiNAIRE SAINTE-MARIE DES BARRENS; PERRYVILLE

Leseminaire Sainte-Marie fut fond6au printempsde 1818;
il est, par consiquent, non seulement la plus ancienne institution d'enseignement superieurdansle Missouri,mais, a la
i. Cette notice a ete 6crite pour le Bureau d'education des EtatsUnis, et a paru en anglais dans la publication du Bureau: Contribu-

tions to American Education History edited, by Herbert B.
Adams.
N* 21. Higher Education in Missouri, by Marshall S.
Snow. oo001,

P. 173 et suiv.
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connaissance de Pauteur, la plus ancienne dans toutl'Ouest
du Mississipi. Depuis de longues annees il est reserve
exclusivement aux itudiants de la Congr6gation de la Mission, comme maison-mere de la Compagnie dans I'Ouest.
Cent cinquante jeunes gens et enfants y poursuivent a
present leurs etudes en vue du sacerdoce comme membre
de la communaute (19o0).
En 1816, Mgr Guillaume Dubourg, ev4que de la Nouvelle-Orleans, vint en Europe en qudte de missionnaires
pour son immense diocese. Le territoire soumis a sa juridiction comprenait tout ce qu'on appelait a cette 6poque Louisiane inferieure et superieure; il s'etendait des
grands lacs au golfe du Mexique, et du Mississipi aux
montagnes Rocheuses, et meme plus loin vers l'ouest, lA oi
se trouvent maintenant les Etats de Washington et d'Or6gon.
Dans sa visite en Europe, Mgr Dubourg se proposait,
non seulement de recruter des pretres qui pussent immediatement s'appliquer A 'Pceuvre des missions, mais aussi
de se pourvoir de maitres en vue d'un college et d'un seminaire qu'il songeait A fonder quelque part en Louisiane
pour le haut enseignement des jeunes gen's de toutes classes,
mais spicialement des aspirants au sacerdoce. Pendant son
sdjour a Rome, le prelat rencontra un jeune professeur de
theologie qui attirait alors lattention par sa brillante intelligence, son grand z7le, sa profonde piete, sa remarquable
modestie. C'dtait M. Felix de Ardreis, de la Congregation
de la Mission, sociedt de pretres fondee au dix-septieme
siecle par saint Vincent de Paul.
Depuis longtemps ce jeune prýtre briflait du d6sir de se
consacrer a l'oeuvre des missions A i'etranger; aussi sa
rencontre avec Mgr Dubourg apparut-elle a l'un et a l'autre
comme un evenement providentiel. L'eveque s'adressa
done aux superieurs de M. de Andreis, et demanda que
celui-ci,avec quelques-uns de ses confreres, fussent envoyds
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en Louisiane pour y ouvrir un college et un seminaire, et
pour aider a repandre, parmi les habitants de ce pays, la
lumiere de PEvangile.
En consequence de cette demande, une colonie de cinq
pretres, quatre etudiants en thiologie, un frere et trois postulants freres, debarquaient a Baltimore le 26 juillet 1816.
Ils se rendirent de Baltimore i Pittsburg par diligence, et
de Ia, par bateau, a Louisville ot ils arriverent au mois de
novembre. Sur Pinvitation de Mgr Flaget, iveque de
Bardstown (Kentucky), ils passerent l'hiver au seminaire
Saint-Thomas, a itudier l'anglais et A se preparer A leurs
futurs travaux.
Outre M. de Andreis, supirieur, les autres membres de
la petite troupe etaient : M. Rosati, qui bientbt allait
devenir le premier supirieur du s6minaire Sainte-Marie et,
plus tard, le premier eveque de Saint-Louis; M. Jean-Baptiste Acquarone, M. Jean-Caretti et M. Joseph Fer'ari, tous
de la Congregation de la Mission. Les noms des quatre
itudiants etaient Frangois-Joseph Dahmen, Joseph Tichitoli, Leon Days et Coste Gonzalez. Le frere coadjuteur
s'appelait Martin BJanka, et les postulants, Frangois Moranville, M&dard di Latri, et Jean Flegifont.
Dans le courant de l'etie 817, cette petite escouade des
iducateurs du Missouri, apres avoir accompli le voyage
depuis Bardstown a cheval, purent passer le Mississipi a
Sainte-Genevi6ve et, de la, continuer leur route vers SaintLouis, o6i Mgr Dubourg avait risolu d'etablir sa risidence en attendant Iapaisement de certains troubles agitant alors la Nouvelle-Orleans.
DejA des arrangements allaient bon train en vue de
louverture d'une icole a Saint-Louis, lorsqu'une del.gation de fermiers du comtd de Perry arriva et offrit aux
nouveaux venus un terrain de 6oo acres pres de la ville
actuelle de Perryville, a environ 8o milles au sud 'de
Saint-Louis, s'ils voulaient y etablir linstitution pour
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laquelle ils 6taient venus. Ces fermiers etaient des dilguds
envoyes par un noyau de catholiques 6tablis dans le comti
de Perry dans les premieres annees du dix-neuvieme siecle.
Anglo-amiricains pour la plupart, ils s'etaient transportes
la des Etats du Kentucky et du Maryland. Tous 6taient
de fervents catholiques, et leur grand desir avait toujours
det d'avoir les deux faveurs qui maintenant paraissaient a
leur portie : un college catholique pour 1'6ducation de
leurs enfants, et des pretres catholiques pour subvenir A
leurs besoins spirituels.
La proposition de ces braves gens fut imdrement examinde. Mgr Dubourg et plusieurs des pritres partirent
pour le comt6 de Perry, afin de se rendre compte de la
situation exacte et d'examiner la place qu'on leur offrait.
Le rsultat fut l'acceptation de I'offre, et, en consequence,
la colonie tout entiere partit pour sa destination au printemps de 18x8, a rexception de M. de Andreis, nomm6
vicaire g6enral de Mgr Dubourg, et qui, en cette qualit6,
devait demeurer A Saint-Louis.
M. Rosati fut place a la tate de I'expddition dont larrivie
fut fdtie avec enthousiasme par les catholiques du comt&
de Perry. On se mit aussit6t a la construction; deux batiments en troncs d'arbres furent elevs, I'un pour servir
d'eglise, l'antre de college.
- Les habitants se montrerent vraiment enthousiastes et
prodigues de leur temps et de leur travail. Les uns coupaient
les arbres et les ebranchaient, d'autres aplanissaient le
terrain et creusaient les fondations, tandis que d'autres
encore s'occupaient A scier les madriers et a raboter les
planches. Beaucoup transportaient les materiaux, poutres,
charpentes, mortier, etc. Les femmes elles-mimes ne se
montraient pas moins infatigables que leurs maris, considerant que tout travail est leger qui est entrepris dans le
but d'elever une demeure a Dieu et &ses serviteurs. Parmi
les plus empressees, Mme Hayden mdrite une mention
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speciale. Elle &taitla plus riche du pays, et une Ifemme au
cceur genereux : elle alla jusqu'i donner sa propre maison
pour la demeure des missionnaires et les riunions du
culte . s
a Le premier batiment ducollege fut unecabane en troncs
d'arbres, mesurant 18 pieds sur 25. Cette cabane servait
a la fois de chapelle, de dortoir, de salle d'&tude, de cuisine, de salle de recreation et d'atelier de couture. Chaque
chose cependant y trouvait son temps et sa place, et tout
s'y passait avec autant d'ordre et de rdgularitd que dans un
vrai seminaire. Charite, pietd, pauvretd, y marchaient la
main dans la main; et de si pauvres commencements doivent avoir offert aux anges un aussi intiressant spectacle
qu'ils excitaient d'admiration chez les gens des campagnes
d'alentour. On y pouvait voir en mdme temps, d'un c6ti
M. Rosati faisant la classe, d'un autre c6td le bon frere
en train de cuisiner un tr6s frugal diner, et dans un coin
M. Cellini s'essayant a la fabrication des saucisses, et pour
completer le tableau, de temps a autre, une vache passait
son mufle a travers la porte pour demander, en sa bruyante
maniere, quelque chose A manger. Le premier hiver, comme
la cabane etait de construction assez rudimentaire et le toit
plus pitoyable encore, la pluie et surtout laneige penetraient
Alinterieur par les nombreuses ouvertures, et plus d'une
fois, au matin, on trouva les peaux de buffle et les couvertures sous lesquelles les habitants de la cabane dtaient tranquillement ensevelis, couvertes d'une ipaisse couche de
neige. La pauvret6 ne permettant pas de garnir les fendtres de carreaux de verre, on y avait substitud du papier
ou de la mousseline

t. D

Toutefois un second bAtiment, mesurant 5o pieds
sur 3o, comptant un rez-de-chaussee et un etage, avec
i. Vie de M. J. de Andreis, par Mgr Rosat;,ddition anglaise,p.
212.

a. Ibid., p. 257.
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MEXIQUE
HISTOIRE. - Le Mexique est une republique federative de
1'Amerique du Nord, bornee au nord par les Etats-Unis, au
sud par le Guatemala et le Honduras anglais, a I'est par le
golfe du Mexique, A l'ouest par l'ocean Pacifique. Superticie,
I 946 ooo kilometres carres; population, 12 millions d'habitants.

La capitale est Mexico (Mejico). Pays de langue espagnole.
Cortez conquit Je Mexique vers 1520, er l'Espagne en fit une
vice royautd qui comprenait le Guatemala. A partir de 18to
eurent lieu diverses tentatives d'independance, qui aboutirent
en 1821, mais furent aussi le point de ddpart de beaucoup de dissensions intestines. La constitution actuelle date de 1867.
La religion catholique romaine est restie de fait presque la
seule religion professee au Mexique. Cependant l'acte gouvernemental de 1857 a proclame la liberte descules, et la loi additionnelle du 25 septembre 1873 a etabli la separation de 1'Eglise et
de l'Etat, aboli les biens de main morte et les ordres monastiques.
Poids et monnaies.- Le systeme mitrique frangais est legalement etabli au Mexique : il n'entrera que peu ipeu dans I'usage.
L'unite desmesures la plus usiteetpour leslongueurs est le vara
(3pieds) valant 83 centimetres.
La monnaie courante est la piastre on peso, piece d'argent qui
vaut nominalement 5 fr. 35, la valeur reelle est souvent bien
moindre: environ 2 fr. 5o. La piastre se divise en quart de
piastre ou peseta l(
fr. 33) et real (66 centimes).
DivisioNs. - Au point de vue politique le Mexique est forme
de 3o divisions on Etats et du district feddral de Mexico.
Au point de vue ecciesiastique, il y a 6 archevaches et 22 deeches : ioAntequera ou Oaxaca; suffragants : Campnche, Chiapas (residence & S. Cristobal), Tabasco, Tehuantepec et Yucatan ou Merida; *zDurango; suffragants : Chihuahua, Sinalao
(residence a Culiacan), Sonora (residence k Hermosillo); 3* Guadalaxara; suffragants : Colima, Tepic, Zacatecas; 40 Linares
(residence a Monterey); suffragants : San Luis Potosi, Saltillo,
Tamauhpas (rdsidence a Ciudad Victoria), Vera Cruz on Jalapa
(residenceh Jalapa); 5*Mexico; suffragants : Chipala, Cuernavaca,
Tlascala ou Puebla de los Angeles, Tulancingo; 6* Michoacan
(residence a Morelia); suffragants : Leon de los Aldamos, Quereretaro, Zamora. - Basse-Californie, vicariat ap6stolique (residence & La Paz).

-

385 -

combles et sous-sol, s'cleva bient6t pres de l'humble case
des premiers mois, et peu a pen il a progress6 jusqu'h
devenir le beau monument de brique et de pierre, chauff6
a la vapeur et eclair4 a l'dlectricitd qu'est i present le seminaire Sainte-Marie.
Les premiers 6tudiants du nouveau collkge furent les fils
de MM. Joseph Pratte et Ferdinand Rozier, de SainteGenevieve. D'autres vinrent peu a peu de Kaskaskias,
Cahokia, Saint-Louis et de la Louisiane. Quelques annees
seulement apres l'ouverture, Sainte-Marie comptait un
nombre annueld'environ quatrc-vingts etudiants. En i833
les registres montrent une population de cent trentedelves.
Le cours complet des etudes comprenait six annies, et
embrassait le latin, le grec, I'histoire, les mathematiques
(y compris analytiques et calcul infinitesimal), la chimie,
la physique, la cosmographie, la gdologie, I'anglais (rhitorique et litterature), le frangais, I'allemand, i'italien,
l'espagnol, le cat6chisme et la musique. La derniere
annee (graduatingclass) 6tait principalement employee A
l'etude de la philosophie: logique, metaphysique, cosmologie, psychologie, theodicee et morale.
Pour les candidats au sacerdoce un cours de theologie
de trois annees dtait ajoute aux six ans d'etudes secondaires.
Ce cours comprenait la theologie dogmatique et morale,
1'Ecriture sainte, le droit canonique, I'homiltique, la
theologie pastorale, la liturgie, I'histoire ecclesiastique, le
plain-chant et Pl'oquence sacr6e.
Ces cours existerent a Sainte-Marie depuis les premiers
temps qui suivirent l'ouverture, en t818, jusqu'A l1 fondation du college Saint-Vincent au Cap-Girardeau en
1844; t cette epoque les classes secondaires furent transport6es dans cette nouvelle rtsidence.
Comme le s6minaire Sainte-Marie ne jouissait d'aucune
dotation, son entretien dependait de la pension exigde des
eleves internes et de la retribution scolaire payee pour les
326
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externes. Le montant en varie, a differentes 6poques, de2oo jusqu'a 3oo dollars par 6elve, pour Pann6e scolaire de
dix mois.
Des legs particuliers, assez modestes d'ailleurs, recus de
temps en temps et la gen6rosite de bienfaiteurs d'Europe
permirent aux directeurs de rassembler une bibliothique
de quelque vingt mille volumes, et d'un cabinet de physique et de chimie assez considerable pour l'epoque.
Depuis les premiers temps de la fondation, les professeurs du seminaire Sainte-Marie avaient la coutume d'aller.
administrerles sacrements aux catholiques vivant dans lesdifferents bourgs environnants et dans les 6tablissements
du Missouri m6ridional. Le samedi il 6tait assez ordinaire
de voir trois ou quatre professeurs ou m6me davantage,,
chacun accompagne d'un etudiant en theologie, et tous, ak
eheval, se mettre en route dans differentes directions pour
passer le dimanche dans quelque station de mission plus
ou moins eloign6e du seminaire. Le dimanche matin, le
pretre entendait les confessions, disait la messe, prechait.
et baptisait, pendant que, de son c6te, 1'6tudiant enseignait
le catechisme et donnait quelque courte instruction. Une
de ces missions souvent visitde par les pretres du seminaire
6tait le Cap-Girardeau oii allait se fonder un nouvel etablissement.
(A suivre.)

F.-W. NUGENT, C. M.

MEXIQUE
PUEBLA
RAPPORT SUR LES MISSIONS DE LA MAISON DE PUEBLA
PAR M. CYPRIEN ROJAS

Puebla, 14 avril 1904.

Puebla (Pueblade los Angeles) est une des villes les plus
importantes de la ripublique du Mexique par le nombre
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de ses habitants (cent mille Ames), par son industrie, son
commerce ; par ses ddifices, ses rues larges et droites, ses
places spacieuses et ses jardins magnifiques; par ses eaux
midicinales et par ses bains; par la multitude (au moins
quatre-vingts) de ses temples somptueux, grandioses et richement decords ; par son antiquit6, la pietr et la religion
de ceux qui l'habitent. Elle s'appelle Puebla des Anges,
parce qu'on a vu sur elle, d'une maniere 6clatante, la protection de ces esprits celestes, et aussi a cause de la devotion extraordinaire et de la grande purete de mceurs de ses
habitants. Dans ses armes, on a grave deux anges avec cette
inscription : Angelis suis mandavit de te.
En 1527, elle fut drigde en devch suffragant de Mexico,
et, s'il est vrai que le siege episcopal fut d'abord placd a
Tlaxcala, il fut transferie Puebla environ trente ans apres.
Depuis lors, sans interruption se sont succidd, sur ce siege,
de trs dignes et tres vertueux pr6lats jusqu'A Mgr Raymond
Harra y Gonzales qui rdgit et gouverne cette Eglise, dernier
6veque de cet ancien dvechd et premier archev4que de cet
archeveche nouveau.
En effet, S. S. Pie X, par ses bulles expidides dans le
cours de l'annee passee et exdcutees le 8 fevrier de I'annde courant 1904, a daigne elever 1' vichi de Puebla a la
dignitd de mitropole. A cette occasion, on a celdbri des
fetes splendides, religieuses et littiraires, dans cette ville
angelopolitaine, et le pieux prilat, pour rendre graces a
Dieu et pour que ses bien-aimds diocesains ressentent les
effets de ce signale bienfait, d6cida de faire donner des
missions dans tous les quartiers de cette ville par les pretres
des diverses communautds qui se devouent A ce genre de
ministere.
D'accord avec notre supdrieur, it nous assigna les 6glises
des faubourgs et des alentours de la ville, parce que les
pauvres et les gens de la campagne sont I'heritage des enfants
de Saint-Vincent-de-Paul. Donc, par disposition et avec la
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b6nediction du nouvel archeveque, MM. Torres, Fernandez, Toro et Castro donnerent la mission, annoncee depuis
longtemps, dans le faubourg de Analco, paroisse Saint-Ange,
commen;ant naturellement par 'eglise paroissiale. Cette
paroisse compte trente-troismille ames; differentes grandes
eglises existent sur son territoire, dans les differents quartiers qui forment la paroisse et dans lesquelles nous avons
successivement donne les exercices de la mission.Ces eglises
sont, outre Analco, Notre-Dame-de-la-Lumi6re, SainteCroix et Saint-Balthazar.
Comme, dans ces missions on a suivi le m8me ordre, fait les
memes ceremonies, obtenu proportionnellement les memes rdsultats, nous nous contentons de donner ici le rdsume des fruits
merveilieux de salut produits par les missions de cette premiere
serie et dont le recit dtaill nous a eti envoy6.
Communions d'enfants. 957, de grandes personnes, 6444;
mariages, 312; cessation d'unions illicites, 223 ; assistance ordinaire aux exercices le matin, de 3oo A 5oo personnes; le soir, de
Soo xiooo. De plus on a etabli l'Association des Enfants de
Marie et de Dames de la Charite dans quelques-uns de ces quartiers, et 1'on a recueilli quantite de livres h6ritiques ou immoraux qui oat etd livrds aux flammes.
Puebla, 5 septembre 19o4.
Cet aperqu historique pourra donner une idde des autres
missions que les missionnaires de cette maison de Puebla
ont donn6es cette annee.
Mission J Puebla dans I'dglise de Notre-Dame-des-Reamdes et au quartierde Xonaca. - L'historique et beau
sanctuaire de Notre-Dame-des-Remedes se trouve presque
au milieu entre les quartiers de Notre-Dame-de-la-Lumiere
et de Sainte-Croix, lesquels appartiennent A la paroisse des
Saints-Anges, i Puebla. Pour cette raison nous atendions
de grands fruits de cette mission dont pouvaient profiter
les fideles que nous avions visitis et auxquels nous
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avions donne une mission un peu auparavant. Nous esperions finir de toucher les coeurs encore rebelles a la grace,
mais dejA imus par tant de predications et d'exhortations
qu'ils avaient entendues de nous precedemment pendant un
mois et demi.
MM. Jean-Marie Fernandez, Juste Castro et moi, accompagnes d'un frere coadjuteur, nous sommes entres dans le
sanctuaire de Notre-Dame-des-Remedes a cinq heures et
demie du soir, le 27 avril de celte annie, une demi-heure
apres etre sortis de notre chere petite maison de la Mansion
(c'est le nom de la maison des missionnaires a Puebla).
Nous avons ete requs avec les plus grandes demonstrations
de respect et d'affection par tous les habitants du quartier,
precedes de M. le cure de la paroisse des Saints-Anges. Le
mdme jour, on ouvrit la mission avec les ceremonies
d'usage. M. Fernandez, charge des sermons, remercia avec
effusion les habitants de la belle reception qu'ils nous avaient
faite et les exhorta affectueusement a venir entendre la
parole de Dieu, avec un ardent desir d'en profiter, leur
indiquant en meme temps les moyens dont its devaient
user pour cela.
Le 12 mai, ftte de l'Ascension de Notre-Seigneur, eut lieu
la communion generale de deux cent cinquante enfants des
deux sexes; cette fete attira une affluence considerable de
fid&les dans lesquels il etait facile de remarquer une animation extraordinaire, qui augmenta encore pendant l'exercice du soir auquel assisterent non seulement les habitants
du quartier des Remedes, mais aussi ceux de Sainte-Croix
et de Notre-Dame-de-la-Lumiere.
Le 22 du meme mois eut lieu la communion gendrale de
la mission a laquelle prirent part, avec des dispositions de
pidte remarquables, trois cent soixante-sept personnes, et le
chiffre total des communions pendant toute la mission,
s'eleva a milledeux cent quatre-vingts.--Notre aime supdrieur, M. Torres, et les autres confreres de la Mansion
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vinrent nous aider pendant quelques jours,de maniere qu'il
nous fut possible d'entendre toutes les confessions.
A la vue des heureux fruits dont il a plu au Seigneur de
couronner nos humbles travaux, nous oubliions nos fatigues
et nous ne pensions qu'i remercier Dieu de son infinie
misericorde. Le soir, nous avons bini une grande croix de
pierre qui rappellera a ces fervents chritiens les jours heureux de la mission.
Nous avons amend a se sdparer un certain nombre de
personnes qui vivaient ensemble illicitement; nous avons
beni soixante-quinze mariages de personnes qui vivaient
mal depuis longtemps; et nous avons reconcilie un bon
nombre de personnes entre lesquelles existaient de vieilles
inimitids. Nous avons distribui cent manuels de pidtd, six
grosses de midailles miraculeuses, un grand nombre d'images, et nous avons eu la joie indicible de voir la conversion
merveilleuse de grands picheurs etde beaucoup qui vivaient
dloignis de Dieu depuis vingt ans, trente ans et plus.
Avant de finir la mission, c'est-A-dire le 20 mai, M. Fernandez avec M. Relats qui vint se joindre a lui, passa an
quartier de Xonaca, qui appartient aussi a la paroisse des
Saints-Anges. M. Rojas continua les travaux avec d'autres
confreres de la Mansion, et le 23, apres ses adieux aux habitants des Remedes il alla se joindre a M. Fernandez. Les
autres confreres rentrerent a la maison. A Xonaca environ
cent personnes assisterent a l'exercice du matin et trois cents
Acelui du soir; quatre-vingts enfants et cinq cent cinquante
adultes firent la sainte communion et on l4gitima vingt-neuf
unions illicites. Nous regimes I'hospitalite d'une famille
d'humble position, mais d'un zele ardent pour la gloire de
Dieu. Cest la premiere fois, dans le cours de nos missions,
que nous vivons aux dipens d'autrui; car jusque-la nous
avons vecu aux frais de la communautd.
Cette mission a mis fin a la serie de celles que nous avons
donnies dans les diffirentes dglises qui existent sur la

-

391 -

paroisse des Saints-Anges de Puebla, et dont voici le rdsultat
total : communions d'enfants, r 297; d'adultes, 8 274; ma-

riages rehabilitis, 405; grand nombre de personnes qui
vivaient scandaleusement se sont separdes, des haines inviI-riesont disparu. A Dieu seul tout honneur et toute gloire!
Mission au sanctuairede Notre-Dame-du-Refuge. - Les
missions dont je rends compte maintenant ont dtd donnees
sur le territoire dela paroisse Saint-Joseph de Puebla, lune
a Pextrimiti de cette ville, les autres dans des lieux 6loignus de la cite de 6 on 7 kilomitres. Commencons par le
pauvre quartier du Refuge qui attirait autrefois en pelerinage une multitude de fideles des environs: ils venaient
deposer aux pieds de Celle qui est le refuge des picheurs,
dans son celebre et joli sanctuaire, de gunereuses offrandes
*etde pricieux ex-voto; mais ce sanctuaire est dechu de son
ancienne splendeur, soit par 'effet du refroidissement de la
charite, soit par les consequences fatales des guerres passees.
Cette mission fut donnee par les memes missionnaires
que celle des Remedes. Nous fumes requs par le cure de la
paroisse Saint-Joseph, en granide solennite; apres les pridres
d'usage il adressa a la nombreuse assistance quelques paroles
pleines d'onction dvangelique, exhortant chacun a profiter
de la grace que 1'infinie bontd de Dieu lui offrait en ce
moment; puis M. Fernandez, paraphrasant les paroles de
M. le cure, precha le sermon d'ouverture. L'assistance a
l'instruction fut assez nombreuse; ele le fut davantage
encore aux instructions.du soir et aux sermons sur les
vdrites iternelles.
Le 5 juin MM. Fernandez et Castro, par ordre du
superieur, quitterent la mission pour aller a Oajaca se
livrer aux mames travaux apostoliques. Ils furent remplaces
par M. Torres et par M. Henri Gonzalez qui vint expres de
notre maison de Mexico. La missionsuivit son cours, et le
12 du meme mois eut lieu ]a communion gdnerale de
cent trente enfants. Cefut une fete bien touchante! On avait

-

392 -

orni avec gott l'eglise et on chanta la messe en musique;
apres la messe les enfants se rendirent a l'endroit prepare
pour leur dejeuner qui fut copieux et varii, et pendant
lequel quelques demoiselles toucherent, sur des instruments
A cordes, des morceaux gais et religieux. Apres le dejeuner
M.Gonzalez entonna de jolis cantiques que l'on avail appris
aux enfants. Le soir eut lieu la ciremonie touchante de la
renovation des voeux du bapteme, de la consecration Ala
sainte Vierge et au Sacrd Caeurde Jesus. Tout s'est passe de
la maniere la plus 6difiante, et les fidiles emporterent de
cette cerimonie le plus agriable et le plus religieux souvenir.
La communion generale de la mission fut encore plus
solennelle, quatre cent cinquante personnes s'approch6rent
de la table sainte.
Un acte extraordinaire et on ne peut plus consolant eut
lieu a ce moment solennel. Quelques jours apres notre
arrivee au Refuge nous apprimes avec peine qu'il y avait
1a un prdtre ayant encouru les suspenses ecclisiastiques et
qui faisait beaucoup de mal par lesdesordreset les scandales
de sa vie et par ses conversations. Un des missionnaires
prit a coeur de ramener au bercail cette brebis egaree, de
faire rentrer en lui-meme cet indigne ministredu Seigneur,
afin qu'il reconnat ses fautes, les pleurAt et reparAt les
scandales donn6s. II lui parla, en effet, et la grace toucha
ce coeur ddvoye; il suivit les sermons, se confessa plusieurs
fois et se pr6para a se r6tracter en public et A reparer ainsi
les scandales de sa vie criminelle. On choisit pour cela le
jour de la communion gendrale. Au commencement de la
messe le pritre penitent, revmtu de la soutane, du surplis
et de P'tole, s'agenouilla dans le sanctuaire pour entendre
la sainte messe. Quelques instants avant la communion, le
missionnaire monta en chaire, parla.sur la sainte eucharislie,
sur la preparation qu'on doit apporter a la sainte communion, et quand Pauditoire fut imu, il s'adressa au prdtre,
exigea de lui, d'apres ce qu'ils avaient convenu ensemble,
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qu'il fit une retractation publique et une reparation conve.
nable de ses scandales, qu'il demandAt de nouveau pardon
a Dieu de ses pechds; il lui dit de demander aussi pardon
an peuple et d'implorer les prieres des fideles pour sa conversion et sa perseverance. Le malheureux pretre fondit en
larmes; alors l'auditoire pleura avec le pridicateur, et sans
doute, les anges se rijouissaient dans le ciel pour le retour
du pauvre prodigue a la maison paternelle. I1 fit la sainte
communion a la t&te des fideles, et tous furent tres 6difies,
admirant et louant les grandes misdricordes du Seigneur.
Le jour suivant nous fimes nos adieux aux habitants du
Refuge, leur laissant comme souvenir des fruits excellents
de cette moisson spirituelle, la joie dans le Seigneur et la
croix de mission.
Missions de Saint-Jer6me Caleras et de Saint-Philippe
de Hueyotlipam. - Ces annexes de la paroisse de Saint-Joseph, assez rapprochees l'une de l'autre, a 6 ou 7 kilometres
de Puebla, ont chacune leur municipaliti, leurs ecoles, leur
iglise, et une population de mille cinq cents Ames. M. le
supirieur Crescent Torres, M. Henri Gonzalez et moi,
nous partimes de notre maison pour Saint-Jer6me. M. le
cure en chape, avec la croix paroissiale, vint, A la tdte des
habitants de lendroit, a notre rencontre a i kilometre
environ. Le joyeux carillon des cloches et le bruit des feux
d'artifice qui frappaient les airs annoncerent notre arrivee ;
les arcs de triomphe eleves sur notre parcours, les 6tendards, les bannieres, les couronnes, les bouquets de fleurs
et les longues files de personnes portant des cierges a la
main nous indiquaient le chemin que nous avions a suivre. Sur tout le parcours les pieux fid&les de Saint-Jer6me
jeterent sous nos pas une pluie de roses et de plantes odoriferantes. Arrives a l'6glise, apres les ceremonies d'usage,
M. Torres prononga le sermon d'ouverture et se montra
tres satisfait de I'auditoire. .Le soir, apres la recitation du
rosaire, M. Rojas precha sur la necessit6 d'entendre avec
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attention la parole de Dieu et de la mettre en pratique.
Le jour des saints ap6tres Pierre et Paul, les fideles du
Refuge, en temoignage de leur affection et de leur reconnaissance envers les missionnaires, pour les travaux apostoliques qu'ils avaient faits en leur faveur peu de jours
auparavant, vinrent sous la conduite de leur curd en procession a Saint-Jer6me, portant la statue de leur cileste
Patronne, ricitant le rosaire et faisant retentir les airs de
-chants religieux. Le son des cloches, le fracas des feux
d'artifice annoncerent I'evenement aux habitants de SaintJer6me. On sortit a leur rencontre, puis on leur dit une
messe A laquelle on leur pricha, et ils firent tous la communion qu'ils appliquerent pour les missionnaires et pour
le succ6s de leurs travaux apostoliques. On les remercia
de leur delicate attention et ils se retirerent.
Le io juillet eut lieu la communion gindrale de cent
trente enfants A la messe chantee qu'accompagnait l'orchestre de Pendroit. Apres le dejeuner, pendant lequel
aussi la musique fit entendre ses joyeux accords, on distribua des midailles et des images, et les enfants se retirerent
enchantds.
Pour le sermon du pardon des injures, on placa 'image
des deux larroas des deux c6tes du grand crucifix de
grandeur naturelle qui est placd sur le maitre-autel; aux
pieds du divin Sauveur la tres sainte Vierge et le disciple
bien-aimi, egalement de grandeur naturelle. C'etait un
spectacle imposant; aussi le sermon produisit-il des effets
merveilleux sur la foule entassie dans i'eglise qui l'ecouta
avec la plus religieuse attention.
Tout le monde sait bien que le culte extdrieur est
ddfendu au Mexique et que les pretres ne peuvent porter la
soutane dans les rues; cependant, a Saint-Jir6me, si pros
pourtant du chef-lieu de 1'Etat, les autorites et la pie6t des
fideles tolerent I'un et l'autre.- Ainsi on porte le saint
viatique par les rues en toute solennite, sons le dais, avec
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des cierges allumes et au son de la clochette, observant
toutes les prescriptions du Rituel romain. Les cadavres
des enfants, vdtus on ensevelis, comme de petits anges,
reqoivent la sepulture eccldsiastique selon les lois de
lEglise. Tout le peuple, musique en ttle, accompagne le
pretre de la maison mortuaire a I'tglise et au cimetiere.
La communion generale a laquelle prirent part environ
cinq cents personnes eut lieu le 17 du mime mois. Nous
avons legitime trente-sept unions illicites. Nous avons beni
deux petites croix en pierre placees a la fagade de I'dglise,
de chaque c6ti de la porte principale. Le lendemain, apres
avoir pris congi des habitants de Saint-Jir6me, nous rentrames a notre ch6re maison.
Saint-Philippe.- Apres avoir celdbrd en famille la fete
de saint Vincent nous partimes, les mimes missionnaires,
pour Saint-Philippe de Hueyotlipam; on nous y fit une
reception splendide. Durant toute la mission l'affluence a
ikt
tr6s grande a tous les exercices, de maniere que bien
pen de personnes manquerentd'y assister. Le 31 eut lieu la
communion de cent cinquante enfants qui assisterent i
I'explication de la doctrine. A septheures du matin on chanta
la messe en musique ; a dix heures eut lieu la renovation
des promesses du baptime et la cons6cration des enfants a
la tres sainte Vierge et au Sacre Coeur de Jesus; le soir A
quatre heures, avec les ceremonies d'usage et muni des
facultis necessaires, on erigea le chemin de croix dans
I'eglise. Comme conclusion on pracha le sermon sur le
pardon des injures devant un auditoire qui remplissait
l'eglise; les fiddles furent si touches qu'a la tin on n'entendait que des gimissements et des sanglots, les larmes du
repentir coulaient abondantes.
Les mimes confreres de la Mansion qui nous avaient
aides Aconfesser a Saint-Jdr6me nous rendirent ici le mime
service. Pour que les ouvriers pussent aller a leurs travaux
respectifs, on fit la communion gendrale de tres bonne.
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heure; y prirent part environ deux cent soixante-dix personnes. Le total des communions pendant la mission
s'eleva A 1437, parce que, sans doute, bon nombre de
gens des environs vinrent se joindre aux habitants de SaintPhilippe.
Ce jour-1a, 1'exercice du soir commenca a quatre heures,
et apres la recitation du rosaire, on porta le saint Sacrement tres sqlennellement en procession. Apres cette procession on benit les objets de pietd et les deux croix de mission. Deux missionnaires porterent ces croix sur leurs
dpaules; le troisieme missionnaire faisait chanter au peupie des cantiques a ce signe sacri de notre redemption.
Les deux croix furent placees a l'endroit prepard aux deux
c6tes de la porte principale de P'iglise. Durant la mission
furent rehabilitees trente-cinq unions illegitimes.
Le lendemain matin, pour montrer notre satisfaction i
ces fideles chritiens, nous chantimes I'office et la messe
des morts pour leurs defunts. A dix heures nous nous rdunimes a I'Pglise, et, apres les prieres accoutumees, nous
primes le chemin de notre maison; la multitude nous
accompagna jusqu'a la voiture, jetant partout des fleurs sur
nos pas.
Durant ces missions nous invitimes les jeunes personnes a former une association d'Enfants de Marie et nous
donnames le ruban vert A quarante-sept d'entre elles;
beaucoup d'autres le demandaient aussi, mais nous les
renvoyames a plus tard pour avoir le temps de voir quelle
marche prendrait ce petit commencement.
Mission de Oaxaca. - Le 6 juin, MM. Fernandez et
Castro partirent pour Oaxaca, capitale de 1'Etat du mmme
nom, distante de Puebla de 367 kilometres. Deux confreres de cette maison les attendaient a la gare et les conduisirent en voiture jusqu'a l'dglise de Notre-Dame-de-laGuadeloupe. Le son des cloches annonqa leur arrivee et
les associations religieuses, le seminaire, les collegiens
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avec leur eligant uniforme, des cierges a la main, vinrent les recevoir. Le recteur du seminaire, en chape, avec
la croix de procession, presenta 1'eau benite aux missionnaires et leur donna le crucifix a bai ser; ils entrerent a
1'eglise au chant des litanies des Saints : il etait septheures
du soir. L' glise etait illuminde comme aux jours les plus
solennels, l'affiuence etait considerable, plus de mile
personnes avaient a la main des cierges allumes: on aurait
dit une grande fournaise ardente. Les missionnaires remercierent les fideles de la solennelle reception qu'ils venaient
de leur faire et annoncerent pour le lendemain a sept heures
du soir l'ouverture dela mission.
Le 12, selon la coutume, on cilebra une fete en 1'honneur
de Notre-Dame-de-la-Guadeloupe : messe chantde avec
orchestre, i laquelle communierent environ cinq cents personnes, et le soir procession, dans l'intirieur de 'eglise, de
l'image de Notre-Dame-de-la-Guadeloupe. Le 23 du meme
mois cut lieu la communion de cinq cent trente-sept
enfants des deux sexes. Apres Iaction de grices, dejeuner,
musique, distribution de medailles, etc., enfin tout le cirdmonial des autres missions. Le soir a quatre beures,
processions par les cloitres du seminaire, les garcons
portaient 1'Entant Jisus sur un brancard, et les Enfants
de Marie l'image de la Vierge miraculeuse. Au retour de
la procession cut lieu la cdremonie de la renovation des
promesses du baptime.
L'assistance fut tres nombreuse, tous les soirs, aux sermons, s'dlevant a plus de mille personnes. Elle fut vraiment
extraordinaire le 29, fete de saint Pierre et saint Paul, et
remplit compl6tement l'eglise de Notre-Dame-de-la-Guadeloupe : des milliers d'auditeurs entouraient le sanctuaire.
On leur avait annonc6 un sermon sur une matiere extremement importante, ce fut sur le pardon des injures. Les
coeurs furent tellement touches qu'A la fin du sermon, la
voix du predicateur, pourtant forte et sonore, fut entiere-

-

398 -

ment couverte par les gimissements et les sanglots. On
donna le temps de s'apaiser a ces explosions de douleur,
et les siminaristes entonnerent le Miserere que le peuple
rpeita avec ferveur et enthousiasme.
A l'occasion de I'annie jubilaire de l'Immaculde Conception on eut la pieuse pensde d'organiser un grand pelerinage pour honorer la tres sainte Vierge dans cet auguste
mystere. II eut pour but ce sanctuaire de Notre-Dame-dela-Guadeloupe le 8 juillet. Des le matin les gens affluaient
a I'glise. A toutes les messes on communia un si grand
nombre de personnes qu'on aurait cru A autant de commuhions gendrales; ce fut entre huit et neuf heures que
'affluence fut la plus grande. Quarante associations diverses avec leurs bannieres respectives se trouverent reunies;
leurs dtendards dispos6s dans le sanctuaire avec ordre et
symetrie prdsentaient un coup d'oeil enchanteur. La fet
commenqa par une procession solennelle, faite avec 'ordre que pouvait permettre une multitude compacte de gens
de toutes classes, de toutes conditions, accourus de partout,
et qui remplissait tous les lieux; on porta une gracieuse
image de la sainte Vierge, .revtue d'un riche vdtement
blanc avec manteau bleu et couronn&e d'un precieux diademe. Aprbs la procession, la messe solennelle fut chantie
par un choeur de voix choisies, avec accompagnement
d'orchestre. A 1l'vangile, M. Fernandez monta en chaire
et pendant quarante minutes tint son immense auditoire
suspendu a ses levres. Le soir continuerent les exercices
en l'honneur de notre immaculee Mere.
Deux jours apres cette fate eut lieu la communion generale de la mission i laquelle prirent part sept cent trenieneuf personnes. Le soir, avec les ciremonies d'usage et une
assistance considerable, on bdnit la croix de mission que
Pon planta sur un magnifique piddestal comme souvenir
perpetuel de ces jours de gr&ce et de salut. Le 11 juillet
nous revenions A Puebla.
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Peu de jours apres notre arrivee A Puebla nous avons
donni la retraite aux Enfants de Marie, puis aux ouvriers.
d'une fabrique, pendant que deux autres missionnaires
allaient A San Diego, A 3 lieues de Puebla, donner une
mission de quinze jours. Leurs travaux furent couronnis
de succes, environ quatre cents personnes firent la communion et il ne resta que quinze personnes de l'endroit
qui ne recurent pas les sacrements.
Encore que la principale occupation de cette maison de
Puebla soit l'oeuvre des missions, Mgr I'archevdque veut
bien nous confier, de temps en temps, des travaux relatifs
A la formation du clerge. II se sert de nous pour confesser les 'sminaristes et leur donner des conferences ; nous
esperons ainsi contribuer A former de saints prdtres.
Nos travaux sont totalement gratuits bien que cette maison ne jouisse d'aucune subvention, d'aucune fondation,
ne compte sur aucune ressource, sur aucun fonds special:
la bonne Providence pourvoit a tout.
Cyprien RoJAs.

PUEBLA on La Puebla de los angeles, c'est-a-dire Ville des
Anges {en latin Angelopolis) est une ville du Mexique central,
chef-lieu de I'Etat de Puebla. C'est la deuxieme ou troisieme
ville de la rdpublique, sur 1'embranchement du chemin de fer de
Mexico i Vera Cruz qui descend vers le sud; elle est a ioo kilometres de Mexico. La population est d'environ o0oooo habitants. Situee dans une plaine dont la pente facilite le drainage,
position bien meilleure que celle de Mexico, la ville de Puebla
est consid6ere comme l'une des plus salubres du Mexique. Archevechd.
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BRESIL
CURITYBA
Les enfants de Saint-Vincent-de-Paul ont itd appelds par
Mgr 1'dvdque de Curityba en 1896 pour la direction de son
seminaire diocesain, et il leur a confii en 1902 l'office de
donner des missions dans son diocese. Nous avons dans un
recent numero des Annales (p. 102) publid un compte
rendu de ces travaux de mission.
Non loin de la ville de Curityba, d'autres fils de SaintVincent-de-Paul sont venus de Pologne afin de donner le
secours de leur ministere spirituel a la colonie d'emigrds
polonais ; ils se sont etablis a Thomas Coelho en 1903,
(voy. Annales, 1904, p. 70), et A Lucena en 19o4. Des
Filles de la Charite sont venues aussi de Pologne apporter
leur concours a cette oeuvre d'apostolat. - Voici quelques
renseignements sur le pays et sur les ceuvres.
Lettre de M. DYLLA, pretre de la Mission.
Thomas Coelho, novembre igo3.

Nous habitons le Brdsil, mais notre Etat de Parana n'est
qu'une petite partie de cet immense pays. L'on sait que la
republique des Etats-Unis du Brdsil a une superficie de
8 millions de kilometres carris ; elle compte environ dixsept millions d'habitants. Elle se compose de vingt provinces
on Etats: Amazonas, Para, Maranhao, Piauhy, Ceara, Rio
Grande do None, Parahiba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espirito Santo, Rio de Janeiro, SAo Paulo,
Parana, Santa Catharina, Rio Grande do Sul, Minas Geraes,
Goyaz,Matto Grosso et le district neutre de Rio-de-Janeiro.
La province du Parana a seulement 240 ooo kilometres
carres; elle est done un peu plus petite que le royaume
d'Italie, mais jusqu'ici elle est encore tr6s faiblement
peu-
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BRESIL
CURITYBA
Les enfants de Saint-Vincent-de-Paul ont et6 appeles par
Mgr P'dvque de Curityba en 1896 pour la direction de son
seminaire diocesain, et il leur a confi6 en 1902 l'office de
donner des missions dans son diocese. Nous avons dans un
recent numero des Annales (p. Io2) publid un compte
rendu de ces travaux de mission.
Non loin de la ville de Curityba, d'autres fils de SaintVincent-de-Paul sont venus de Pologne afin de donner le
secours de leur ministere spirituel a la colonie d'dmigres
polonais ; ils se sont dtablis & Thomas Coelho en 1903,
(voy. Annales, 1904, p. 70), et a Lucena en 1904. Des
Filles de la Charite sont venues aussi de Pologne apporter
leur concours a cette ceuvre d'apostolat. - Voici quelques
renseignements sur le pays et sur les ceuvres.
Lettrede M. DYLLA, pretre de la Mission.
Thomas Coelho, novembre 19o3.

Nous habitons le Bresil, mais notre Etat de Parana n'est
qu'une petite partie de cet immense pays. L'on sait que la
republique des Etats-Unis du Bresil a une superficie de
8 millions de kilom6tres carr&s ; elle compte environ dixsept millions d'habitants. Elle se compose de vingt provinces
ou Etats: Amazonas, Para, Maranhao, Piauhy, Ceara, Rio
Grande do None, Parahiba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espirito Santo, Rio de Janeiro, Sio Paulo,
Parana, Santa Catharina, Rio Grande do Sul, Minas Geraes,
Goyaz,Matto Grosso et le district neutre de Rio-de-Janeiro.
La province du Parana a seulement 240 ooo kilom6tres
carres; elle est done un peu plus petite que le royaume
d'Italie, mais jusqu'ici elle est encore tres faiblement peu-
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BRESIL
HISTOIRE. - Depuis le 15 novembre 1889, le Bresil forme une
republique federative. C'estle plus vaste etatdel'AmdriqueduSud;
sa superficieest de millions de kilometres carres (plus de quinze
fois celle de la France), mais sa population n'est que de 14 millions d'habitants, dont beaucoup sont indiens negres ou metis.
La capitale federale est Rio-de-Janeiro (o5oooo habitants).
Decouvert en 15oo et explord 1'annee suivante par Amiric
Vespuce, au nom du roi de Portugal, le Brisil fut une florissante colonie portugaise. Au dix-neuvieme siecle la famille royale
de Portugal, chassde d'Europe en 1807 par Napoleon, vint se
fixer A Rio. Le retour des princes i Lisbonne en 1821 fit perdre
au Portugal le Bresil qui se declara independant en 1822 et elut
pour empereur dom Pedro I, fils de Jean VI, roi de Portugal.
Une insurrection militaire eclata leI5 novembre 188 9 et proclama la rdpublique i la place de l'empire. - Le Bresil est unpays
de langue portugaise.
Le systeme metrique est etabli officiellement au Bresil depuis
187.~.- -Monnaies: le real{au pluriel reis)est la base mondtaire;
comme unite il n'a qu'une existence fictive. Le milreis (1ooo reis)
a valu 5 francs; il n'equivaut plus guere qu'a 2 fr. 5o. Le conto
de reis vaut i million de reis.

DivisioNs. -

Le Brisilest divisi au point de vue politique en

20 Etats et un district fediral lequel est constitu6 par la ville de

Rio et sa banlieue.
Au point de vue ecclesiastique, il y a 2archevEch6s et 17 evechis: i o Bahia ou Saint-Sauveur; suffragants: Amazones (residence A Manoas), Belem de Para, Fortalezza ou Ceara, Goyaz
(residence h Ubiraba), Sun Luiz de Maranhao,Olinda (residence
h Pernambouc), Parahyba etPiahuy;; z2 Rio-de-Janeiro ou SaintSebastien; suffragants: Alagoas, Curityba, Cuyaba, Diamantina,
Marianna, Saint-Paul, Petropolis, Saint-Pierre dc Rio Grande
(residence i Porto Alegre), Saint-Esprit (rdsidence a Victoria).
Les ETABLISSEMENTS DE LA CONGREGATION DE LA MISSION exis-

tant ou ayant existi sont soulignis sur notre carte.
Pour les ETABLISSEMENTS DES FIILES DE LA CHARITE, voyez les

Annales des Dames de Charite.
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pl6e. Alors que l'Ialie a trente-deux millions d'habitants,
le Parana en a a peine trois cent vingt mille.
Les habitants se divisent en indigenes et en immigris; les
premiers sont au nombre de deux cent mille, parmi lesquels
les Indiens pur sang, qui se divisent en plusieurs tribus et
dont les Botocudes, qui habitent sur la frontiere de Parana
et de Santa Catharina, appartiennent i une tribu tres sauvage. Les indigenes comprennent encore les Brisiliens des
forets, appeles cabuclos; ce sont les descendants de blancs
et d'Indiens; et les negres, descendants d'esclaves amenes
d'Afrique, qui ne sont plus aujourd'hui que de types meles.
Les immigres sont au nombre de cent vingt mille, et parmi
eur. soixante-dix mille Polonais, les autres sont des Allemands, des Italiens, des Portugais, et des Maronites du
Liban ; il y a aussi quelques Francais. Quelques juifs
sont arrives A Parana, allichis par 'espoir d'une fortune
rapide.
L'element polonais est done le plus important parmi les
immigris.
Parana a pour capitale Curityba. Un chemin de fer relie
cette ville a la capitale fiderale, Rio-de-Janeiro. C'est
encore un pays presque sauvage. C'dtait autrefois une
simple colonie p6nitentiaire. Nos colons ont commence la
culture systematique de la terre et, grice A leur travail, le
Parana a compltement change en quelques annees.
A I'arrivie de premiers colons, Curityba itait une miserable bourgade, c'est-a-dire une agglomdration de quelques
baraques en bois et sans fendtres, avec un foyer au milieu.
Le gouverneur allait nu-pieds, aujourd'hui c'est un grand
seigneur; tout le monde s'habille a I'europeenne, portant
les fracs et les cols anglais, et Curityba est devenue une
ville europeenne.
Le Parana comme les autres provinces des Etats-Unis
du Bresil constitue un Etat ripublicain feddratif, constitutionnel et reprisentatif.
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A la tte de l'Etat se trouve le president elu pour quatre
ans, il exerce le pouvoir executif. Le president et le vicepresident sont elus au vote dans tout le pays.
Parmi la classe intellectuelle des villes, s'il est juste de
Fappeler ainsi, regne une grande indifference en matiere
religieuse, une ignorance complete, et les libres penseurs,
ne voulant pas Wtre devancis dans la civilisation par I'Europe, se font inscrire dans la franc-maconnerie.
Les Brisiliens des fordts, appeles cabuclos, sont religieux, mais a leur maniere. Ils vont tres rarement &l'eglise,
c'est d'ailleurs une chose presque toujours impossible,
car plus d'une fois ils habitent a 20 lieues de I'eglise la
plus rapproch.e.
Ils ont cependant de tres louables habitudes et de touchantes vertus domestiques.
Une miserable baraque sans fen&tres, voila leur habitation; au milieu,- sur la terre, le foyer; pres du mur, un
grabat; c'est le lit; c'est en mdme temps tout le mobilier.
Le matin, ils boivent quelques tasses de the mate sans
sucre, les hommes comme les femmes fument quelques
cigares ou pipes et cela leur suffit jusqu'a dix heures; c'est
le temps du dejeuner que constituent un peu de feijao
(prononcez fijon) avec de la farine de manioc, un peu de
riz et une petite tasse de cafe noir. Le diner a lieu a
quatre heures de I'apr6s-midi, encore avec lefeijao, le riz
et les cigares.
C'est aussi de la mime maniere que vit le riche cabuclo,
c'est-a-dire celui qui poss6de plusieurs lieues de terres et
des troupeaux entiers de chevaux, de vaches, de boeufs et
de mulets. '
Plusieurs d'entre eux ont le teint presque noir, cependant
les femmes et les filles sont blanches et rappellent pour
nous les juives de Galicie.
La langue de l'aristocratie bresilienne est la langue portugaise pure et grammaticale, la langue des Bresiliens des
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fordts est un melange de porugais et d'indien ; elle n'est
pas grammaticale et beaucoup plus simple.
C'est au milieu de ces gens encore a moitie sauvages que
se sont fixis les colons avec leur civilisation europdenne.
Les colonies polonaises sont tres nombreuses A Parana;
je ne les connais pas toutes encore; quelques-unes d'entre
elles seulement ont un pretre polonais.
Mgr 1'iveque nous a dejA autorisi a donner des missions
dans le diocese. Pour le moment nous n'en avons encore
fait aucune; j'itais pendant peu de temps seulement comme
remplacant a Abranches et A Porta-Grosso.
Voila un court apergu sur le pays et sur notre travail.
Hugo DYLLA.

Lettre de la swur OLsZTYNmsK., Fille de la Charite,
a la trfs honoree Mere KIEFFER, a Paris.
Abranszes, colonie polonaise pres Curityba, le z8 octobre 1904.

Profitant du premier moment libre, j'ai hAte de vous
dire, ma tres honoree Mere, que c'est bier que nous sommes arriv6es dans ce pays, oi la Providence et la volonte
de nos v6ndres supirieurs nous ont envoy6es.
Notre voyage a ete tres heureux; nous avons dibarqud
a Rio le 3 courant, et nous y sommes restees quelques
jours, attendant la reponse du comite; ensuite en compa.
gnie de la respectable sceur econome de la maison centrale
nous nous sommes embarquees pour Paranagua, ox deux
membres du comite d'Abranszes nous attendaient.
Apres nous etre arreties quelques instants chez les
Soeurs de Saint-Joseph, nous sommes parties le mime jour
par le chemin de fer pour Curityba. Le respectable cure
d'Abranszes, M.Niebieszczanski, et quelques colons nous
attendaient a la gare avec leurs petites voitures pour nous
conduire i notre demeure situde A une heure de distance
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de cette ville. II faisait ddji presque nuit quand nous y
sommes arrivies; M. le card tenait cependant a nous
montrer tout de suite tout. La maison n'est pas encore achevde; mais ces bonnes gens se dipdchent le plus possible
pour finir tous les arrangements au plus t6t. En attendant
nous demeurons chez M. et Mme Preiss, les principaux
fondateurs de la nouvelle dcole, qui se contentent d'une
chambre et ont laissi toute la maison &notre disposition.
Nous sommes tres bien ici, car ce sont des-gens tr6s simples, qui, uniquement par leur travail, ont fait leur fortune.
M. le curd nous a offert de nous nourrir, jusqu'a ce que
nous ayons notre cuisine toute prdte; le matin, nous prenons le cafe, et nous dinons au presbytire qui est i quelques pas de la maison. M. l'abbl Niebieszczanski a cinquante ans passes; il a un cachet de simplicitd et de bonte
qui fait du bien en le voyant; ii est bon surtout pour ses chers
colons, qui, reciproquement, raiment et le venerent comme
leur pare. I1 nous temoigne une grande bienveillance et il
ne nous cache pas que les commencements seront un pen
difficiles, parce qu'actuellement les fonds sont entierement ipuisis; mais il nous assure que nous ne manquerons de rien et que peu a peu tout s'organisera.
Le lendemain de notre arrivde, ii y avait une messe
solennelle; apres I'evangile le vndr6 .curd a fait une tres
belle allocution. en nous souhaitant la bienvenue au nom
de toute sa paroisse. Ensuite ces braves gens rdunis en
grand nombre devant l'dglise nous ont exprimi, au sortir
de la messe, leur joie de nous voir au milieu d'eux. En
general, il semble que nousavons trouvi ici des coeurs qui
nous sont tout ddvouds; aussi ferons-nous notre possible
pour gagner leur confiance par la douceur et la borne afin
de les rapprocher de plus en plus de Dieu.
Ce sont pour la plupart des gens pauvres qui n'ont
qu'une maison et une parcelle de terre qu'ils cultivent; et
par leur travail, ils entretiennent souvent une familie trds
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nombreuse. Les maisons sont iparpillies dans toute la
colonie; il y aura, par consequent, des enfants qui seront
obligees de venir de loin a P'cole; ii faudra rigler d'apres
cela les heures des classes.
Notre maison est vaste et commode; en bas il y a deux
grandes classes pour les enfants; de Pautre c6te deux pieces semblables pour nous; nous les diviserons moyennant
une cloison, pour avoir plus de chambres; la cuisine et
une petite depense sont dans le sous-sol. Outre cela, en
haut il y a deux grandes pices, que nous pourrons arranger comme ii nous semblera bon. L'air est salubre, la
situation est tres belle; un terrain spacieux appartient a la
maison; avec le temps nous pourrons avoir un beau jardin. Les bancs pour l'dcole sont commandes et la semaine
prochaine, Dieu aidant, nous pourrons commencer a faire
la classe tout en demeurant encore chez M. et Mme Preiss.
11 est certain qu'au debut nous aurons plus d'une difficulth, car la population ici est pauvre en gdenral, mais
nous ne nous en dicourageons pas, au contraire nous nous
rejouissons beaucoup de ce qu'il a plu A Dieu de nous
choisir pour itablir cette belle euvre, quoique nous n'en
fussions pas dignes. Apres les petits et les grands malaises
occasionn6s par la mer, nous nous portons tres bien et
nous sommes tres heureuses.
Daignez agr6er l'expression de I'affection toute filiale et
du plus profond respect de vos trois filles, et veuillez me
croire en 1'amour de Notre-Seigneur et de Marie Immaculee,
Ma tres honoree Mere,
votre tres humble servante et tres obeissanme fille,
Soeur OLzrrTNSKA.
CURITYBA (Curityben), ville du Bresil, capitale de l'Etat de
Parana,. a 755 kilometres au sud-ouest de Rio-de-Janeiro;
8 ooo habitants. La ville est situde dans une plaine fertile, cultivee par de nombreux Europdens. Un chemin de fer la relie aux
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ports d'Antonina et de Paranagua sur I'Atlantique. - Evech6.
LUCENA, au Bresil, est une des colonies de la plaine de Curityba; des Polonais s'y sont groupes, ils sont 15 ooo environ
dissiminis au milieu des Allemands. Lucena, dans l'Etat du Parana, et ddpendant du diocese de Curityba, se trouve sur les
confins de l'Etat de Sainte-Catherine.

OCEANIE
ILES PHILIPPINES
Lettre de M. Bruno SAlz,pritre de la Mission,

J M. HORCAJADA,

A Madrid.

Manille, 19o4.

Je veux vous donner quelques renseignemeuts sur ces
iles jadis si heureuses.
Philippines ! pauvres Philippines ! Tei est le cri continuel de ceux qui ont connu leur 6tat florissant avant 1870.
Je dis ceci, parce que depuis l'ouverture du canal de Suez,
des hommes corrompus sont venus d6truire la foi, et, je
le dis avec tristesse, ces hommes venaient de notre Espagne bien-aimee. Ce pays, qui etait un vrai paradis terrestre,
dans toute la force du mot, magnifique oasis de la religion
catholique dans ces regions 6loigndes d'ExtrEme-Orient, et
meme, j'osele dire, dans 1'Eglise catholique, est en voie de
se changer en un champ aride et sterile. Oi sont maintenant ces institutions v6n6rables et ces traditions patriarcalesTout disparait petit a petit et sans qu'on s'en aperqoive,
et, encore que dans les campagnes il y ait beaucoup de foi,
quelle difference avec celle d'autrefois! En penetrant dans
la campagne, la premiere chose que l'on voit c'est la tour
des somptueuses eglises, les unes pillees, les autres demo-
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lies, heureusement en petit nombre, par des hordes sauvages sorties des loges ; il n'en reste que les murs desoles et
noircis; quelques eglises sont sans pritres ou entre les
mains des schismatiques, ou bien abandonnies a leur propre sort. Voila que routes nos iglises ont disparu, cette
richesse, ces meubles de grande valeur, ces ornements
superbes, passes en proverbe aux Philippines.
Les causes de tout ce mal sont en premier lieu ces malheureux supp6ts de 1enfer, les sectes maconniques; elles
ont eti les mines souterraines qui ont CbranlC les fondements de la religion et lance sur la campagne les hordes
revolutionnaires; en second lieu ce sont les schismatiques,
lesquels, commandis par 'ignorant, le franc-maqon et
apostat Agtipay, causent un mal immense a la religion et
a la tranquillit6 du peuple, en divisant les esprits.
Je profite de l'occasion pour vous dire un mot des ecoles. On n'y enseigne plus que Panglais et la gymnastique.
Pour la religion, il y a liberte complete, c'est-a-dire que
les maitres (en grande panie americains) ne peuvent parler de religion, soit protestante, soit catholique, ni contre
aucune croyance, tenant soigneusement eloigni de rI'cole
tout livre qui parlerait pour ou contre une religion quelconque. Cependant le pretre ou le curi peut aller y faire
le catechisme pendant une demi-heure, trois fois par
semaine, et lon permet egalement aux maitres de n'avoir
pas d'icole les jours de fetes d'obligation. Donc, liberti
religieuse absolue.
Que ceux qui liront cet 6crit n'aillent pas croire que la foi
a disparu des Philippines: non, certainement; mon but
unique a eti de faire connaitre les changements et les bouleversements religieux. I y a de la fpi et beaucoup de foi
aux Philippines, et elle n'en disparaitra pas si vite. La
preuve de cela, ce sont les tres nombreuses icoles catholiques fondies par les fideles et les cures a leurs propres
depens, en face des icoles du gouvernement, pour y ensei-
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gner la religion et le catichisme; ce sont encore les offices
solennels, les processions publiques (pour lesquelles on a
plus de libert6 qu'en Espagne), les associations religieuses,
les neuvaines, la frdquentation des sacrements, non seulement a Manille, mais aussi et plus encore dans les provinces. L'etat religieux du peuple est plus on moins semblable
A celui du nord de 1Espagne, mais, ce qui parait incroyable, avec plus de liberte.
Je laisse beaucoup de choses que je pourrais et voudrais
vous dire pour faire place a l'exposition de nos travaux et
de l'etat de nos confreres dans cette province.
Nous sommes aimds du peuple philippin comme auparavant, ainsi que les Filles de la Chariti. Les prelats americains nous donnent des marques de leur affection, surtout
Parcheveque de Manille qui a fait ses etudes au seminaire
de Saint-Louis des Etats-Unis, dirigi par nos confreres, et
a eti confesseur des Filles de la Charit6 pendant quinze
ans.
Nous sommes actuellement aux Philippines trente-cinq
pretres de la Mission et neuf freres coadjuteurs ripartis de
la maniere suivante: neuf pretres et trois freres A Manille,
dix pretres et deux freres a Cibu, dix pretres et deux freres a Nueva-Caceres et six pr&tres et un frere A Jaro.
Quoique nous soyons douze a Manille, nous avons fort
A faire, car sans sortir de notre maison nous avons la
paroisse de Paco Anotre charge, avec ses sermons, ses cat6chismes, ses neuvaines et autres offices religieux; de plusune ecole catholique qui compte cent dldves; deux ou trois
pretres ne sont pas de trop pour ce travail En dehors de
la maison nous avons a notre charge les colleges de jeunes
filles de la Concorde,de Sainte-Elisabeth, de Sainte-RoseLooban, la direction spirituelle des jeunes filles de lhospice, des Assomptionnistes et aliquid amplius; et il y a en
moyenne deux cents jeunes filles dans chacun de ces 6tablissements, jeunes filles qui seront demain des mares de
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AUSTRALIE
HISTOIRE. - L'Australie, autrefois Nouvelle-Hollande, la plus
grande ile du globe terrestre est la partie la plus importanie de
i'Oceanie. Situee dans le Grand Ocean elle forme un vrai continent qui depasse en itendue les trois quarts de !'Europe. La
superficie est d'environ 7 600 ooo kilometres carrds (plusde quatorze fois la superficie de la France); la population, non compris
les indigenes, dtait, en 189r, de 3 2oo ooo habitants.
C'est vers 15o3 que fut decouverte l'Australie; les Hollandais
surtout 1'explorerent d'abord. En 1770 Cook, le celebre navigateur anglais, aborda i la pointe sud-est du continent et prit possession, au nom de son souverain Georges III, de cette terre i
laquelle il donna le nom de Nouvelle-Galles du Sud. Apres la perte
des colonies americaines (1776) I'Angleterre tourna les yeux vers
l'Australie; son premier etablissement y date de 1787.
Un acte du Parlement anglais diu 5 aoiit 185i a donnde chacun des Etats ou colonies une constitution reprdsentative avec
pouvoir de creer d'autres divisions s'ils le croyaient necessaire.
Chacune des colonies est autonome sous la suzerainetd de 1'Angleterre; il y a un projet de federation analogue a celle du Dominion canadien.
Divisio•s. - Le nombre des colonies anglaises ou gouvernements, est actuellement de six : i ° Nouvelle-Galles du Sud,
capitale Sydney; t2 Victoria, capitale Melbourne; 3- Queensland,
capitale Brisbane; 4* Australie mdridionale, capitale Adelaide.
50 Australie occidentale, capitale Perth; 6* Tasmanie, capitale
Hobart-Town.
Il ya 5 archev8ches et 14 dvEchs : i o Adelaide; suffragants:
Geraldton, Perth, Port-Augusta et Vittoria et Palmerston (residence Palmerston); 20 Brisbane; suffragant : Rockampton;
3° Hobart; 4° Melbourne; suffragants : Ballarat, Sale, Sandhurst;
5o Sydney;suffragants: Armidale, Bathurst, Goulburn, Lismore,
Maitland, Wilcania. - La Nouvelle-Nursie est une abbaye nullius.
Les ETABLISSEMENTS DE LA CONGREGATION DE LA MISSION sont

soulignes sur notre carte.
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famille, et par consequent dont la formation spirituelle
merite tous les soins. Et que vous dirai-je des maisons des
provinces ? Elles ont encore plus de travail.
A Cebu, il y a deux cents delves internes, et autant d'externes, boursiers pour la plupart; nos confreres sont ecrases de travail, sans en excepter M. Julia, le superieur, qui
ne s'arrete jamais, quoiqu'il puisse i peine se tenir
debout: ils demandent deux confreres de plus. Outre le
seminaire, ils ont la direction du college des soeurs (deux
cents enfants).
La vie du seminaire-college de Nueva-Caceres a 6ti languissante ces annees passees, a cause des revolutions et de
la misere. Cette annie il est revenu de ce triste etat, car il
compte cent internes et plus de deux cents externes, boursiers pour la plupart. 11 faut aussi deux confreres de plus
pour suffire a la tiche. Le college de jeunes filles des. seurs
compte quatre-vingts enfants.
Le siminaire de Jaro a eti fermi jusqu' I'annde derniere, de maniere qu'il ne compte qu'une soixantaine d'ilves. Les fonds manquent, et si lon ajoute des causes itrangeres et deplorables on comprendra que son dtat soit moins
florissant que les autres maisons. Mgr l'eveque a cependant beaucoup de confiance en I'avenir et il compte
sur nous pour en procurer la realisation. II y a six pritres
seulement, parce que les ressources du siminaire ne permettent pas d'en avoir un plus grand nombre. Le college
des demoiselles a environ cent eleves.
Nosseigneurs les iveques, surtout celui de Manille, sont
tres desireux de voir donner des missions, fort nicessaires
dans les circonstances actuelles, et recommandies par la
constitution Mari sinico. Mais elles ne sont pas possibles
pour le moment, jusqu'i ce que le calme se fasse dans les
esprits et qu'il y ait des ressources pour cela. Que Dieu
veuille nous ouvrir ce champ d'action si propre a notre congrigation et que j'appelle de tous mes vceux !
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Quant a notre ancien seminaire de Manille, il s'est ouvert
cette annde; mais ii a etd confie aux Peres Jesuites, par
la volontd du ddlegu1 qui vient de mourir. Tous les ileves
sont 6leves gratuitement, a la charge du siminaire dont les
fonds sont considerables: il est installi dans 1'cole normale des Peres Jesuites.
Les Filles de la Charite sont au nombre de cent cinquante, reparties dans les onze maisons qu'elles ont aux
Philippines, trois de moins qu'auparavant; mais en revanche elles ont ouvert une dcole dans un faubourg de Manille, appeli I'Ermitage, qui compte cent quatre-vingt-dix
eleves. C'est une fondation de la mitre. S'il plait a Dieu elles
ne tarderont pas a en ouvrir une autre, qui est une fondation d'une dame pieuse. De plus, les sceurs ne sont pas
seulement chargees des quatre colliges et de 'hospice dont
nous avons parle, mais aussi de I'h6pital de Saint-Jeande-Dieu, A Manille, d'une icole catholique a Cavite, et de
trois coll6ges de jeunes filles A Cebu, Jaro et Nueva-Caceres. Quoique leur nombre paraisse suffisant, A cause de
l'air et des maladies elles ne peuvent en rdalit6 faire face a
leurs obligations. Les Philippines ne sont pas PEspagne;
les colleges d'ici ne sont pas ceux de li-bas. II y a plus de
travail ici: les indigenes ne savent pas l'espagnol, et, de
plus, le climat est meurtrier, cependant moins qu'on ne le
dipeint.
Ne vous dicouragez pas, vous qui vous sentez la vocation
de venir ici, car votre couronne sera plus brillante et enfin
vous pourrez imiter Celui qui abandonna sa patrie cdleste
pour les misdrables picheurs que nous sommes. Ayez done
pitii des pauvres Philippines, vous qui vous sentez inclines
a sacrifier toutes les choses de ce monde pour la patrie
celeste.
C'est assez pour aujourd'hui; cette relation n'a touchi
que la surface; une autre fois nous toucherons le fond.
Bruno SAIZ.

-

411 -

MANILLE ou, selon la forme espagnole, Manila, est la ville capi-

tale de l'ile de Luqon (Luion) et de tout 'archipel des Philippines, sur le bord oriental de la vaste et magnifique baie large
de 5o kilometres qui porte son nom. La ville muree, partagee
par la riviere du Pasig, n'avait en 187o que Ia ooo habitants.
Mais elle est entourde d'une ceinture de faubourgs, gros villages
indigenes tels que Malate, Ermita, San Marcelino dont 'ensemble donne too ooo habitants. - Le climat est salubre malgrd l'humiditi relative. Le port de Manille, relid par plusieurs
services de vapeurs avec les divers points des Philippines ainsi
qu'avec l'Europe, la Chine et la Cochinchine, est tres frequentd.
- Archevche.
CiEB on Cebou, chef-lieu de l'ile de ce nom, dans le groupe
des lies Bisayas de I'archipel des Philippines. L'ile de Cebu, montagneuse, riche en houille, fut decouverte par Magellan en
i521; c'est la que ce navigateur fut tue. Population: to ooo habitants. Cebu est relide a Manille par un service de paquebots. Evechd.
NUEVA-CACERES, pricedemment appelee Naga, est une ville de

'ile de Lujon (Philippines), chef-lieu de la province de Camarines sud, dans le grand troncon sud-est de Iile. Population :
6 ooo habitants. - La ville fut fondee en 1578 par le capitaine
gendral Fr. de Sande, natif de Caceres d'Estramadure, de 1l le
nom qu'elle requt. Ville tout espagnole d'abord, elle ne tarda
pas a devenir indienne. - Evechd.
JARo, ville de 'ile de Panay dans I'archipel des Philippines.
L'ile de Panay a trois provinces : Jaro est dans celle d'llo-ilo,
ainsi nommee de la ville et du detroit de ce nom. La petite
ville de Jaro avec la commune comprend 13 ooo habitants; ils
sont de race visaya. - Evechd.
CAVITE, ville et port de guerre de 'ile de Lucon (Philippines),
capitale de la province de Cavite. Cette ville est situee a 13 kilometres au sud-ouest de Manille, a l'extremitd d'un long promontoire effile qui s'allonge dans la baie de Manille. Population : 15 ooo habitants.
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RENSEIGNEMENTS ET REPONSES

34. FAVEUR

DE L'AUTEL PRIVILEG1E

DES FILLES DE LA CHARIT

DANS

LES CHAPELLES

; CETTE FAVEUR S'APPLIQUE ATOUTES

LES MESSES DITES A CET AUTEL. -

S. C. des Indulgences,

I" f6vrier I905.
Augustin Veneziani, remplissant les fonctions de procureur g6neral de la Congregation de la Mission, expose
humblement ce cas h la Sacree Congregation des Indulgences : Pie IX, de sainte memoire, a, par un bret en
date du 23 juillet 1857, accorde aux Fillesde la Charite de
Saint-Vincent-de-Paul la faveur suivante:
aChaque fois qu'elles feraient c6lebrer le trbs saint
sacrifice de la messe, par quelque pr6tre que ce fat, a
fautel de leur communaute, en quelque lieu du monde
qu'elles se trouvent, si cet autel n'avait pas &t6deja enrichi
d'un privilege apostolique..., le sacrifice de la messe aurait,
en faveur de l'ame ou des Ames pour laquelle ou pour
lesquelles il aurait td cdlebrd, la meme valeur du suffrage
que s'il avait it6 celebre a un autel priviligid. *
Mais comme au sujet des mois: s qu'elles feraient celibrer z, s'l66ve un doute, savoir: si ledit autel peut 4tre
consideri comme privil6gie pour toutes les messes qui y
sont c~lebrees, ou seulement pour les messes que les soeurs
font cdlibrer et dont elles offrent Phonoraire elles-memes,
- on demande humblement a la Sacrie Congregation la
solution de ce doute.
La Sacree Congregation pr6posde aux Indulgences et aux
saintes Reliques declare que, dans le cas present, ces mots:
qu'ellesferaient cdlebrer, doivent dtre pris dans le sens
large, en sorte que les autels doivent 6tre regardes comme
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priviligies pour toutes les messes qui y sont celibrees.
Donni a Rome, Ala Secretairerie de la meme Sacree Congrigation, le i"a jour de fevrier 1905.
Joseph-Marie, chanoine CASELLI,

Substitut.
Lieu du sceau du cardinal Tripepi,
prefet de la Congregation des Indulgences.
PRESBYTBRORUX MISSIONIS S. VINCENTII A PAULO

Augustinus Veneziani Procuratoris generalis munere fungens in
Cong.Missionis,SacraIndulgentiarum Congregationihumiliterexponit
Pium IX s. m. Puellis a Caritate S. Vincentii a Paulo, per Breve diei
23 julii 1857 indulsisse, utquandocumqueadaltareSodalitii ubicumque
existentis, quod apostolicoprivilegio decoratum pridem nonfuerit,Sacrosanctum Missm Sacrtficium celebrarefaciant per quemcumque Sacerdotem..., Missa Sacrificiumhujusmodi anim4 seu animabusproqua
seu proquibus celebratumfuerit eque sujfragetur,ac si ad altareprivilegiatum fuisset celebratum. Cum autem ex verbiscelebrarefaciant
oriatur dubium : An prafatum altare censeri possit privilegiatum
pro omnibus Missis qua inibi celebrantur, an pro iis tantum Missis
quas Sorores oblata ab ipsis eleemosyna celebrandas committant, a S. Congregatione ejusdem dubii solutio humiliter expostulatur.
S. Congeratio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita declarat
in casu verba illa a celebrare faciant a late esse intelligenda, ira ut
Altaria intelligi debeant privilegiata pro omnibus Missis, qua inillis
celebrantur.
Datum Roma ex Secretaria ejusdem S. C. die x Februarii 1go5.
L. S.
Card. Tripepi,
Joseph Ma. Carcus CASELLI,
Substitutus.
przcf. Congr. Indulg.
35. L'CEUVRa

DE LA SAINTE-TRINITr

DES AMES DU PURGATOIRE. -

POUR LA DELIVRANCE

On nous demande de temps i

autre des renseignements sur cette oeuvre, sur sa nature, sur
ses avantages. Nous ne croyons pouvoir mieux faire que de
reproduire la notice sur 1'(Euvre qui vient d'etre recemment rieditee. La void.
NOTICE SUR L'EUVRE DE LA TRkS-SAINTE-TRINITE POUR LA DELIVRANCE

DES AMES

DU PURGATOIRE ETABLIE

MERE DES PRETRES DE LA MISSION A PARIS,

I. Origine de 1'Euvre. -

DANS

LA MAISON-

RUE DE SEVRES, 95.

Safin principale.

L'(Euvre de la Tres-Sainte-Trinit6 doit son origine,
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apris Dieu, A une servante bretonne nomm6e Marie Pellerin. Commencee a Paris, vers 1845, elle fut, pendant dix
ans, soutenue par le zele, le divouement et les privations
de cette pauvre servante.
La pieuse fondatrice d6sirait que les Filles de la Charite
voulussent bien entrer dans ses idWes, et favoriser son projet. Ses rapports avec celles de Saint-Louis-en-Plle i
Paris 6taient frdquents. Elle leur disait un jour:
a Vous faites des bonnes oeuvres pour soulager les pauvres, les orphelins, les malades et tous ceux qui sont malheureux; vous dtes bien heureuses et j'envie votre sort;
mais ne savez-vous pas que le soulagement et la d6livrance
des ames du purgatoirecomprend toutes les bonnes oeuvres
recommand6es par Notre-Seigneur dans l'Evangile? Ouvrir le ciel A une Ame souffrante, c'est lui donner, non pas
les miettes de sa table, mais le pain des anges avec toutes
les delices du paradis! C'est lui donner, non un verre d'eau
froide, mais la source tout entiere de cette eau qui jaillit
jusqu'I la vie eternelle!... Ouvrir le ciel A une seule Ame,
c'est la loger, non pas chez soi, comme une 6trangere qui
passe, mais Pintroduire dans 'eternel sdjour, objet de
tous ses desirs !... Cest la rev6tir, non d'un habit grossier,
mais de la robe d'immortalite !... Vous visitez les malades,
pour les assister quand ils ont la fievre ou quelque autre
maladie, et moi, je veux iteindre l'ardeur des flammes qui
devorent les difunts. Vous n'allez pas, je crois, visiter les
prisonniers, et moi, je veux descendre sans cesse dans la
prison des Ames, pour briser leurs chaines et leur donner
la liberti du ciel! Pauvres Ames I chores orphelines de
Dieu! Qui me donnera de vous soulager?... Ah! si ce
qu'on fait pour les pauvres ici-bas, Jesus-Christ le tient
comme fait pour lui-meme, j'espere bien qu'ii acceptera
comme fait pour lui ce que je ferai pour les Ames saintes,
plus pauvres et plus abandonnees que tous les pauvres de
la terre ), etc.
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Marie Pellerin obtint, a force de sollicitations, que son
(Euvre fat confide aux pretres de la Mission. Apres divers
projets, plusieurs fois repris et abandonnes, 1'Association
recut son organisation d6finitive dans la reunion du
16 decembre 1857.
Depuis cette epoque, 1'Euvre, benie plusieurs fois par
Pie IX et Lion XIII, munie de nombreuses approbations
episcopales, et irigde en archiconfrdrie par Pie IX, le
20 janvier 1874, a pris un accroissement inattendu et tout
providentiel. Rdpandue dans les diverses parties du monde,
elle a tei accueillie partout avec une faveur marquee. Le
sacrifice et les privations avaient jetd ses fondements; le
meme caractere de generositi l'a, depuis, affermie et rapidement d6veloppie. Toujours, dans cette association, on a
etd heureux de se priver, pour donner aux dines lesplus
abandonnies d'abord,puis aux parents des associds; et, si
les associes participent aux fruits de l'Euvre, ce n'est qu'apres les autres, et pour un tiers seulement.
Sur les registres de l'(Euvre, le noms des plus illustres
families sont meles aux noms les plus humbles. Ici, c'est
une dame tres riche qui trouve son bonheur a faire une
fondation, quelquefois plusieurs, pour chacun des membres de sa famille, pour ses plus cheres amies. La, c'est une
pauvre femme vivant a peine de son travail, et qui se prive
de boire du vin, pendant de longs mois, pour devenir
membre de 1'Association Aperpituitd. Ailleurs, nous trouvons des Filles dela Charite donnant genereusement, pour
faire participer leurs chers pauvres aux fruits de l'(Euvre.
Plus loin, on lit le nom d'un cantonnier, connu de Dieu
seul, qui, peu a peu, a prelevi sur son modeste salaire le
montant d'une double fondation. Quelques lignes plus
bas, c'est un ouvrier typographe dont la mere venait d'etre
ravie a son affection. A I'atelier, on lui met entre les mains
les statuts de 1'Association, qui devaient etre reimprimis.
II les lit avec le plus vif intiret. Pendant qu'il reunit les
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caracteres pour la composition, il croit voir sa mere dans
les tourments du purgatoire, et de grosses larmes tombent
de ses yeux. Au premier moment libre, il accourt tout emu,
apportant le montant d'une fondation pour le soulagement
de sa cbere mere. Que Dieu b6nisse cet ouvrier chritien!
II ne cessera pas de binir aussi une (Euvre qui suscite de
pareils devouements.

II. Organisation de rCEurre.
Son organisation est diterminee principalement par ses
Statuts, lesquels ont etW approuves, le i" juillet 1873, par
Mgr Guibert, archevdque de Paris. En voici les principales
dispositions:
i o L'Association de la TrEs-Sainte-Triniti, etablie dans
la maison-mire de la Congr6gation de la Mission, a pour
but de procurer le soulagement et la delivrance des Ames
du purgatoire.
2° L'(Euvre est placee sous l'invocation de la tres sainte
Trinite, afin que ses membres se souviennent qu'ils doivent avoir une devotion toute particulikre A ce grand mystere, fondement de notre foi, en honorant le Pere dans sa
justice, le Fils dans sa misericorde et le Saint-Esprit dans
son amour.
3° M. le Sup6rieur g6ndral de la Congregation de la
Mission est le president de l'CEuvre; il designe le missionnaire charge de la diriger.
4" L'Association vient en aide aux Ames du purgatoire:
to En multipliant, selon ses moyens, i'oblation du
saint sacrifice de la messe.
Le nombre des messes que 1'Archiconfreric fait celebrer chaque
annde est d'environ cent mille, soit pres de trois cents par jour: ce
chiffre a meme etW parfois ddpasse. La plupar de ces messes sont
fondees i perp6tuiti ; elles continueront d'etre cel6bries tres exactement, quand meme le malheur des temps occasionnerait une diminution sensible des recettes annuelles.

20 En donnant des secours aux 6glises et aux 6coles
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chr6tiennes pauvres, et en faisant distribuer des
aum6nes.
Les demandes de secours, pour etre prises en consideration, doivent etre approuvees et visees par l'autoriti diocesaine, et elles
ne peuvent etre rdit6rdes qu'au bout de deux ans et avec la meme
approbation.

5° Les fonds de '(Euvre sont ainsi rdpartis: Prdelvement
fait d'une reserve pour augmenter les fondations de messes
a perpdtuitd, les deux tiers des recettes et les revenus des
fondations sont appliquds aux messes cildbrees selon les
fins de 1'Association ; le reste est employe en aum6nes et
en secours aux iglises et aux 6tablissements pauvres. La
repartition des fonds se fait en conseil, quatre fois Pan,
au commencement des mois de janvier, d'avril, de juillet
et d'octobre.
6° Les fruits de 1'Association, comprenant les messes et
les aum6nes de l'(Euvre, ainsi que les prikres des associes,
sont appliques de la maniere suivante:
I° Un tiers aux dmes les plus ddlaissees;
20 Un tiers aux parents des associds, sans aucune
exception ( poux, ascendants, descendants, freres
et scrurs, oncles et tantes, neveux et nidces, cousins
et cousinesjusqu'au quatri&me degrd, a l'exclusion
desallids);
3" Un tiers aux associes dciddes.
En outre les associds ont droit a trois messes personnelles, qui leur sont appliquies aussit6t apris leur mort.
III. Admission dans l'Archiconfrerie.
On est associd a l'Archiconfrerie soit par des souscriptions ou cotisations annuelles, soit par des fondations i
perpetuitd. Ces souscriptions et fondations peuvent etre
faites pour des personnes vivantes ou pour des ddfunts.
Plusieurs personnes peuvent se cotiser pour une souscription ou une fondation. Des communautds, des orphe-
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linats, des groupes d'ouvriers, ont accept6 avec bonbeur
ce mode d'association.
On peut appliquer une souscription annuelle ou une
fondation perpotuelle a un seul d6funt ou a plusieurs. II
n'en est pas de mime des souscriptions et fondations pour
des personnes vivantes, qui sont individuelles, et ne peuvent itre faites que pour une seule personne.
t* Souscription annuelle.
La souscription annuelle est de 3 francs.
Cette cotisation de 3 francs pour une personne vivanteprocure aux parents d6funts de cette personne, jusqu'au
quatrieme degr6 inclusivement, pendant un an, la participation au tiers des fruits de I'PEuvre. Si la personne associde meurt dans le cours de l'ann6e de sasouscription, elle
a droit elle-meme a trois messes personnelles, qui lui sont
appliquees aussit6t apres sa mort, et elle participe a perp&tuite h un tiers des. fruits de '(Euvre. Ses parents continuent a perpetuit6 de participer a un autre tiers, mais ils
n'ont aucun droit a des messes personnelles.
La cotisation de 3 francs pour un ou plusieurs dfunats
les fait participer pendant un an au tiers des fruits de.
l'Euvre reserve aux associks defunts, mais la part de
chacun diminue en proportion du nombre des associds.

2* Fondation perpetuitd.
La fondation a perpituite pour une personne vivante est
de 5o ou de too francs.
La fondation de 5o francs ne donne aucun droit aux
fruits de l'(Euvre durant la vie de la personne associCe.
Mais, aussit6t apres sa mort, trois messes personnelles lui
sont appliquees, et ds lors elle participe a perpetuit6 a un
tiers des fruits de I'CEuvre. En mime temps, ses parents.
defunts commencent A participer au tiers des fruits de
'(Euvre riserve A perpetuitd aux parents des associds.
La fondation de Ioo francs assure a la personne asso-
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ciee les mimes avantages que celle de 5o francs. De plus,
elle procure immddiatement a ses parents ddfunts trois
messes spsciales et la participation a perpetuit6 i un tiers
des fruits de l'(Euvre.
La fondation a perp6tuit6 pour un ou plusieurs defunts
est de 5o francs. Trois messes sont appliqules a ces defunts aussit6t que la fondation est faite, puis ils participent a perpetuite au tiers des fruits de I'(Euvre r6serv6 aux
associ6s d6funts.
3" Souscriptions etfondations multiples.
II est permis et avantageux de multiplier les souscriptions
annuelles et les fondations en faveur soit d'une personne
vivante, soit d'un ou de plusieurs defunts, et les fruits de
I'(Euvre sont appliquis dans une mesure proportionnelle au
nombre des souscriptions ou des fondations. Par exemple,
deux fondations ou deux cotisations annuelles jusqu'a
1'annie de la mort donnent droit a six messes personnelles
aussit6t apres la mort; dix fondations a trente messes; et
la part perpetuelle aux fruits de l'(Euvre est double, dicuple, etc.
4*Maniare de recueillirles souscriptions et defaire
les fondations.
Les associds par souscriptions annuelles sont g6ndralement repartis par dizaines. L'un d'eux, qui a le titre de
chef de digaine, recoit les souscriptions des associes, dont
il transcrit les noms sur une feuille imprimie A cette fin, et
envoie le tout au directeur de I'CEuvre, qui en accuse
reception.
Toute personne qui porte intdert A I'CEuvre peut s'etablir
d'elle-meme chef de digaine, et recueillir des souscriptions.
Chacun peut aussi, sans lintermidiaire d'un chef de
dizaine, remettre ou faire parvenir des souscriptions an
directeur de l'(Euvre, n'importe par quelle voie.
Les personnes qui disirent faire une fondation a perpe-
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tuit6 peuvent remettrela somme requise au chef de dizaine,
ou la faire parvenir elles-memes a M. le directeur, qui delivre le certificat de la fondation et 'image ou cachet de
1'Archiconfrdrie.
REMARQUES. -

I°

Les souscriptions et les fondations

produisent leurs effets a partir du moment oit leur montant est verse entre les mains d'un representant autorisd du
directeur.
2° 11 n'est pas n6cessaire, a la mort des associes, de prevenir M. le directeur. Les premieres messes de l'(Euvre
dites apres leur d6ces leur sont appliqudes, en veru de
l'intention qu'en a formee le pretre charge de faire celebrer
ses messes.
IV. Sommaire des indulgences pldnieres accordees
d I'(Euvre.
(Voy. la notice speciale.)

Les associes sont pries d'assister a la reunion mensuelle
de l'(Euvre qui a lieu &Paris, au siege de 1'Archiconfr6rie,
et dans ses principaux centres. La messe est dite pour toutes
les ames du purgatoire; elle est suivie des recommandations et d'une instruction.
A Paris, la reunion a lieu le deuxieme vendredi du mois,
a huit heures et demie. S'il y a occurrence du Vendredi
saint, d'une fete ch6mee ou d'une autre reunion, c'est le
troisieme vendredi.
PERMIS D'IMPRIMER.

Paris,le to fivrier 1905.
G. LEFEBVRE, vic. gen.
NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES

14. M. Dufour (Jean), pretre, dicid6 a la maison-mere,
. Paris, le io mars 190o5; 92 ans d'age, 63 de vocation.

-

421 -

15. Frere Spina (Antoine), coadjuteur, dec6de A Oria
(Italie), le 18 mars 19o5; 79, 59.
x6. M. Ronat (Mathieu), pritre, d6cede6
Antoura
(Syrie), le 26 mars 19o5; 64, 39.
17. M. Portes (Etienne), pritre, decdde A Dax (France),
le 3 avril 1905; 63, 44.
18. Mgr Favier (Alphonse), vicaire apostolique du
Tchi-Ly septentrional, diced ia P6kin (Chine), le 4
avril 9o5 ; 68, 4719. M. Gonzalez (Francois-Xavier), pretre, d6c6dd a
Guayaquil (Equateur), en avril 1905; 55, 5.
20. M. Bouveret (Lon), prdtre, dicedd A Guayaquil
(Equateur), en avril 1905; 54, 34.
21. M. Bru iEtienne), pretre, decede a Cazouls-lsBiziers (France), le 29 avril 9o5 ; 62, 39.
22. M. Pieffort (Ferdinand), prdtre, dicede A Guatemala
(Amirique centrale), en mai 19o5; 63, 38.
23. Morange(Henri), prdtre, dicide A Dax (France), le
15 mai 1905; 47, 28.
24. M. Garros (Jean), pretre, dicede a Metz (Lorraine),
le 16 mai 19o5; 58, 36.
25. M. Maqur (Jean), pretre, decid i Cilli (Autriche), le
17 mai 1905; 59, 36.
26. M. Boucays (Alphonse), pretre, dicedd a Khosrova
(Perse), le 23 mai 1905 ; 51, 29.

27. M. Rougeot (Paul), pretre, dicid ak]a maison-mere,
a Paris, le 28 mai 195 ; 76, 53.

NOS CHERES S(EURS

Marie Caulet, decedee A la Maison Saint-Vincent de L'Hay,
France; 29 ans d'age, 9 de vocation.
Therese Steinwender, H6pital de Haschau, Autriche; 45, i5.
Therese Celan, Hospice des incurables d'Ehrnau, Autriche ;
33, 15.
Marie Greffier, Maison Saint-Vincent de L'Hay; 70, 47.
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Thdrese Rafli, Ouvroir de Sampierdarena, Italie; 45, 20.
Jeanne Pasquariello, Maison centrale de Naples; 44. 16.
Josefa Carrion, Hospice de Plasencia. Espagne; 48, 22.
Marcela Barquin, Hospice d'Oviedo, Espagne; 59, 33.
Catalina Aguerri, Hospice de Vitoria, Espagne ; 74, 48.
Marie Fourcade, Maison de la Bastide, a Bordeaux; 59, 38.
Adele Gianoglio, Orphelinat de Sassari, Italie; 54, 14.
Rosalie Nitsehke, Ecole de Vienne, Autriche; 38, 17.
Elisa Pessoti, Santa Casa de Rio, Bresil; 32, 13.
Maria Miel, Maison de retraite de Chatillon-sous-Bagneux,
France; 26, 5.
Jeanne Turner, Asile des ali6nes de Dublin, Irlande; 76, 53.
Marie Ligneres, Maison de Chariti de Bcgles, France; 41, i6.
Victoire Kramaqies, Hospice des incurables d'Alt-Qfen, Autriche; 35,

12.

Stephanie Jeney, H6pital de Bialykiamien, Pologne; 27, 2.
Eve Danzer, Ecole de Pinkafeld, Autriche; 39, 13.
Anne Cabanie, Maison de Charitd de Lautrec,
France ; 79, 54.
Aloisia Zupancie, Prison de Vigaun, Autriche; 19, 2.
Catherine Brugger, Maison centrale de Salzbourg, Autriche;
41,
15.
Rosalia Batalla, Bienfaisance de Tarragona, Espagne; 22, 5.
Elisabeth Ureutz, Hospice des incurables, a Vienne, Autriche;
29, 9-

Caroline de Guillibert des Essarts, Conservatoire Torlonia
de
Rome; 45, 26.
Jer6me Szuszkowska, Hospice de Czerwonogrod, Pologne;
68,43,
Vicenta Mendizabal, Hospice de Zamora, Espagne;
64, 41.
Franjoise Pauschmann, H6pital Saint-Laurent de Dison,
Belgique; 44, Io.
Louise Cras, H6pital Saint-Jean-de-Dieu, a Malaga; 66, 43.
Romana Barberena, Maison centrale de Madrid; 6o, 38.
Euphemie Lasnier, Hospice desenfants trouvis, a Bahia, Brisil;
75, 53.
Marie Lopez, Maison de Chariti de Brousse, Turquie; 62,45.
Picarda Lopez Losada, Maison centrale de Madrid;
76, 54.
Francoise Blanquid, Maison de Chariti de Boghar, Algdrie;
63, 41.
Suzanne Ponstomis, Maison centrale d'Ans, Belgique; 59,
39.
Agnes Fialla, Ecole de Waitzen, Autriche; 39,
23.
Jeanne Auzies, Hospice de Tartas, France; 66, 5o.
Marie Cretin, Maison centrale de Lima,
Perou; 77, 54.

-

423 -

Therese Schwentner, H6pital municipal de Graz; 60, 42.
Elisabeth Baures, Maison de Chariti de Montolieu, France;
77, 55.
Marthe Murphy, Orphelinat de Lanark, Ecosse; 34, 8.
Anne Dardaud, Maison de Charite de Clichy, France; 70, 49.
Pierrette Sandrin, Maison de Charite de Clichy, France ; 79, 54.
Gisela Szakolczay, Ecole de Gyongyos, Autriche; 31, 1r
Marie Record, H6pital de Bourbon-l'Archambault, France;
5i, 29.

Marie Cicplinska; Maison centrale de Cracovie; 71, 42.

Mercedes Esain, H6pital d'Almeria, Espagne; 64, 39.
Sebastiana Sola, Asile de San Mam&s de Bilbao, Espagne; 36, 11.
Inocencia Galdos, H6pital de San Carlos, a Madrid, 70, 44.
Candida Santiago, Maison de Chariti de Reus, Espagne ; 58, 36.
Maria Echeverria, Asile de 1'Enfant-Jdsus de Madrid; 6r, 39.
Marie Dangez, Maison de Charite Saint-Marcel, h Paris; 71,
47.
Nodmie Duvivier, Maison de Charit6 Saint-Eugene, a Paris;
34, ii.
Elisabeth Hutmacher, Asile Sainte-Anne de Chitillon-sousBagneux; 35, 11.
Paule Barone, Maison Saint-Joseph de Grugliasco, Italie; 75, 55.
Griselda Osuna, Hospice Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, a
Santiago, Chili; 62, 44.
Marie Szantho, Incurables de Waitzen, Autriche; 46, 28.
Elisabeth Hancid, H6pital de Nagy-Fapolcsany, Autriche;
62, 37.

Agathe Meehan, H6pital de Los Angeles, Etats-Unis; 43, x5.
Anne Loiseleur, Maison de Chariti de Riobamba, Equateur;
74, 5o.

Elisabeth Fenninger, Hospice de Schermberg, Autriche ; 44, 16.
Basilia Lancet, Sanatorium de Madrid; 54, 27.
Francisca Arza, Asile Saint-Vincent de Manille, lies Philippines;
51, 24;

Marie Cassius, Maison principale de Paris; 77, 55.
Adele Granelli, Maison centrale de Turin; 65, 37.
Marie Ulrich, Ecole Saint-Vincent de La Salle, Etats-Unis;
62, 24.

Marie Charles, Sanatorium de Los Andes, Chili; 34, 12.
Jos6phine Novacek, H6pital de Saint-Polten, Autriche; 44, i8.
Francoise Villemain, Maison de Charite de Sarlat, France; 73,46.
Marie Gimel, hupital de Gayette, France; 71, 46.

-- 424 Marie Bonnetraine, Maison de Chariti de La Rochelle,
59, 36.
Marie Perrin, H6tel-Dieu de Guise, France; 69, 46.
Marie Tatibouet, Asile Saint-Mien de Rennes, France;
Marie Radselli, H6pitalde la marine de Spezia, Italie;
Caroline Roque, Maison de Chariti de Saint-Mand6,

France;
37, i5.
3o, io.
France;

68, 52.

Esther Galvez, H6pital de Latacunga, Equateur; 25, I.
Jeanne Beyne, Infirmerie Marie-Thirese, i Paris; 5o, 31.
Jeanne Cave, Hospice d'Uz&s, France ; 73, 55.
Marie Truchard, H6pital Saint-Eloi de Montpellier, France;
67, 45.

Marguerite Lamon, H6tel-Dieu de Castres, France; 77, 56.
Marie RondU, Maison de la Providence de Bruxelles; 72, 49.
Ursule Rome, Hospice des incurables de Laibach, Autriche;
31, 6.

Martine Mannecart, Maison de Chariti porte Saint-Nicolas-desChamps, i Paris; 89, 68.
Elisabeth Kroll, Maison centrale de Salzbourg, Autriche; 73, 50.
Anne Bogensberger, Orphelinat de Kitzbiihcl, Autriche; 26, 3.
Therese Cortes, Maison centrale de Guatimala; 80, 49.
Marie Montels, Maison principale, a Paris; 71, 48.
Maria Cabrera, Ecole de Campano, Espagne; 27, 4.
Micaela Inchausti, H6pital de San Josd, a Madrid; 58, 38.
Federica Ugarte, H6pital de Pamplona, Espagne; 28, 6.
Antonia Zamorano, Hospice de Coruna, Espagne; 78, 51.
Teresa Minguell, Hospice des enfants trouv6s de Sdville; 44, 23,
Marianne Przytarska, Maison de Charite de Schroda, Pologne;
64, 44.

Maria Fouchard, H6tel-Dieu de Ham, France; a3, 3.
Jeanne Szokolovies, Hospice de Hochenegg, Autriche; 36, 13.
Angele Roue, Maison de Chariti de Saint-Malo, France; 68, 40.

Josephine Pesci, Maison centrale de Turin; 53, 28.
Adelarde Chevalier, Maison dela Glacerie,

a Montluon, France;

42, 22.

Marie Carayol, Maison de Charit6 de Montolieu, France; 54, 3o.
Catherine Gensheimer, Maison centrale de Salzbourg, Autriche;
34, 12.

Marie Schmitt, Maison Saint-Vincent de L'Hay; 76, 43.

Claire Aussant, Misericorde de Vannes, France; 67, 44-
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PORTRAITS ET SOUVENIRS HISTORIQUES
DE LA CONGREGATION

DE

LA MISSION

Nous empruntons a Collet, historien lui-mmme de
saint Vincent de Paul, comme le fut Abelly, les details

Louis ABELLY, eveque de Rodez
Auteur de la Vie de saint Vincent de Paul (1604-1691).

biographiques suivants sur le docte et pieux ievque de
Rodez.
a Louis Abelly, nd en 6o4, eut pour pere Pierre Abelly,
tresorier et receveur gindral de la gendralitd de Limoges. II
fit ses itudes a Paris. Quelques-uns croient qu'il y prit le
grade de docteur. Ce qui est s0r, c'est qu'il s'attache A
Vincent de Paul des que celui-ci se fut retire au coll6ge des
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Bons-Enfants; qu'il se fit un plaisir de prendre part a ses
iravaux apostoliques et qu'il ne suivit pour la pieti et pour
les emplois d'autres mouvements que ceux qu'un directeur
aussi sage crut devoir lui communiquer.
a Vincent le donna d'abord en qualiti de grand vicaire a
Francois Fouquet, ievque de Bayonne, qui le chargea
ensuite de l'officialiti; commission qui demandait A raison
du temps et des circonstances beaucoup de fermete et plus
encore de sagesse. De retour a Paris oh ses affaires le rappelerent,Abelly, qui connaissait les besoins de la campagne,
accepta une cure de village. Sa modestie idifia, mais on lui
fit violence, et peu de temps apris ( 1644) i fut chargi dela
paroisse de Saint-Josse, a Paris. Son clergi fat le premier
objet de ses soins: il forma une communauti ecclisiastique qui servit de modele a beaucoup d'autres.
• Quand on bannit la mendicitr de Paris, Vincent, qui
savait et faire le bien et le faire dans toute son etendue, crut
devoir confier a ce vertueux ami la direction de I'H6pital
gindral. 11 n'y avait peut-etre pas dans toute l'Europe une
paroisse aussi difficile A conduire que l'itait cette maison
naissante. Abelly s'en acquitta de maniere a faire dire que,
si le choix de Vincent de Paul lui faisait honneur, ii faisait
honneur au choix de Vincent de Paul.
SHardouin de P&efixe, eveque de Rodez, ayant eit
nomm6e I'archevdchd de Paris, souhaita Abelly pour successeur et il Pobtint. Le diocese de Rodez qui itait
plein-de huguenots avait besoin de son pasteur: le nouveau prelat ne tarda pas a s'y rendre (1664). 11 y travailla
avec son activitr ordinaire. Mais Pair du pays se trouva si
contraire A son temperament qu'il ne lui fut pas possible de
le soutenir. Une premiere atteinte de paralysie annonga
quelque chose de plus ficheux; il fallut ceder au mal.
Abelly prit son parti en homme qui salt les bonnes regles;
et quand les medecins eurent jug6 qu'il ne pouvait resider
dans son diocese, sans y courir risque de la vie, it jugea
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qu'il ne pouvait garder un diocese oi ii lui 6tait impossible
de resider.
a Ses anciennes liaisons avec I'instituteur de la Mission
lui firent souhaiter de finir sa carriere dans un lieu o6 ce
saint homme avait termin la sienne. On lui donna dans la
maison de Saint-Lazare un appartement de la derniere
simplicit6. La, degag6 du tumulte et des embarras du
siecle, ii donnait une bonne partie de son temps a la miditation et a l'etude: ou plut6t ii dirigeait ses etudes de maniere a s'en faire un objet de meditation. De plus de trente
ouvrages qu'il a publiCs, il n'en est pas un qui ne tende A
nourrir on a reformer le coeur. Son Sacerdos christianus,
son Episcopalis sollicitudinis Enchiridion, sa Tradition
de l'Eglisetouchant la divotion envers la sainte Vierge, ses
Meditationspour toute I'annde, ne peuvent partir que d'un
homme qui sait PEcriture, qui connait les lois du christiacisme et du sacerdoce, et qui est verse dans la vie interieure.
£ Le titre de son abrege de theologie, Medulla theologica,
a donnd prise au Juvinal franqais 1; il me serait aisd de
faire voir que des personnes tres habiles ont juge le livre
excellent.
,
L'amour que I'ancien 6vdque de Rodez avait pour
i'eude ne 'empecha pas de rendre au prochain tous les
genres de services qu'on pouvait en attendre. II conduisait,
en qualit6 de superieur, plusieurs communautes de filles,
et surtout celle des Sceurs de la Croix; il dirigeait des personnes d'une rare pidtd; il formait A la vertu, par de salutaires avis, et plus encore par ses exemples, les jeunes
ecclIsiastiques. I1 aimait tendrement les itudiants de SaintLazare; et c'est A sa libdralit6 qu'ils doivent la maison de
campagne oit its von.t se delasser de leurs travaux. Ce
bienfait mis i part, les missionnaires lui doivent beaucoup. II les a edifies pendant sa vie, il a voulu reposer parmi eux apres sa mort. 3
i.

Le moelleux Abelly... # (Boileau, le Lutrin, ch. iv.)
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Tel est l'auteur de la Vie de saint Vincent.
a A Pexception des proces-verbaux de la canonisation que
la religion du serment parait mettre dansun ordresupdrieur,
pouvait-on desirer, ajoute Collet, un guide qui miritat plus
de creance? 11 etait contemporain de notre saint; il l'avait
pratiqud pendant un grand nombre d'annees; ii avait d'intimes liaisons avec ses enfants spirituels; il n'a pas &critun
mot qu'il n'ait communique a des timoins oculaires, et ii
n'a travaille que sur des mimoires que le public avait en
quelque sorte dresses. D'ailleurs il etait plein de candeur,
de droiture et de probit6. » -

COLLET, Vie de saint Vincent

de Paul. Nancy, 1748. Deux vol. in- 4 .

Quelle est la part qui revient a Abelly dans la composition de la Vie de saint Vincent de Paul?
Lui-mdme 'a expliqued : a Je dirai sincirement au
lecteur comme les choses se sont passees. Quelques annies
apres la mort de M. Vincent, Messieurs de la Mission,
portis de 'affection qu'ils conservent pour un si digne
fondateur, et sollicitds par beaucoup de personnes de
qualitd qui honoraient particulierement sa m6moire, se
resolurent de donner an public lhistoire de sa vie; its
crurent qu'elle serait non seulement utile i leur Congregation, mais encore qu'elle pourrait contribuer A Pidification de toute FEglise, et la suite fera voir sans doute qu'ils
ne se sont pas trompes.
a Ils eussent bien pu travailler dignement eux-memes a
cet ouvrage; leur Compagnie ne manquait pas de personnes tres capables pour y bien rbussir. Mais Phumiliti
que M. Vincent leur a laiss6e en partage leur fit choisir
une plume hors de leur Congregation; ils jeterent les yeux
i. La Vraie Defense des sentiments du venerable serviteur de Dieu
Vincent de Paul,etc., par M. Louis Abelly, ancien evequede Rodez.
Paris, 1668.
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sur moi, peut-atre parce que j'avais eu le bonheur de connaitre et de fr6quenter M. Vincent pendant un grand
nombre d'ann6es. Quoi qu'il en soit, ce dessein me fut propos6 de leur part, et aussit6t que je reus acceptS, ils m'envoyirent tous les memoires qu'ils avaient recueillis chez
eax-memes, on qu'ils avaient tires de personnes tres dignes
de foi. Pour me faciliter ce travail, un des leurs mit en
ordre tous ces memoires et les disposa de telle sorte qu'en
v6rite je puis dire n'avoir presque fait autre chose que transcrire ce qu'ils m'ont donne, parce qu'en beaucoup de lieux
je ne pouvais m'exprimer plus neitement, et surtout en
ceux o6 je rapporte les paroles qu'a dites M. Vincent, oi je
n'ai rien change ni ajoute, comme je puis le protester et le
confirmer s'il est necessaire par serment, et principalement
en tout ce que j'ai mis au chapitre xi du second livre 1.
Pour ce qui est des lettres de M. Vincent, je n'ai fait autre
chose qu'inserer dans mon livre les copies dont les originaux sont entre les mains de Messieurs de la Mission; et
non content d'avoir agi de la sorte, avant que de rien mettre
sous la presse, j'ai toujours envoy6 mes cahiers i SaintLazare, afin que ces messieurs pussent les revoir. Ils ont
bien voulu prendre cette peine, et mdme ils se sont donne
le soin de l'impression. ,
Les paroles et 1'esprit de saint Vincent de Paul qui remplissent le livre d'Abelly font son charme et le feront toujours agrder des lecteurs chretiens.
Louis Abelly mourut le 4 octobre 1691. II fut inhum i
Saint-Lazare, dans la chapelle des Saints-Anges.
x. Sur Ie jansinisme. - Abelly repondait a un libelle public par
les jansEnistes contre la Vie de saint Vincent.
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
266. Les (Euvres de M. Franqois(Louis-Joseph), prdtre de la Congregationde la Mission, superieur du simi-

naire de Saint-Firmin.a Paris.
M. Edouard Rosset, dans ses Notices bibliographiques
sur les dcrivains de la Congregationde la Mission, a consacr6 un article tres interessant a M. Francois, massacr6e
Paris, en haine de la foi, le 3 septembre 1792. -

Void

les quelques renseignements biographiques qu'il donne,
KFranCois, Louis-Joseph, ni a Busigny, dans le diocese
de Cambrai, le 3 fdvrier 1751, recu au siminaire interne
ou noviciat de la Congrigation de la Mission, a Paris, le
4 octobre 1766, fit les Yoeux le 4 fivrier 1769. II 6tait
superieur du seminaire de Saint-Firmin, a Paris, lorsque
la Revolution dclata. Ds le principe, ii se montra fort
oppos6 aux innovations religieuses introduites par 1'Assemblie constituante errefusa de priter le serment a la constitution civile du clerg6. Ses &crits pour la defense de I'Eglise
le signalaient la haine des revolutionnaires. Aussi fut-il
impossible A ses nombreux amis de le soustraire a la vigilance des persicuteurs qui le riservaient pour les massacres
de Septembre. Incarc6re, le i3 aott 792, dans le seminaire
mime de Saint-Firmin converti en prison, ii y fut massacrd, dans la matinde du 3 septembre, de la facon la plus
barbare, avec un grand nombre d'ecclsiastiques qui s'y
trouvaient detenus. On trouve quelques details sur cette
mort glorieuse dans l'ouvrage de Pabbd Guillon intitulI
les Martyrs de la foi pendant la Revolution francaise.
Paris, 1820 '. a
r. Nous donnons plus haut, p. 3oo, quelques indications sur la
cause de beatification des victimes de la Rivolution frangaise parmi
lesquelles se trouve M. FranFois.
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Ayant eu 'occasion de faire des recherches sur les ecrits de
cc venerable confesseur de la foi, nous allons completer et
preciser ce que M. Rosset a dit des oeuvres de M. Francois.
Nous donnerons, en suivant l'ordre chronologique, les ouvrages qu'a publiis le superieur de Saint-Firmin; la plupart
de ces ecrits ayant paru sans nom d'auteur, nous citerons.
pour ceux-lI les bibliographes qui les attribuent a M. Francois ; et nous indiquerons, pour chacun de ces opuscules, les
iditions differentes qui sont parvenues a notre connaissance
i. Eloge de Mme de Maintenon. Discours prononcd

Saint-Cyr, le second jour de la fdte sdculaire, en 1786,
par M. Francois, pretre de la Mission. A Paris, chez la
veuve Hirissant, M.DCC.LXXXVII.

In-8 de 78 pages, avec un.

feuillet qui porte l'approbation de Beauduin.
La bibliotheque de la maison-mere des Lazaristes a Parispossede un exemplaire de ce discours (x, 332).
2. Oraison funebre de trds-haute, tres-puissante, trisexcellente princesse Louise-Marie de France, religieuse
carmelite, sous le nom de Thirdse de Saint-Augustin, prononcee dans Feglise des carmelites de la rue de Grenelle,
le 25 avril 1788, par M. Franfois,prdtrede la Mission.
Paris, Mdrigot, 1788. In-8 de 95 pages.
A la bibliotheque de la maison-mere des Lazaristes i
Paris (x, 332 a ).
3. Opinion sur les biens ecclisiastiques.
Cet opuscule est attribue a M. Francois par d'Auribeau
(Memoires, t. I, p. LXXV), Feller (Dictionnaire, v" Francois), la Biographie universelle (v° Francois, article de
Picot), Guillon (les Martyrs de la foi, vo Francois).
Je n'ai pas trouvC d'exemplaire de cette brochure. La plaquette de quatre pages intitulie :Mon opinion sur les biens
du Clerge(Versailles,Bauduin, s. d., in-8), qui se trouve
3
A la Bibliotheque nationale (Imprimis, Lb 9, 25t1),

sfrement pas la brochure de M. Franqois.

n'est
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4. Mon Apologie. S. 1. n. d. In-8.

Cet opuscule, qui d'apres M. Francois lui-mime iDefense de mon Apologie, p. 35", parut en janvier 1791, plus
exactemeat entre le i5 et le 2r janvier 1791, est le chefd'oeuvre de M. Francois : c'est peut-etre ce qui a eti public
de plus remarquable au moment de la R-eolution contre
le serment prescrit par la constitution civile du clergi.
II est attribue i M. Frangois par son confrere du seminaire Saint-Firmin, M. Boullangier,dans ses notes inedites
sur les massacres de Saint-Firmin; par d'Auribeau (Ibid.),
par Feller (Ibid.), par la Biographieuniverselle, par Barbier
(Dictionnaire des anonymes, no 12068', par Quirard (la
Francelittiraire,t. III, p. 194).
Je connais de Mon Apologie cinq editions, avec texte
absolument identique : Bibliotheque nationale, Ld , 34o5,
et Ld

4,

3405

A,

in-8 de 40 pages, bibliotheque de la maison-

mere des Lazaristes ' Varia, t. III, p. 281, in-8 de 4o pages),
et deux autres editions, in-8 igalement, Fune de 4o pages
et lautre de 48 pages.
Mon Apologie a dtW inseree dans la Collection ecc•isiastique, de Barruel (Paris, Crapart, 1791),t. VIII, p. 286, et
dans le Recueil des circulairesdes Suprieurs gendraux
de la Congrdgation de la Mission, t. II, p. 577.
4 bis. Mon Apologie d'apres le serment civique, dans
le vrai sens de la Constitution et revitu de tous les motifs
rtunis pour en justifier la prestation. S. 1. n. d.
Quoique le titre soit different et paraisse indiquer un
ouvrage favorable a la prestation du serment, cet opuscule
n'est que la reproduction littirale de Mon Apologie. J'en
ai trouv6 deux editions a la Bibliotheque nationale, Ld 4,
3406 (in-8 de 40 pages, avec un feuillet de Fautes essentielles h corriger), et Ld 4, 3406 A (in-8 de 40 pages, sans le
teuillet d'Errata).
5. Examen de rinstructionde I'Assemblee nationalesur
la constitution du clerge. S. 1. n. d.
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Cet opuscule a eti public apres le 21 janvier 1791. La
Bibliotheque universelle (vo Franqois), Barbier (Ibid.,
no 6172), et Qudrard (Ibid., t. II, p. 194) le citent comme
6tant de M. FranCois. J'en connais troisdditions, une in-8
de 24 pages, une autre de 32 pages (Bibliotheque nationale, Ld4, 3283 A), et la troisieme, in-8 de 38 pages (Bibliotheque nationale, Ld4, 3z83).
M. Rosset croyait a que l'opuscule plac6 immediatemeat apres celui de l'evdque de Langres, dans la Collection ecclesiastique de Barruel (t. X, p. i83 a 209), est
pricisement le travail de M. Francois dont on a modifi6
le titre en l'inserant dans la collection ». C'est une erreur.
II n'y a pas a s'y meprendre : le style de cet opuscule
differe tres sensiblement du style et de la maniere de
M. Francois.
6. Reflexions sur la crainte du schisme par laquelle on
essaie de justifier la prestation du serment civique. S. 1.
n. d. In-8 de 36 pages.
Cette brochure a etc publide apres le ddcret du 5 fevrier
1791, portant interdiction de prdcher i ceux qui n'ont pas
fait le serment. Je n'en connais qu'une idition (Bibliotheque nationale, Ld4, 6092). Elle a itd inserde dans la Collection ecclisiastiquede Barruel, t. X, p. 209.
La Biographieuniverselle (ibid.) et la Litteraturefraniaise contemporaine, de Louandre et Felix Bourquelot,
I'attribuent A M. Francois.
7. Point de ddmission. Encore un mot du serment. Paris,
Crapart, 1791. In 8 de 43 pages.
Cet dcrit a paru a la suite du d6cret du 8 f6vrier 1791,
fixant a 5oo francs le secours qu'on devait donner aux cures demissionnaires, dispenses du serment par le fait meme
de leur demission. II a 6tz publii dans la Collection eccldsiastique de Barruel, t. VIII, p. 435. M. Boullangier, dans
ses notes manuscrites, d'Auribeau, Feller, Guillon, Barbier
"39
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et Querard, dans leurs ouvrages dija cites, le donnent
comme erant de M. FranCois.
II y a A la Bibliotheque nationale deux editions de cettebrochure, Ld4, 3413, et Ld+, 34 13A; ce second exemplaire
pore, outre 1'indication de la librairie Crapart, celle de
Mine Dufresne, au Palais.
8. Il est encore temps. A Paris, chez Mme Dufresne, au
Palais (s. d. . M. Francois a 6crit cet opuscule le 17 mars
179. II lui est attribud par M. Boullangier et par la Biographie universelle.
Je connais de cet icrit quatre editions: une, in-8, de
20 pages; une seconde de 26 pages (Bibliotheque nationale, Ld*, 3654), portant a la derniere page deux errata; la
troisieme (Bibliotheque nationale, Ld4, 3654 ', in-8 de
26 pages , avec la mention expresse: Troisieme idition;er
la quatrieme (Bibliotheque nationale, Ld4, 3654*, Quatrieme idition). A la tin de ces deux dernieres editions, ii
y a un nota bene d'apres lequel elles out paru apres les
brefs de Pie VI du to mars et du i3 avril 1791.
II est encore temps se trouve dans la Collection eccldsiastique de Barruel, t. VIII, p. 36o. M. Francois luimime fait allusion a cette brochure dans sa Defense de
mon Apologie, p. 23, dont nous parlerons plus loin.
9. Observationssur les ecritsdes nouveaux docteurs, et
en particulier sur deux ouvrages de M. Gratien. A Paris,
chez Dufresne (s. d.). In-8 de 31 pages.
Cet opuscule est en forme de lettre. II a di paraitre dans
le courant d'avril ou de mai 1791 ; quand il fut publi6,
Bonnet etait dveque constitutionnel de Chartres; il avait
ite sacri le 27 mars 1791. On sait que Gratien, prec6demment pretre de la Mission et superieur du sdminaire de
Chartres, adhera au schisme, et fut elu dans la suite eveque
constitutionnel de.la Seine-Inferieure.
M. Boullangier attribue a M. Francois une Refutationr
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de M. Garcin (sic). Parmi les ouvrages de M. Franjois,
Guillon cite : Trois lettres sur la juridiction dpiscopale
en refutation de Gratien;d'Auribeau : Trois lettres sur la
juridiction contre Gregoire (sic) ; la Biographie universelle: Trois lettres sur la juridiction episcopale. Refutation de Gratien; Feller : Trois lettres contre Gratien.
Je n'ai retrouve, de ces trois lettres, que celle ici indiqu6e;
le style ne me permet pas de douter qu'elle ne soit de
M. Franqois, bien que la Biographieuniverselle l'attribue
a Jabineau (vo Maultrot, t. XXVII, note de la page 5o8,
i" col.). La Bibliotheque nationale en possede un exemplaire, Ld4, 3641.

So. Defense demon Apologie contre M. Henri Gregoire.
Paris, Crapart, et Mme Dufresne, 1791. In-8 de 45 pages.
C'est apres le 4avril 179 1 que M. Francois composa cette
Defense: il y parle d'un decret de Grdgoire date de ce jour.
Dans sa Lettre pastorale de prise de possession, 24 mars
1791, Gregoire, evdque intrus du departement de Loir-etCher,avait dit de Mon Apologie: Cet ouvrage, a tissu de
faux raisonnements et d'injures, a et6 rdpandu, dit-on, avec
profusion parmi vous D(p. 8 et 9); et il avait A plusieurs
reprises accus6 l'auteur de mauvaise foi (p. 9 et 13)
(Bibliotheque nationale, Ld4, 3441). Dans sa Defense,
M. Franqois r6pond a Gregoire et refute ses accusations.
M. Boullangier, la Biographieuniverselle,Barbier et Qu6rard citent la Defense de mon Apologie parmi les oeuvres
de M. Frangois. La Biographie universelle, Barbier et
Qudrard disent mime qu'elle a eu sept editions. Je n'en ai
retrouvi qu'une seule (Bibliotheque nationale, Ld4, 3443).
i i. Premidrelettre sur les observationsde M. Camus contreles deux brefsduPape. S. 1., 8 juin 179 1. In-8 de 32 pages.
M. Francois, dans le texte m6me de cette brochure, parle
de l'Apologie, et de la Defense de FApologie comme de ses
propres ouvrages.
D'Auribeau, la Biographieuniverselle, Feller et Guillon
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citent parmi les ecrits de M. Francois une Reponsed Camus;
aucun d'eux cependant ne donne d'une maniire exacte le
titre de cet opuscule.
Je ne connais de cette Lettre qu'un seul exemplaire
(Bibliotheque nationale, Ld4, 3653).
12. Le Peuple enfin eclaird, ou Reponses courtes et
claires aux objections communes des partisansde la religion constitutionnelle. Paris, Crapart, 1791.
SCe petit ouvrage, est-il dit dans un Avis important
place en t&e de la seconde idition, est 1'extrait d'un autre
plus considerable, et vraiment excellent, qui a pour titre
I'Antidote contre le schisme. mL'ouvrage dont le Peuple
enfin eclaire est extrait, a pour titre exact: Antidote contre
le schisme, ou le penseT-y bien des catholiques francais,
par un docteur de Sorbonne (Bibliothbque nationale, Ld4,
36ioi. Ce docteur de Sorbonne est, d'apres Querard, l'abb6
Pierre-Grigoire Labiche de Reignefort.
Aucun auteur n'a jusqu'ici parlk de cet opuscule de
M. Francois; lon ne peut douter cependant qu'il ne soit
de lui: la quatrieme edition, a la suite du titre, a cette
mention expresse: a Quatrieme edition, revue et augmentee, par I'auteur de Mon Apologie. v
Je connais de cet
ccrittrois iditions differentes: une avec
cette indication: Seconde edition, revue et augmenree, in-8
de 38 pages, r79r (Bibliotheque nationale, Ld4, 3619);
une autre avec cette mention : Nouvelle edition (Bibliothbque nationale, Ld4, 3619); et la quatrieme, dont j'ai
parle plus haut et qui attribuela composition de cet opuscule a I'auteur de Mon Apologie, in-16 de 84 pages, 1792.
11 est a remarquer que I'auteur de I'Antidotecontre le
schisme a fait lui aussi un extrait de son ouvrage, qu'il a
intitul : le Peuple enfin eclaird, ou le pour et le contre de
la nouvelle religion. Dialoguefamilier entre un catholque et un constitutionnel. Paris, Crapart, 1792. In-8 de
24 pages (Bibliotheque nationale, Ld4, 3618 A).
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13. Apologie du Veto oppose par le roi au dicret des 16
et I• novembre, sur le serment exigd des pretres. Paris,
Crapart (s.d.). In-8 de 55 pages.
D'Auribeau, Guillon, la Biographie universelle, Feller,
citent parmi les &crits de M. FranCois: Apologie du Veto
M. Boullangier donne un titre plus developp6, mais
inexact: Apologie du Veto oppose par le roi au decret de
ddportation contre les pritres(sic). Le vrai titre est celui
que nous donnons.
L'Apologie du Veto a td ecrite en d6cembre 1791. Je
n'en connais qu'une seule edition (Bibliotheque nationale,
Ld4, 3777).
Je n'ai pas retrouve d'autre ouvrage de M. Francois.
Cependant, dans I'approbation placde a la fin de I'Oraison
funabre de Madame Louise de France, on lit ces paroles
a la suite du nom de M. Francois : e ddja connu par
1'Annde centenaire de Madame de Maintenon, dont le
public a paru satisfait a. Y a-t-il la l'indication d'un
compte rendu des fetes jubilaires de la maison de SaintCyr, dont M. Francois serait I'auteur? ou bien ces paroles
se rapporteraient-elles au discours que M. Franqois prononqa pendant ces fetes a la louange de Mme de Maintenon,
et que j'ai indiqud en te&e de ce travail ? Je n'ai pu m'en
assurer.
Emile VILLETTE.

267. Au pays d'Alexandre le Grand, par M. E. CAzoT,
superieur de la Mission des Lazaristes en Macedoine
(les Missions catholiques, nos du 24 fdvrier, du 3 et du
So mars 190 ).
Dans cette etude tris autorisie et en meme temps tres int6ressante, M. Cazot a retrace les details de I'~cuvre entreprise depuis
un demi-siicle (1859) en faveur des Bulgares catholiques de cette r&accompli
gion. On y trouve particulierement le recit de ce qui a 6td
a Coucouche, I'un des centres religieux les plus importants de cette
region.
Ce travail est accompagn6 de gravures int6ressantes, envoyees aussi
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par M. Cazot C'est un util resumi qu'il faudra consulter quand on
ecrira 'histoire dela mission catholique en Mac.doine.

268. L'Heroine du Pi-tang, d Pekin: Helene de Jaurias,
swur de Charitd, par Henri Mazeau, avec une lettre-preface de lamiral de Cuverville. Paris, Retaux, 19o5. Un
vol. in-12.
Dans ce recit, le c6t6 raligieux et les details historiques, parfois
dramatiques, s'harmoniseat parfaitcment. C'est en France, au sein
d'une chretienne et distinguee famille du Perigord, que dibute la
vie racontee dans ce livre; c'est en Chine, au milieu des scenes de
charitable apostolat, qu'ellesederoule, etau bruit des batailies qu'elle
s'achve. D'autres biographies indiqueront avec exactitude ce qu'est
la vie du cloitre; on aura ici le tableau vrai et vivant de ce qu'est
une sceur de Saint-Vincent-de-Paul.
Le livre est tres bien ecrit.
Nous sommes quelquefois embarrasses pour indiquer un i livre i
mettreentre les mains des ieunes personnes du monde qui desirent
se renseigner sur ce qu'est la vie d'une sceur de Charite ; en effet,
plus d'une biographie, estimable d'ailleurs, est deparee soit par
quelque defaut litteraire, soit par quelque singularit! ou quelque
manque de mesure dans les traits dont on compose le tableau ideal
d'une sceur de Saint-Vincent-de-Paul. La Vie de la scur Jaurias, i
notre avis, echappe a ces reproches; elle est de ces livres qu'on peut
presenter A ceux qui desirent, en s'edifiant, se renseigner exactem ent.
A cette occasion, nous signalons au mime titre et nous croyons
qu'on peut indiquer dans le mcme but :
La Vie de la seur Rosalie, par M. le vicomte de Melun. Paris,
Poussielgue. In-i2.
Scaur Anita Ginoux de Fermon, Fille de la Charite. Paris,
economat des Filles de la Charite, rue du Bac, 140. Brochure in-i8.

Zywot Ludwiki Le Gras (Vie de Louise Le Gras,
fondatrice et premiere supdrieure de la Compagnie des
Filles de la Chariti servantes des pauvres malades,- par
M. Gobillon, docteur de !a Sorbonne et cure de la paroisse
Saint-Laurent, traduction de l'dition de I676). Cracovie,
imprimerie du Czas, 1905.
269.

Comme on,le constate par la traduction du titre de ce livre, c'est
une exacte reproduction de l'ouvrage de M. Gobillon, temoin lui-mnme
de la vie exemplaire de Louise de Marillac. A cause de cela, It livre
est d'une valeur historique de premier ordre. En thte de lanouv elle
edition on lit la precieuse approbation suivaate (traduction):
a Lettre de Mgr Edouard Likowski, eveque de Posen.
a I n'est pas facile de bien ecrire la vie d'un saint ou d'une sainte.
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A ls v'rite, la venerable Mere Louise Le Gras n'est pas encore canonisee par I'Eglise, mais le proces de sa canonisation se poursuit et
il est permis d'espfrer qu'elle le sera bient6t.
a Par la grande clarte avec laquelle le tableau saisissant de la vie,
des actions et des vertus evangeliques de la pieuse fondatrice de la
Compagnie des Filles de la Charite nous est presente, ce recit peut
servir de modele aux narrateurs de Vies des saints, afin qu'elles
puissent etre lues par tous avec un veritable avantage pour leurs
emes. Apres avoir pris connaissance de ce manuscrit dans la traduction polonaise, j'ai garde ]'impression que non seulement il contribuera a exciter I'esprit de ferveur et de saintete dans la Communaute des Filles de la Chariti, mais que personne ne le lira sans
un grand bien pour son &me.
a Puisse-t-il trouver de nombreux lecteurs et surtout de nombreuses
lectrices!
a Posen, le 23 fevrier 19o3.
a Ed. LIKOWSKI, evdque. v

Le Gerant : C. SCHMEYER.

Imp. J. Dumoulin, i Paris.

PARIS

L'EGLISE DE L'ANCIEN SAINT-LAZARE
(Voyez ci-dessus, p. 3o5).

De l'ancienne leproserie de Saint-Lazare, il ne restait, a

6
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Vue de l'ancienne 6glise de Saint-Lazare,
D'apris une estampe de la Bibliotheque nationale.

la R6volution frangaise, que la petite dglise gothique qui
30
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remontait en partie au douzieme siecle. Le chapitre de
Notre-Dame, pour les processions des Rogations aux anciennes basiliques, venait faire sa station i Saint-Lazare
et non i 1'eglise paroissiale de Saint-Laurent .
On trouve une donation de Gauthier Pinion pour la
fondation d'une chapelle, faite en 14.4 : Ecclesic sancti
Lagari quc in suburbio Parisiacourbisfundata est 2.
Une autre chapellenie y est fond6e, en 1234, a l'autel de
Saint-Denis, pour Maurice, chanoine d'York, d6ecede Paris et enterre dans 1'eglise de Saint-Lazare 3.
En I52 , on -tablit dans cette eglise la confrdrie des
boulangers qui, le dernier dimanche d'aodt, y venaient
feter solennellement leur patron dans la chapelle didide a
saint Lazare 4 .

L'eglise de Saint-Lazare fut reparee an commencement 5
du dix-septiime siecle 6.
Quelques ann6es plus tard, Nicolas Porcher, vice-gIrant
en l'officialite de Paris, dans son important proces-verbal
de visite, A la date du 27 juin 1659, dit avoir trouv6
a une eglise d'environ seize thoises de long 7 et douze de

I. C'est une nouvelle preuve que c'est bien Saint-Lazare qui a
succ&id i 1'ancienne abbaye Saint-Laurent qui occupait cet emplacementau neuvieme siecle quand cette procession commen:&. - LEBEUF,
id. Cocheris. Histoire de Paris, 1867, t II, p. 334, et Bulletin de la
Societe de sphragistique, 15 juillet i853.
2. These de Boull, sur Saint-Lazare, dans les Mdmoires de la Societe de rHistoairede Paris, t. ill, p. 142.

3. LEBEUF, ed. Cocheris, t. II, p. 33a.
4. LEBEUF, ed. Cocheris, p. 334. - Coutumiermanuscrit de SaintLazare conserve dans les Archives de la Mission. - Le Caleadrier
des Confrei ies de Paris,par J.-B. LE MAssoN, paru en 162z et r6dditi
en 1875 par l'abb6 VALErTIn DUFOUR, page 139,signaleencore pour
Saint-Lazare les confreries t des maitres cordonniers des fauxbourgs

Montmartre, de Saint-Denis et de Saint-Martin, le jour de saint
Crespin s (25 octobre), et tcelle des maitres savetiers des mimes
fauxbourgs le jour de saint Pierre aux liens a.
5. TaocHE, Socidti de sphragistique, dit que ce fut vers 160o.
6. LAZARE, Dictionaairedes rues de Paris,ed. 1844, p. 370.

7. La toise vaut i m. 95 environ.
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large 1, couverte de thuilles, un petit clocher et quatre
petites cloches 2 avec une horloge 3 ,.
Mais le document qui donne les details les plus interessants se trouve dans le proces de canonisation de saint
Vincent; c'est la visite et la description de 'dglise de SaintLazare et du tombeau du saint, faites le 22 decembre 1705,

par le tribunal, a l'occasion du proces dit de non-cultu.
Entri dans ladite eglise par la porte sise dans le cloitre,
Franqois Vivant, vicaire general de 1'archeveque de Paris
et juge d6elgud avec les autres membres du tribunal et deux
temoins, visite avec soin l'eglise et constate qu'elle est
tourn6e vers l'orient, qu'elle a deux parties laterales vot6ees
de chaque c6td du chceur et de la nef dont la voite est plus
6levie, et que ces c6tes en sont s6par6s par des colonnes
supportant six arches.
Ils remarquent, en outre, qu'il y a six chapelles, tournees toutes vers l'orient. Deux se trouvent dans la partie
sup6rieure de l'eglise, l'une du c6t6 du nord ou de l'Evangile sous le titre de la Sainte-Vierge, l'autre du c6td du
midi ou de l'Epitre, sous I'invocation de saint Lazare. De
ce m6me c6t6, il y a les chapelles des Saints-Anges et de
Saint-Pierre. En face, du c6te du nord, on trouve la chapelle de Saint-Joseph et celle de Saint-Denis.
La partie superieure, c'est-h-dire le choeur, est plus 6levee d'un demi-pied que la partie infdrieure ou la nef, et en
est s6paree seulement par des grilles en fer.
Dans le bas de 1'eglise, il y a deux entrdes, l'une du c6t6
du midi pour les femmes et les personnes du dehors, et
l'autre, du c6te du nord, pour les prktres et autres personnes demeurant dans la maison.
Du c6t6 droit ou du nord, on trouve en outre un vesI. Deux, comme on a imprimi, est une faute ividente.
2. Le coutumier manuscrit de Saint-Lazare du milieu du dixhuitieme si6cle parle de six cloches.
3. Archives nationales, M.,

tions et Additions, p. 317.

2t2. -

FERNAND BOURaso,

Rectifica-
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tiaire et la porte sur le cloitre par lequel le tribunal est
entr4 dans l'tglise et a la chapelle de Saint-Joseph. II y a
done en tout sept autels, avec le maitre-autelqui est en bois
dor6 et surmontw d'un grand christ peint; il porte un crucifix en Cbene, entour6 de quatre chandeliers de cuivre.
Les autels des chapelles particulieres out chacun deux

Plan de I'dglise de Saint-Lazare.
D'apr4s le plan Jaillot (1763) et la description du procds de canonisation de
saint Vincent (1705). - i. Matrre-antel. - 2. Chapelle de la Sainte-Vierge
dans laquelle on enterrait les 6tudiants. - 3. Chapelle de Saint-Lazare, o& itait
la chisse de saint Vincent et oh en enterrait les seminaristes. - 4. Chapelle
des Saints-Anges, o6h tait inhamn Abelly. - 5. Chapelle de Saint-Pierre. 6. Chapelle de Saint-Jo.eph.- 7. Chapedle de Saint-Oenis. - A et C. Portes
donnant sur rinterieur de la maison. - B. Entree pour le public. - D. Cloitre.

chandeliers en cuivre, avec un crucifix en 6bene et des tableaux representant les saints sous le vocable desquels ils
sont places.
L'6glise est pav6e de petites briques cuites dans presque
toutes ses parties, h l'exception de quelques pierres tombales 6tendues qg et 1l.
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Neuf 6pitaphes se trouvent dans ladite 6glise ; deux dans
la partie supdrieure du choeur, attachdes aux colonnes ;
deux appliquees au mur de la chapelle de la Sainte-Vierge
et cinq au mur de la chapelle de Saint-Lazare; et ces
6pitaphes mentionnent quelques fondations avec les noms
des bienfaiteurs. Une, se trouvant dans la chapelle de SaintLazare, mais du c6t6 de celle des Saints-Anges, rapporte
la donation faite a saint Vincent par M* Claude Chomelle,
conseiller 1.
Sur le premier pilier, en entrant dans le choeur a gauche,
est un marbre noir, pos6 apres la mort de Jean-Franqois
de Gondi (t 1654) et contenant les conditions auxquelles
la maison de Saint-Lazare a 6td donnee a saint Vincent
et aux Pr6tres de la Mission 2.
Sur le pilier en face, le premier a droite en entrant, se
trouve un autre marbre avec la plus belle 6pitaphe du
chaeur, celle d'Adrien Le Bon, dernier prieur de SaintLazare. Elle se termine par ces deux vers :
Dic bona verba Bono; pia dicas ossa quiescant;
Hoc tibi qui dicat, protinus alter erit.
Elle est a de la composition de Jacques de la Fosse, ne

& Paris, prdtre dela Mission, qui a fait plus de trente mille
vers que sa modestie Pa empichc de donner au public, et
que le fameux Santeuil, qui s'y connaissait, jugeait tres
dignes de paraitre au jour 3. a
I. Beatificationis V. servi. Dei Vincentii a Paulo. Processus de
non-cultu (Arch. des Rites).
2. Bibliotheque Carnavalet ou de la Ville de Paris, n* II, 479Epitaphier manuscrit. - PIGANIOLDE LA FORCE, Descriptionhistorique
de Paris,1765, t. III, p. 422. - HuarAur, Dictionnaire historiquede
Paris, t. Ill, p. 395.
3. GxERAIN BRICK, op. cit. - Ipitaphier manuscrit. - PIGANIOL DR
LA FORCE, op. cit.

Onze on-ieaux se trrovaienm dans le cfreur; cinq a La
suite de degr~s do maitre-atei Iusqua la grande porte da
chaejur: trcdis du cvt de IEvangile et trais du c6tE defEpitre- Plusieurs poraient des figures ancicanns et demiefacees. apposees par les anciens chanoines riguiers de
Fordre de Saint-Augustin, qui demeurairnt dans ia maison ; sur dfautres, on lisait simplement les noms et prnoms des personnes qui y etaien enterres.
An milieu du chzur, proche Faigle, qtait a tombe plate
sur laqueile on lisait: q Hicjacet Venerabiits vir Yincentius a Paulo... I
Saint Vincent de Paul ayant iE beatifi par Ie pape
Innocent XIII, le 3 aodut -729,le 26 septembresuivant son
corps fti exhumE en prisence de I'archev6que de Paris et
mis plus tard dans one chisse d'argent plac&e sur f'autel
de la chapelle de Saint-Lazare .
Aux cotls de la tombe de saint Vincent itaient inhumes
ses deux successeurs : M. Almeras, du cote de rEpitre,
avec F'inscription suivante : Hicjacet R. P. Renatus Almeras, CongregationisMissionisSuperior generalis. Obiit
die 2 septembris, anno Dom. 1672,

etatis sua 60 ; et

M. Jolly, du c6te de I'Evangile, avec une dpitaphe semblable.
D'autres supirieurs ont t&inhumes dans le meme choeur,
sans 6pitaphe sur leurs tombes, savoir : Nicolas Pierron,
quatrieme superieur general, mort le 27 aout 1703; Francois Watel, cinquiemesuperieur geniral, d~ d Ie 3 octobre 17o1; Jean Bonnet, sixiime superieur gne&ral, dc6de
le 3 septembre 1733, et Jean Couty, septikme superieur
general, mort le 4 aout 1746 2.
En outre, !e coutumier de Saint-Lazare nous apprend
qu'on enterrait tous les missionnaires de la maison dans
l. Proces de non-cutim. et LastoouaLin, op. cit.
2. Epitaphier manuscrit.

PIGAmOI. oE LA Foac;, HuzTrauT, Tmir-
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1'6glise: a les pretres dans le choeur, les 6tudiants dans la
chapelle de la Sainte-Vierge, les s6minaristes dans la cha-

*1*. I

I

I

i

Ii

Plan de P'6glise de Saint-Lazare, de I'architecte Lefebvre, 6 vendimiaire
an V (27 septembre 1796). (Arch. nat., N., Seine, 2* classe, n" 221).

pellede Saint-Lazare et les frires coadjuteurs dans la nef.
Plusieurs personnages de distinction reposaient aussi
dans P6glise de Saint-Lazare. Ainsi une tombe pres de

- 448 celle de saint Vincent portait : Hic jacet Illustriss. et
Reverendiss. Ludovicus de Bassompierre, Episcopus Santonensis. Obiit ParisiisKalend. Julii, 1676.
Sur une autre tombe qui touchait au degr6 de Pautel on
lisait : HicjacetIllustrissimuset Reverendissimus D. Dom.
NicolausdeSevin Episcopus, Baro, et Comes Cadurcensis.
Obiit Parisiisdie g novembris an. i678 1.
Sur une table de marbre attach6e au deuxijme pilier a
gauche vis-a-vis la chapelle de la Sainte-Vierge, 6tait I'epitaphe d'Antoine Hennequin, seigneur de Vinci 2.
Enfin, Abelly, I'arni de saint Vincent, qui s'6tait retire t
Saint-Lazare sur la fin de ses jours, 6tait enterr6 dans la chapelle des Saints-Anges oi on lisait son 6pitaphe: Hicjacet
Illustrissimuset Reverendissimus D. D. Ludovicus Abelly,
Episcopus Ruthenensis antiquus. Obiit Parisiisdie 4 octobris anno Dom. I 69 , aatatis vero sui 88.
Plus d'un nouvel 6veque aussi tint h recevoir a SaintLazare I'onction episcopale. Ainsi « 1'avque de Dax, Jacques Desclaux, fut sacr6 i Paris, en l'glise Saint-Lazare
de la Mission, le 2 juin i6399 a . Le 27 avril I66ý, c'est
l'eveque d'Oloron, Mgr Armand Francois de Maytie 4, et,
en 1669, Mgr Charles Brulart de Genlis, archeveque d'Embrun, qui se firent sacrer i Saint-Lazare 5.

Apres la beatification. de saint Vincent, on avait fait
ex6cuter par des peintres de reputation, pour 1'eglise de
1. a II avait etd augustin et pridicateur a la ville et A la cour. La
reine Anne d'Autriche, qui le protegeait, le fit nommer d'abord i
l'6v&chE de Sarlat et ensuite A celui de Cahors D.
2. Epitaphier manuscrit. - G. BaicE, op. cit.
3. DUFouncKT, les Landes et les Landais, p. 472. Dax, 189g.
4. HAtrsor, Recherches historiques sur les pays basques, t. II,
p. 158 a 164. Bayonne, 1884. - MENJOULET, Chronique du diocise
et du pays a'Oloron, t. II, p. 277. Oloron, 1869,
5. A. JEAN, lesEviques de France, 168•2-8o , id. 1891,
p. 187.
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5-

Autel oi reposait, dans I'eglise de I'ancien Saint-Lazare, le corps
de saint Vincent de Paul. (D'apres une ancienne gravure).
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Saint-Lazare, onze grands et beaux tableaux, representant
les principales actions de la vie du saint.
Dans la nef dtait le plus grand de tous : FApothdose de
saint Vincent (14 pieds sur io), par le frere dominicain
AnuRE: Vincent montant au ciel et, en bas, les Pretres de
la Mission et Mile Le Gras a la te~e de ses Filles de la
Charit6.
-Le second tableau, A gauche (en se placant en bas
de 'eglise, : Predication devant la Cour, par DE TROY
(1o pieds sur 8 h 9, comme les suivants); du meme c6te,
le troisieme : Mort de Louis XIII, par DE TROY; le quatrieme : Conseil de Conscience, par DE TROY ; le cinquieme : Conferences ecclisiastiques,par DE TROY.
Le premier, a droite aupres de I'autel: Saint Vincent d
la Visitation,par RESTOCT; le deuxieme: les Galeres, par
RESTOUT; le troisieme: Vincent offrant ses pretrespour
le service des soldats, par FERRET, dit BAPTISTE; le qua-

trieme: Pridicationd I'hdpitaldu Nom-de-Jdsus, par frere
ANDR ; le cinquieme : les Enfants-Trouvds, par GALLOCHE,

et le sixieme: Mort du Saint, par DE TROY.
C'est d'apres les dessins de Bonnart que les gravures de
ces onze tableaux ont etz faites par Herisset et Scorin. Elies
ont et6 b'en souvent reproduites et sont aujourd'hui tres
rdpandues dans les maisons des Missionnaires et des Filles
de la Charit6 1.
Dans l'eglise de Saint-Lazare, il y avait, en outre, dans
la nef, a gauche, pres de l'orgue, le Miracle de saint Vincent, par BEAUFORT, peintre du roi 2 .
I. D'ARGEN.ILL•, Voyage pittoresque de Paris, 1778, p. 185.
Plusieurs de ces tableaux sont aujourd'hui conserves i I'eglise paroissiale de Sainte-Marguerite i Paris, dont le premier cure apr6s la
Revolution, M. Dubois, etait lazariste: Saint Vincent i la Visitation,
par Restout; Saint Vincent offraut ses pretres pour le service des
soldats, par Ferret; les Enfants-Trouirs, par Galloche.
L'Apotheose du Saint, par frere Andre, sc trouvait parait-il, en
i83o, dans I'ancienne eglise de Saint-Vincent-de-Paul, rue Montholo-n
Elleestaujourd'hui dans I'eglise de Bourg-la-Reine, pres Paris(i9o5).
2. Tumina•, Guide... a Paris, 1787, t. II, p. 5x8.
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Nous n'avons pas a decrire les fetes de la beatification
et de la canonisation de saint Vincent. Signalons seulement que les recits imprimes parlent de tribunes dans
lesquelles o la reine d'Espagne v et, un autre jour, la communautd des demoiselles de l'Enfant Jesus, de la paroisse
Saint-Sulpice, assisterent a l'office 1 .
Au sac de Saint-Lazare, la veille du r4 juillet 1789, «l'6glise fut le seul endroit de la maison qui fut 6pargnd a.
Apres la R6volution, elle s'ouvrit de nouveau au culte 2,
jusqu'A ce que, tombant de vetustW, elle ait 6et demolie, en
1823. Sur son emplacement, on a elev6 une construction
qui se trouve a gauche en entrant dans la premiere cour
de la prison actuelle de Saint-Lazare.
Jean PARRANG,
Pretre de la Mission.
i.CirculaireduSuperieur gienxral,du 2 novembre 1737.On y lisait
aussi que, pour les f6tes de la canonisation, on avait couvert de quatre
morceaux de tapisseries a le fond de la nef qui effectivement est trop
nue a. Dans cette relation, on parle aussi de la chaire du haut de
laquelle on publia la Bulle.
2. Un arrete du Premier Consul, I la date du 17 florial an X
(7 mai 1802), pour I'Ntablissement des cures et succursales i Paris,
donne comme desservant la succursale de Saint-Lazare a le citoyen
Delaleu . (Arch. nat., AF iv, pl. 354.)

-

452 -

ESPAGNE
MADRID
GUERISONS ATTRIBUEES A L'INTERCESSION
DE LA VENERABLE LOUISE DE MARILLAC
RELATION DE LA GU9RISON

MERVEILLEUSE

QUI A EU LIEU, LE

15 MARS 1905, DANS LA MAISON CENTRALE DES FILLES DE
LA CHARIT9

D'ESPAGNE.

8
Traduitdes Annaes de la Mission, edit. espagnole, ann. 19o5, p. 30 .

La soeur Marie Ferrer et Nin, Agde de vingt-quatre ans,
nde a Barcelone, fille legitime de don Odon et de dona Antonia, est entree dans la communaut6 le 28 mai 1904, et
a pris Phabit des Filles de la CharitI le 13 novembre de la
meme annie. Quatre jours aprbs elle fit une chute qui e.ut
de terribles resultats; en tombant A la renverse elle sentit
un craquement a la ceinture, et dbs ce moment elie eprouva
un si grand malaise g6neral, mais surtout dans le dos et a
la tate, qu'il nelui etait permis que difficilement de se tenir
debout. Elle marcha neanmoins quelques jours; mais, le
25, elle dut se rendre et garder le lit, ne pouvant se soutenir
la tete A cause de la pesanteur et de forts coups qu'elle y
ressentait. Les remedes du mddecin diminuerent un peu
ces souffrances, mais non les douleurs du dos qui augmentaient tous les jours, au point de 1'empecher de se mouvoir,
et quand on la descendait du lit par n6cessit6, ses jambes
ne pouvaient la soutenir un seul instant. Le m6decin
l'examina et d6clara que, par suite de la chute, il s'etait
produit une inflammation et meme une diviation dans
1'6pine dorsale; il employa tous les remedes qu'il avait A
sa disposition sans parvenir A la soulager; au contraire,
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les douleurs devinrent si intenses que la malade pouvait A
peine obtenir un peu de sommeil.
Voyant par la marche de la maladie que la soeur allait
rester paralysee, nous avons appeld un autre medecin, spdcialiste en ce genre d'infirmit6. II examina la sceur attentivement et d6clara que le cas 6tait tres difficile, et qu'A
son avis la malade negu6riraitpas. II ne laissa pas cependant, apres suspension prealable, de lui appliquer un bandage qu'elle porta pendant un mois. Le mal au lieu de
diminuer, alia en augmentant; le sommeil disparut completement, l'estomac se dirangea a tel point qu'il ne put
garder aucune nourriture, les vomissements devinrent tres
frequents et il y eut mnme des vomissements de sang; A
tout cela vint s'ajouter une retention d'urine, avec ses
souffrances atroces, qui rendit necessaire l'usage de la
sonde. A la vue de cet etat, le mddecin r6solut d'enlever
le bandage; il le fit et se retira avouant son impuissance.
Depuis quelque temps, nous demandions a Notre-Seigneur, par I'intercession de la vendrable Mere Louise de
Marillac, la guerison de notre bonne et bien aim6e soeur ;
mais 1'appreciation du docteur aviva notre foi, et nous
fimes trois neuvaines successives A la venerable Fondatrice, commengant la troisibme avec le desir que le medecin ordinaire declarit aussi la maladie incurable, afin que
la guerison, si nous l'obtenions, fdt regardee comme miraculeuse et pot servir A la b6atification que nous d6sirons.
11 en fut ainsi.
Alors, suivant le conseil de notre soeur visitatrice, nous
en commencqmes une autre qui devait se terminer le 15,
anniversaire de la mort de la Venerable, et I'on recommanda a la communaut6, pendant ces neuf jours, de faire
une priere speciale A I'intention que nous venons d'indiquer. Le 14, on renouvela la recommandation, et Pon
appliqua a la malade quelques reliques de la V6n6rable,
en particulier un petit morceau de la chemise qu'elle por-
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tait a sa mort; on I'habilla, on la mena au choeur dans un
fauieuil A roulettes. L'infirme assura qu'elle n'avait jamais
tdcplus mal que ce jour-li et qu'elle n'avait pu entendre
la messe avec attention, a cause des douleurs qu'elle ressentait. On la ramena au lit oh elle resta comme en lethargie; revenue a elle-meme, elle sentit la ndcessite de
descendre du lit. Les souffrances qu'elle 6prouva, a ce
moment, furent terribles ; elle sentit une oppression
extraordinaire, comme si on lui avait presse fortement la
colonne vert6brale avec une pierre. Elle pria I'infirmiere
de se retirer, elle essaya de se lever et y r6ussit, la douleur
ayant disparu comme par enchantement. L'impression qui
la saisit alors fut si grande qu'elle s'ecria comme hors
d'elle-meme : a Est-il possible que Notre-Seigneur me
fasse cette faveur ' n Elle demanda ses v6tements et se mit
A faire usage de tous ses membres avec une extreme facilit.
.
Graces & Dieu, la soeur continue d'aller bien et suit le
train de la communaut,6
Documents relatifs d cette gudrison.
I

Je certifie que, le 9 decembre I9o4, on m'a present6 dans
l'infirmerie de la maison centrale des Filles de la Charite,
la soeur Marie Ferrer et Nin, Ag6e de vingt-quatre ans,
celibataire, nee a Barcelone, laquelle avait souffert, dans
a maison de Santa Cruz, de Carabanchel, oh elle avait td
Iplacee, une chute qui la laissa assise sur le sol.
Elle n'a aucun ant6ecdent pathologique de famille on
her6ditaire ; elle etait bien ddveloppee, assez forte, et, avant
le traumatisme, toutes ses fonctions etaient physiologiques.
Je la trouvai au lit, couch6e sur le dos, la seule position
qui lui fat possible, se plaignant de douleurs tres vives
dans la region lombaire, d'insomnie, de vertiges, de bruits
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intercraniens, de nausees, de vomissements, dont quelques-uns de sang, de dysurie et meme de retention d'urine,
de par6sie intestinale, d'impossibilit6 complete a se tenir
debout; le sympt6me qui la dominait par son intensit6 et
son caractere continuel etait la douleur qui 1'empichait de
dormir.
Diagnostic.Je lui ai trouv6 la face contractee par la douleur qui s'irrite au toucher, localisee dans l'espace de la
dernitre vertebre dorsale et de la premiere lombaire, douleur qui ni dans le principe, ni plus tard, n'a pu &tre calmee, par aucun des nombreux moyens dont on a fait usage,
tant par la voie buccale que par la voie sous-cutanee, et
n'a pas permis de produire le sommeil. Je reconnus aussi
la paresie des organes abdominaux, l'intolerance de 'estomac, meme pour le lait, les vomissements de sang (ceci
par action r6flexe), la diminution de chaleur et de tonicit6
musculaire des extr6mitis inferieures, le pouls et la respiration presque a 1'6tat normal. Aprbs avoir explor6 la region lombaire, cause ou motif de tout ce syndr6me, a
defaur de radiographie je constatai, au toucher, une ddviation des apophyses spinales des deux vertebres mentionnees, l'irritation de la douleur localis6e; ce qui m'amema
i regarder cette affection, comme une affection de my&tithe par compression, causee par la luxation de deux vertebres et de nature traumatique. Avec ces donnees, ii m'a
6t6 facile de la distinguer de tout ce qui pouvait avoir relation avec elle et 6tre de celles qu'on appelle polyamorphes.
Cours. - 11 a 6et toujours le meme, s'aggravant par
l'intensitd toujours croissante des sympt6mes, particulierement de Finsomnie, de la douleur et des gastrorrhagies.
Pronostic. - Des le premier instant j'ai regard6 cette
lesion comme tres grave, et si la cause, I'Age de la malade,
le manque de maladies h6r6ditaires ont pu me donner
quelque espoir de guerison, je I'ai perdu en voyant l'impossibilitd de soulager l'infirme, non seulement par mes pro-
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pres movens, mais aussi par ceux employes par un tres
digne collcgue pendant plus d'un mois.
Traitement. - Tout le traitement, tant exttrieur qu'int~rieur. avait pour but de rendre aux vertebres leur position
normale, de calmer la douleur et de procurer le sommeil:
ce fut en vain. C'est pourquoi j'ai declare aux suprieurs
que, vu le caractere grave du mal, sa longue durze et les
grandes energies perdues, cet etat aurait un triste dnouement et se terminerait fatalement par la mort.
Terminaison.- Le i5 mars, a huit heures du matin, au
moment oh je passais la visite de l'h6pital, la malade qui
6tait incapable d'aucun mouvement ressentit une douleur
plus intense que jamais, accompagnie d'une lgegre lipothymie de quelques minutes. Revenue a elle-mcme, elle
demanda qu'on l'aidAt a s'habiller et a se lever, ce qui lui
fut accorde. Alors elle se mit A marcher comme si elle
n'avait jamais 6tt malade; I'estomac supporte toute espece
d'aliments, toutes les fonctions s'executent regulierement.
Impossible de rendre mon Etonnement; je vois ce qui se
passe et je demeure dans radmiration, ne pouvant m'expliquer scientifiquement comment cette jeune fille a pu supporter une telle souffrance et si longtemps, comment tous
les sympt6mes ont disparu sans prodrome de mieux, comment, ayant perdu tant d'energie musculaire, elle peut
faire toute sorte de mouvements, repondre a tons ceux qui
la filicitaient pour sa guerison subite et incomprehensible,
ne lui restant, hors la faiblesse, aucune trace de son mal.
En foi de quoi, en timoignage de mon intervention
journaliere dans le cas precit6, et comme preuve de la
verite, je signe le present certificat, pour que l'on en fasse
lusage que I'on jugera k propos.
Madrid 26 mars, 19o5.
Signe: Joseph GALLUD et MOLINA.
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Je certifie que le 12 janvier dernier je fus appel6 au noviciat des Filles de la Charit6 pour y voir la soeur Marie
Ferrer et Nin, nde a Barcelone, Agde de vingt-quatre ans,
laquelle, le 17 novembre de l'ann6e passe (i9o4), avait fait

une chute qui la forcait a garder le lit, ne pouvant se tenir
debout et souffrant de fortes douleurs dans la partie lombaire.
Ayant examine la malade et trbs soigneusement l'6pine
dorsale, j'ai pu reconnaitre une legere deviation des apophyses epinieres de la douzitme vertebre dorsale et de la
premiere lombaire, deviation qui faisait supposer une
luxation des deux vertebres, laquelle determinait une compression de la moelle 4piniere, source et origine de 1'ensemble des sympt6mes que presentait la malade, et des
souffrances qu'elle endurait, j'aime a le dire, avec une parfaite resignation.
Je demandai aussit6t une consultation avec le midecin
renomm6 de la maison, mon ami le docteur Gallud, laquelle eut lieu le 13 janvier dernier. Apres le brillant
expose qu'il me fit de tous les moyens th6rapeutiques
employes depuis le jour oi il se chargea de la malade
(Io d6cembre 19o4), pour combattre cette terrible affection... etc., etc..., je lui proposal, et il accepta, d'employer
les moyens de la chirurgie, commengant par un bandage
Sayde qui fut applique, apres suspension prdalable, le
25 janvier 19o5. II a produit peu d'effet, ou plut6t au-

cun, pendant les trente-cinq jours que la malade le porta,
puisque les fortes douleurs de la region lombaire, I'insomnie, la dysurie, la constipation continuaient et que
persistait la paralysie complete de la sensibilitd et motilitd des membres inf6rieurs. En revanche, les vomissements devenaient pires; elle rejetait, non seulement les
aliments, mais meme du sang liquide. Dans cette triste
situation j'abandonnai la soeur Ferrer aux bons soins et
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a la direction unique delmon distingu6 collegue, M. Gallud; et par lui et par les soeurs j'avais des nouvelles de la
malade, qui, au lieu d'aller mieux, voyait son etat empirer de jour en jour, faisant presager un d6nouement fatal
et non loignt, car la patiente ne s'alimentait pas, vomissant toujours la petite quantite de lait et d'eau de Vichy
qu'elle prenait. De plus, elle avait une gastrorrhagie continuelle et n'avait pas reussi, pendant toute sa maladie,
pas m6me par les moyens artificiels, i se procurer quelques instants de sommeil.
D'apres ce que j'ai observe moi-m&me, et les nouvelles
qu'on me donnait de la sceur Ferrer, j'avais la conviction
que c'etait un cas perdu, completement incurable, et surtout qu'elle ne pourrait jamais marcher.
C'est pourquoi, lorsque le jeudi, 16 du courant, je fus
appelW an noviciat des Filles de la Charit6, et que la visitatrice et les autres sorurs me presentmrent la sceur Marie
Ferrer, marchant comme si elle n'avait jamais 6td malade,
tres contente, tres heureuse, j'avoue que mon etonnement
fut A son comble et que, si je ne l'avais eu sous les
yeux, je n'aurais jamais cru un fait aussi surnaturel.
Pour satisfaire une curiosite bien naturelle et lIgitime,
j'ai demand la permission d'examiner de nouveau la sceur
Marie, ce que je fis le 24 mars 19o5, et malgr6 16tude
detaillee de la colonne vert6brale, je n'ai pu trouver la deviation des apophyses de la douzieme vertnbre dorsale et
de la premiere lombaire, ni reconnaitre la moindre sensibilit6 dans toute la region qui etait auparavant le siege
des douleurs les plus aigues.
Voili ce que je puis affirmer loya!ement, d'apres mon
savoir et mes connaissances, sur ce cas merveilleux de clinique.
Madrid, 26 mars 1905.
Sign,: Dr AURELIO DEL Rio v MozAs.
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OBTENLE

VENERABLE

PAR

LOUISE

L'INTERCESSION
DE MARILLAC

Traduit des Anales de la Mission, 6dit. espagnole, ann. 1905, p. 407.

Nous lisons dans le Journal de la Rioja, la relation suivante qui fera, sans doute, beaucoup de plaisir aux deux
families de l'ap6tre de la charite, saint Vincent de Paul,
lequel a dirigd, pendant tant d'ann6es, la vdnerable fondatrice des Filles de la Charit6, dans les sentiers de la perfection chrdtienne.
* Gabrielle Arce, clibataire, Ag6e de vingt-cinq ans, a6e
A Santo Domingo de la Calzada, fille de Valentin Arce et
Orsati, entra a I'hopital de cette ville le 22 novembre 1898,
souffrant d'une affection rhumatismale.
KQuelque temps aprbs,elle sentit,dans la partie gauche
ant6rieure de la cavitd abdominale, une tumeur qui prit de
telles proportions, que les mddecins de 'etablissement
jugerent que r'extirpation en 6tait n6cessaire. Dans respoir
que l'opdration se ferait avec plus de chance de succes a
Madrid, la maladey fut envoyde A l'h6pital dit a de la Princesse .. Les madecins de cet 6tablissement, aprbs un examen attentif, jugerent que l'operation 6tait extr6mement
dangereuse, et craignant un rdsultat fatal pour la malade,
ils ne 1'opder'rent pas.
a De retour a son premier h6pital, le 24 juin 19o0,
la
patiente souffrit une paralysie g6ndrale qui lui fit garder
le lit qu'elle n'a pas quitti un instant jusqu'A ce jour.
a Durant ce laps de temps, lamalade souffritde derangements constants, spdcialement dans l'appareil digestif et
urinaire, affectant parfois I'appareil respiratoire et le systeme nerveux. Et, pendant ces derniers mois, son 6tat s'aggrava tellement qu'elle requt deux fois l'extreme-onction.
Les m6decins en titre de cette ville, Dr Edmond Cortazar
et D' Toussaint Bueno Roqu6s, charges de l'h6pital, ju-
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geant la maladie completement incurable, limitaient leurs
soins i soulager un peu et a rendre supportable la penible
situation de la malade. Celle-ci, dans la nuit du 5 an 6
juin 1905, se trouvait donedans l'6tat que nous venons de
dire, savoir avec une paralysie ginerale et une tumeur
charnue tres dure et tres grosse, dans la cavit6 abdominale, sans avoir eu defication, sdcretion d'urine, ni transpiration durant cette nuit, ni pendant les quatorze jours
anterieurs.
a Apres I'histoire clinique de cette maladie tres grave, et
meme incurable, au jugement des mddecins de cette ville,
rendons compte des circonstances extraordinaires qui ont
precede et accompagnd la gu6rison merveilleuse de Gabrielle Arce. La soeur Prima, supirieure des Filles de la
Charit6 chargees du soin de l'hopital de cette ville, alla
faire sa retraite annuelle a la maison centrale de Madrid.
La, elle vit une sceur de la m6me communaute, qui dans
une chCte, avait souffert une lesion trbs grave, dans 1'Npine
dorsale, et dont elle obtint la guerison radicale par l'intercession de la venYrable Louise de Marillac; de retour Asa
maison, la sceur Prima raconta cette guerison merveilleuse
Sses compagnes et aussi a Gabrielle qu'elle exhorta i demanderA Dieu par la memeintercession, son retour la sante.
a La malade acquiesqa, et a l'aide de la soeur Denise,elle
commenqa une neuvaine en l'honneur de la Venerable
Fondatrice; telle 4tait la foi de toutes deux que ie 6 juin
Gabrielle serait guerie, que celle-ci, le dimanche 6 courant, dit a une vieille dame, nommee Valkrie qui la visitait :
a - Mardi je serai compltement guerie.
c - Oui, repondit Valerie, quand je recouvrerai Ia vue,
a

toi, tu seras guerie. n
a Dans la nuit du lundi an mardi, quand minuit sonna,

la sceur Denise dit a Gabrielle:
S-Allons! fais un effort pour voir si tu peux te remuer.
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-- Je ne puis pas, dit la malade.

a La sceur insista, disant :
a - C'est que tu n'as pas la foi.
S--J'ai la foi, dit Gabrielle, mais je ne puis me mouvoir.,
SA quatre heures du matin, la sceur Denise alla prendre
son repos, et Gabrielle lui dit alors:
S- Quand vous vous lverez, je serai guerie.
a Le m6me jour (6 juin 1905), a six heures moins le quart,
les sceurs allbrent, comme de coutume, reveiller les malades et leur offrir l'eau benite; Gabrielle etait immobile.
SA six heures precises,au moment oiiGabrielle finissait
ledernier Paternosterde la neuvaine Ala venerable Louise
de Marillac, la paralysie cessa subitement et 1'6norme
tumeur du ventre disparut sans laisser aucune trace. Gabrielle appela les sceurs, leur demandant ses vetements
pour s'habiller.
SCommela soeur Denise, qui tait la seule au courant de
la neuvaine qu'on faisait pour la gudrison de Gabrielle,
reposait en ce moment, les autres soeurs, A l'appel de la
malade, dirent qu'elle etait devenue folle et coururent i
elle, craignant qu'elle ne tombit du lit. Quel ne fut pas
leur 6tonnement quand elles la virent assise! Elles lui
procurkrent immediatement les v4tements d'une jeune
fille qui venait d'entrer chez les Sceurs de Saint-Vincent,
car ceux de la malade avaient &t6 ronges par la teigne;
Gabrielie s'habilla toute seule, alia a !a chapelle et y entendit la messe A genoux. Grande aussi fut la surprise des
seurs et du chapelain quand ils la virent assister au saint
sacrifice.
a Pendant tout le temps qu'elle resta paralysde, Gabrielle
ne s'6tait nourrie que de lait, de vin, de biscuits et d'un
peu de bouillon au tapioca. Aujourd'hui, apres la messe,
elle prit du chocolat et le boulanger n'ayant pas encore
apport6 le pain frais, elle mangea du pain dur, comme si
elle avait toujours et6 en bonne sante.
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( La nouvelle de sa gu6rison radicale et instantanee se
repandit rapidement en ville, et les premiers surpris furent
les medecins, MM. Cortazar et Bueno. Le premier qui
6tait de service ce jour-la, en passant la visite du matin
disait: « Je dois me faire une extreme violence pour me
a rendre a 1'evidence de la gu6rison de Gabrielle. * En apprenant la nouvelle dans la rue, M. Bueno courut a I'h6pital, et y constata la guirison, qu'il ne pouvait croire.
SL'h6pital fut visite hier presque par toutes les personnes de la ville, et, A I'heure oh j'y suis resti moi-meme,
dix heures et demie, plus de deux cents personnes pressaient de questions et harcelaient matiriellement Gabrielle
Arce, qui, debout, sans manifester la moindre fatigue,
rkpondait d'une maniere satisfaisante Atous ses interlocuteurs.

a En ma presence, le m6decin Jules Caballero lui ordonna
d'unir les bras et les jambes, et elle le fit avec la mmem
aisance que si elle en avait toujours eu l'usage r6gulier;
palpant ensuite les articulations, il les trouva dans un 6tat
parfait.
a A cinq heures du soir, les m6decins Caballero et Cortazar la soumirent a un examen minutieux et trouverent le
wentre dans un 6tat naturel, sans ride, strie ni aucune marque de 1'6norme tumeur qu'elle avait eue pendant quatre
ans. Ils lui firent des pressions A l'endroit de la tumeur
sans lui causer la moindre souffrance et d6clarerent que le
ventre 6tait dans son 6tat normal. Qu'est devenue cette
volumineuse tumeur? Les mkdecins affirment qu'on ne
peut expliquer sa disparition instantan6e.
a Si la disparition de la tumeur de la manibre que nous
venons de dire est prodigieuse, ce qui ne 'est pas moins,
c'est qu'une femme qui a garde le lit quatre ans moins
quinze jours, ne se nourrissant que de liquides et souffrant
de derangements intdrieurs constants, se lve et soit tout
un jour, sans repos, a ropondre aux questions d'une mul-
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titude; qu'elle marche, s'agenouille, mange parfaitement,
tout cela sans la moindre gene rappelant un etat de
prostration si long et si continuel.
a Est-ce un miracle que Dieu a opere en honneur de sa
venerable servante Louise de Marillac ? L'Eglise le dira i
son heure avec la certitude qu'elle donne a ses d6cisions.
Pour nous, et m6me pour des hommes verses dans les
sciences medicales, c'est un fait qui,r6unit tous les caracteres du surnaturel.
c La superieure et le chapelain des Filles de la Charite de
cette ville, se sont adresss i 1'Excellentissime Archeveque
et ont porte ces choses a sa connaissance, afin que, s'il le
juge opportun, il fasse ouvrir une enquete canonique pour
preciser et prouver le fait en question.

ITALIE
Lettre de la sceur MAUCHE, Filge de la Charite, visitatrice
de la province de Toscane, j la tris honoree Mere
KiEFFER.
Sienne, 12 juillet 1905.

MA TRks TONOn~E ARs,

La grdce de Notre-Seigneursoit avec vous pourjamais!
Je suis certaine que votre coeur maternel sentira profondement le contre-coup du terrible accident arrive a Fermo
cette semaine, et dont le recit fait couler nos larmes de
tristesse, et en m6me temps de reconnaissance. Voici ce
que m'ecrit la soeur superieure du Ricovero (hospice), ma
sceur Rossi:
a Dimanche 16 courant, fete de Notre-Dame-du-Mont-
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Carmel, se disait la messe dans notre chapelle, Acinq heures. Ma sceur Coupy, de 'orphelinat, et deux de sescompagnes, y vinrent assister avec nous. Au dernier Evangile,
nous etions debout, lorsque, tout d'un coup, nous entendons un fort roulement interieur partant comme de dessous
terre. Sans avoir le temps de penser A ce que cela pouvait
etre, nous sentons le terrain s'ouvrir sous nos pieds: le
chanoine qui celebrait la sainte messe, 1'autel, puis les
soeurs et les nombreuses ricoverate (filles hospitalisees)
qui se trouvaient dans la chapelle, tous, nous sommes precipites au milieu des materiaux et des banes, jusqu'a ce
que nous soyons arrives dans une cave, oi nous nous
arr&tames a une profondeur de 20 metres. La scene et
1'epouvante ne peuvent se decrire. Nous pensions toutes
devoir mourir ! Les soeurs purent sonir de ce labyrinthe,
je pourrais dire, miraculeusement, car sans un miracle de
Notre-Seigneur, et sans I'aide de saint Vincent (dont le
tableau est demeure seul accrochi au mur de la chapelle,
avec les deux cierges qui n'ont cesse de briler jusqu't la
fin) nous n'aurions certainement pas etd sauv6es.
Mais, celle qui, plus que tout autre, doit admirer le
secours de Dieu, c'est ma soeur Faltorini, qui se trouvait
pros de l'autel, pour y repondre h la sainte messe. Precipitee dans un lieu oh elle etait chargee de mat6riaux, elle
y demeura ensevelie depuis cinq heures et demie jusqu'a
huit heures et demie oh I'on put enfin 1'en retirer. Le
pretre celebrant fut aussi retire sain et sauf. Mais les
pauvres victimes ont 6te nos chores filles hospitalisees!
Nous avons eu, helas! seize mortes et trente blessees,
parmi lesquelles quatre sont dans un etat tres grave.
C'est une chose qui fait trembler, seulement A la raconter. Je ne puis vous en dire plus long, ma respectable
Soeur, vous devinez notre douleur A la vue de ces pauvres
cadavres ! Notre maison semble une ambulance; heureusement que nos soeurs, arrachees au peril, comme moi,
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ont pu avoir force et courage dans un tel malheur. NotreSeigneur n'a pas voulu nous laisser seules, et le saint
ciboire bouleversd par les materiaux a et6 trouvd dans les
decombres intact et encore fermi, comme si notre bon
Jesus voulait nous dire que, quelle que soit notre doulcur
il restait pour nous consoler!
Sienne, juillet 19o5.

Je viens de voir l'une de nos sceurs superieures de Fermo
qui m'a donne de nouveaux details, et ma Soeur assistante
qui est allee temoigner a nos chores sceurs notre affectueuse
compassion, m'dcrit que I'on est effrayd a I'idee du gouffre
dans lequel s'est fait cet affreux effondrement. La chapelle
se trouvait construite au-dessus d'un vaste magasin du
Mont-de-pidt6, qui reposait lui-meme sur une cave profonde. C'estla vorte de cette cave qui s'est affaiss6e, entrainant avec elle les colonnes qui soutenaient le pav6 de la
chapelle. Les deux etages se sont donc effondres ensemble.
Les survivantes ont pu echapper grace A une jeune personne de l'hospice, qui grimpant sur l'une de nos sceurs,
a pu arriver &ouvrir une issue de la cave rest6e providentiellement mal fermie. C'est ainsi qu'elles n'ont pas 6t6
asphyxiees, et ont pu sortir pour appeler du secours.
Quant a ma soeur Faltorini, qui est restee trois heures
sous les decombres, elle assure que si elle n'a pas etE etouffee par le torrent de poussiere, c'es t grace A sa cornette qu
preservait son visage et lui menageait un peu d'air. Elle a
ete retrouvee environnee de cadavres: elle etait ployee sur
les genour, assise sur les talons, la tate baissee jusqu'a
I'estomac, et ne pouvant meme pas remuer une main, tandis qu'on marchait sur sa tete demeurant cachee par le
debris, et qu'elle sentait le froid glacial des corps qui la
touchaient. Toute la population de Fermo a et&profondement impressionnee.
On a 4t6 emu de la pauvre soeur Malizia (r'une des
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s ceurs de I'orphelinat de gargons venues pour entendre la
sainte messe). Elle sortait du souterrain, pAle, defiguree et
tout ensanglantde par les ecorchures, lorsqu'elle se retourna pour entrer de noiveau dans le gouffre en criant: La
mia Superiora!... (ma Scur Sup6rieure 1) On a essayd en
vain de lui persuader de penser i elle, notre cbhre sceur a
voulu rester dans les decombres jusqu'a ce que I'on ait pu
d 6couvrir et sauver la bonne soeur Coupy, Ag6e de soixantetreize ans, accroch6e a des morceaux de poutre. I1 me
semble que notre v6enrable MWre, qui nous a tant recommand6 I'union entre nous, aurasouri &ses filles du haut du
ciel.
Les pauvres bless6es vont mieux en general et semblent
se remettre ; cependant, il y en a une A qui on a dO amputer la jambe, et une aunre qui a la peau de la tte entierement emporite. Eles sont encore Al'b6pital.
Une autre circonstance consolante est que le prdtre,
tomb6 lui-mnme avec les pauvres victimes, mais demeur4
sain et sauf, pouvajt ~leyer a main pour absoudre et benir.
Des soupirs d'esperance.et de resignation rppondaient a sa
v oix. Ces cheres ames ont du 6tre bien accueillies au ciel
par la famille de saint Vincent qui est lI seule qu'elles
avaient connu sur la terre. Qt'elles intercedent maintenant pour nous.
SCeur M.AUcHI.
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POLOGNE
PROVINCE DE VARSOVIE
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(1904).

(Suite i)
Nous avons laissd nos soeurs le I" juillet a Myssowaia,
oh aprbs avoir traverse le lac Baikal, elles avaient un
jour d'arret, pour reprendre ensuite le chemin de fer. Les
huit jours qui leur restaient encore A passer sur le train
devaient etre plus penibles que le voyage d'un mois qu'elles
avaient ddji fait. Tout d'abord, elles etaient privees de
la consolation d'entendre la sainte messe ; M. I'aumnnier ne pouvait pas la dire a cause de l'exiguit6 du compartiment qui leur tait donnd. A partir de la station de
la Mandschouria, elles n'ont pu avoir qu'un wagon de
troisieme classe, oh on etait bien a l'etroit; et les dernieres
nuits ont ete tres fatigantes. II leur a fallu se dire :

A la

guerre comme a la guerre s, et s'encourager par lapensee :
STout pour Dieu! ,
Le io juillet, enfin, la division sanitaire de Saint-Vincentde-Paul de Varsovie arriva a Kharbine. Plusieursfamilies
polonaises, se trouvant, par leur position, Am6me de rendre de grands services a leurs compatriotes, s'dtaient entendues d'avance pour loger chez elles tout le personnel jusqu'a I'organisation de l'h6pital et attendaient a la gare
1'arrivee du train. M. Roman, vice-gouverneur de Kharbine, et Mne Roman, nee Konarska, emmenerent nos
soeurs dans leur maison, mettant A leur disposition un
I. Voyez ci-dessus, p. 220o.
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salon et une grande chambre oh cinq lits 6taient tout prats,
les priant de se considerer comme tout i fait chez elles.
Une lettre de la sceur Thirese, qui a la conduite de la
petite famille en Extr6me-Orient, dat&e du 19 juillet et
adressee a nos soeurs de Varsovie, nous ayant &t6 communiquee, nous dira les impressions de leurs debuts a Kharbine:
a Vous avez su qu'h notre arrivie, nous avons trouv6
un gite chez M. et Mme Roman, ils sont tres bons, fort
hospitaliers et nous ont traitees comme des princesses; nous
y 6tions vraiment trop bien. Ce long repos et tout le confortable que nous y trouvions, nous bumiliaient et nous genaient; aussi huit jours apres nous quittimes cette digne
famille, malgre les instances qui nous furent faites de rester jusqu' r'ouverure de I'h6pital.
* Noussommes en ce moment a Kharbine-Vieille,dansun
petit h6tel oh nous avons lou6 trois chambres et une petite
cuisine. Une de ces chambres nous sert de chapelle oh nous
avons la messe tous les jours, monsieur I'aum6nier 6tant
venu loger dans le meme h6tel, ainsi que le jeune mddecin
M. Lubienski. Les deux autres messieurs et nos bons infirmiers sont encore 1, oh on leur avait offert 1'hospitalite.
a Aujourd'hui c'est la fete de saint Vincent. Faut-il
l'avouer ? le cceur sent beaucoup trop vivement que nous
la cel6brons dans un pays etranger, si loin de vous toutes;
et pourtant, dans 'intime de I'Ame, il y a un sentiment de
paix, de joie meme qu'il serait difficile d'exprimer ; nous
sentons que nous sommes ici par la volonti de Dieu, pour
son amour uniquement! Ne devons-nous done pas compter sur une protection toute particuliere de notre bienheureux Pere pour nous apprendre A accomplir cette
volont6 adorable sans faiblir 1 Nous sommes ses filles et
notre oeuvre est sous son patronage. J'ai cherche t orner
le mieux possible notre petit oratoire, mais ici il n'y a pas
de fleurs; il a fallu nous contenter de bouquets de verdure.
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Nous avions apporte avec nous un petit reliquaire avec
une precieuse relique de notre saint Fondateur; nous l'avons pose sur le cher petit autel; il fait si bon prier a ses
pieds. •
a Ni la sant6, nila bonne humeur ne nous font defaut,
grace a Dieu; toutes ces frayeursqu'on nous inspirait a Varsovie se sont dissipees A peu pres le long du voyage, et sur
les lieux, le reste s'est evanoui. Si ce n'6iait pas ces pauvres
Chinois avec leurs longues tresses jusqu'aux talons, souvent i peine vetus et malpropres a l'impossible, ces chariots
traines par des mulets et des Anes, nous pourrions nous
croire en Pologne dans quelque ville de province. Au lieu
du russe, nous apprenons ici le chinois et nous savons
deji pas mal de mots. Nous ignorons ce qui nous attend
dans l'avenir, mais pour le moment rien ne nous fait craindre la famine; les vivres sont A peu pres au meme prix
qu'a Varsovie, seulement le beurre et le lait ne sont pas
connus ici. Amon avis, nous devrions A present tout acheter et conserver nos provisions pour les moments difficiles
que nous pourrions bien avoir...
Ma soeur Marianne ajoute quelques mots A cette lettre :
& ... Notre-Seigneur est bien bon pour ses petites
servantes; il nous fait toucher du doigt A chaque pas, avec
quel amour il veille sur nous. Jusqu'au Baikal, pendant
un mois, deux fois seulement nous avions manque la messe,
et rien ne nous emp&chait de faire r6gulierement nos exercices de piet6, quoique souvent nous 6tions forcees d'en
changer les heures. II est vrai que les huit derniers jours
c'etait bien different; mais ne fallait-il pas sentir un peu
que nous allions a la guerre? Maintenant tout est oublie;
nous sommes parfaitement reposees, tres bien portantes et
toujours bien gaies. Nous attendons avec impatience
l'heure de nous mettre A l'oeuvre; mon office est tout design6 : la buanderie et la lingerie; je dois aussi aider ma
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soeur Therse a la pharmacie et parler le russe avec les
autorites militaires qui visitent les h6pitaux. J'ai quelques
occupations accidentelles, comme la pr6paration des enfants a la premiere communion; ce seront, sans doute,
souvent de grands enfants, comme en ce moment par exempie, ou j'ai une neophyte japonaise qui se prepare au
bapteme et qui doit se marier apres l'avoir requ; heureusement elle sait le russe, nous pouvons nous entendre
ainsi. Bien que nous n'ayons pas encore de blesses a soigner, nous sommes toutes tres occupees, car il y a bien a
coudre, tant de choses i preparer pour l'6pital; nous n'avons pas le temps de nous ennuyer... x
Un extrait d'une lettre de M. Roman, vice-gouverneur,
adressee a ses amis a Saint-Petersbourg et venue entre nos
mains, vous fera connaltrel'impression produite par l'apparition des cornettes dans la capitale de Mandchourie :
a... I y a quinze jours notre division sanitaire de
Saint-Vincent-de-Paul de Varsovie est arrive avec cinq
Sceurs de Charite. Jusqu' la decision d6finitive du lien
oh elle sera fixee, nous nous sommes entendus entre amis,
pour loger tous les membres de notre colonie polonaise;
nous avons eu en partage nos Sceurs de Charite, i la disposition desquelles nous fOmes heureux de mettre deux
chambres. Les huit jours qu'elles ont passes chez nous se
sont ecoulds avec la rapidite d'un eclair, tant nous etions
heureux de les posseder. Tous les jours M. I'aum6nier
de la division sanitaire disait la sainte messe sur notre
galerie. Ce que le coeur eprouvait assistant a cet adorable
sacrifice offert dans notre maison, si loin de notre pays,
apres avoir et6 prives presd'unan de toutes les ceremonies
religieuses, je ne saurais lexprimer! mais Dieu Pa vu; if
connait notre reconnaissance pour ce bonheur qu'il a voulu
nous procurer. - Nos Soeurs de Chariti, toutes les cinq,
se sont montrees tres simples et faciles dans leu maniere
d'etre: d'un maintien grave, mais sans bigoterie ; toujours
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gaies, ou pour mieux dire d'une sorte de s6ernit6 qui rejaillissait sur leur figure et exerqait une heureuse influence
en communiquant un sentiment de paix qui dlIve lPme
plus haut! Leurs cornettes blanches produisent ici un
tres heureux effet; mais tous ne comprennent pas encore,
que si elles ne peuvent dviter certaines relations avec le
monde, elles n'appartiennent cependant plus au monde,
que ce sont des personnes consacrdes a Dieu qui ont une
regle, A laquelle elles tiennent, qu'elles ne peuvent pas
vivre par consequent selon leur fantaisie, comme les Sceurs
de la Croix-Rouge; il en resulte quelquefois des froissements d6sagreables; ainsi, Mme la generale Horwat, qui
les avait invitees &un dejeuner qu'elle voulait donner chez
elle en leur honneur, ne pouvait pas comprendre, ni pardonner qu'elles aient refuse d'accepter son invitation...
Mme Horwat est francaise, pieuse et tres bien l6eve ; c'est
une excellente personne, digne de toute estime. Nos cinq
sceurs, accompagndes de Mme Roman, lui ont fait une
visite pour ticher de lui faire agrder leurs excuses, en lui
exposant qu'il n'y avait pas de mauvais vouloir de leur
part, mais que c'est opposde Ia regle qu'elles doivent observer fidelement ; tout s'est arrangi pour le mieux;
Mme la G6n6rale est a present une zdl6e protectrice de
l'ambulance... P
Apres I'arrivee de la division sanitaire de Saint-Vincent
de-Paul, en Extreme-Orient, il a fallu quelque temps pour
son organisation detinitive. Le r6ie d'ambulance volante
qui lui avait dt6 attribud h Varsovie, afin de suivre l'armee
pour recueillir les blesses et leur donner les premiers soins
parut tres difficile, en pratique, et peu utile. On s'est bientbt convaincu qu'un h6pital stable, convenablement organis6 pour assurer les soins d6vou6s aux pauvres victimes
incapables de continuer la lutte, mais que l'on peut cependant sauver de la mort, et mettre mime en 6tat de retourner sur le champ de bataille, aurait un but plus l6ev6 ct
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plus consolant par ses r6sultats. Cette dcision itant arretee,
il a fallu choisir 1'endroit oh l'on fixerait cet h6pital. Pour
cela 1'entente avec les autorites militaires et celles de la
Societd de la Croix Rouge fut indispensable. - Le terrain
de la guerre 6tait vaste; il y avait a choisir entre DasiTchav, Haitchav, Lavian, Moukden, Tieline et beaucoup
d'autres; la Societe de la Croix Rouge le d6sirait surtout
a Lavian on dans les environs. M. le comte Orlowski,
chef de la division sanitaire, aussi d6voue etactif qu'habile
diplomate ne perdit pas son temps. Les tWlIgrammes et les
lettres ne le satisfaisant pas, il se rendit en personne a
Lavian oi residaient tous les grands personnages, dont
quelques-uns lui etaient connus, et apres avoir tout bien
examine, combine, calcule, il conclut que Kharbine offrait
le plus de securite et d'avantages, et obtint l'autorisation
d'y fixer son aeuvre. C'est un point central oi aboutissent
tous les chemins de fer de la Mandchourie et qui devait
necessairement, sous peu, devenir le siege principal des
administrations et le centre de I'Nvacuation des malades
II s'agissait encore de trouver un local convenable, ce qui
n'6tait pas non plus facile. La jeune capitale de la Mandchourie, Kharbine-Nouvelle est pauvre en edifices; tous
ceux qui pouvaient convenir avaient &t6 d6ej occupes par
les h6pitaux de la Croix Rouge et autres. On pensa alors a
Kharbine-Vieille a une demi-heure de voiture de la capitale, vrai type d'une petite ville provinciale. - Dans une
des principales rues, boueuse comme toutes les autres, se
trouvait une ancienne propriete d'un noble Georgien,
nomm6 Gomartelli: un grand h6tel avec dependances et
un joli jardin. Ces constructions abandonnees depuis quelque temps et qui 6taient devenues une fabrique de tabac
attirerent l'attention du comte ; il entra en march6 et l'administration de la fabrique finit par les lui louer pour un
an k raison de 5 ooo roubles (20 ooo francs, valeur reelle).
Vers la fin de juillet les travaux commencbrent - il fallut
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non seulement remettre tout a neuf, peindre. etc. mais
encore pour tout adapter aux besoins d'un h6pital, abattre
plus d'un mur, mettre des poeles, construire une salle de
bains et une buanderie. Tout s'executait selon le plan fait
par le comte Orlowski et sous la direction de M. Klimowicz, charge des constructions du chemin de fer avec promesse que l'installation serait achevde dans cinq semaines.
Pour la reconstruction, il a fallu encore 5 ooo roubles;
ainsi la somme de 40ooo francs assurait !e local pour un an.
Pres des constructions louees pour I'h6pital se trouvait
le petit h6tel oh les soeurs travaillaient a l'aiguille, attendant en paix le moment oh il leur serait donne de se d6penser au chevet des blesses. Il y avait dejA plus de deux
semaines qu'elles &taient i Kharbine ; en attendre encore
cinq avant d'etre a I'oeuvre leur paraissait bien long.
I1 tardait aussi &toute la division sanitaire de Saint-Vincent-de-Paul de venir au secours des blesses entasses en
d'autres h6pitaux et par li meme, ne pouvant avoir tous
les soins que leur 6tat exigeait. La Providence favorisa la
r6alisation de ce desir inspire par la charit6 ; les baraques
qui avaient et& prdpar6es dans le dessein d'organiser une
ambulance volante, furent posees au jardin au milieu des
plantes florissantes de tabac du Caucase, et en attendant
latriaison remise a neuf, les premiers blesses furent recus
le 9 aoqt. Ainsi commencerent les fonctions de la division
sanitaie polonaise ; et, comme il convenait A une ceuvre
catholique, non seulement les corps trouverent des soins
ddvou•s, mais les ames eurent aussi leur part; ces dernieres str une 6chelle plus large encore, car Faction bienfaisante du ministere de M. l'abb6 Matulanis ne devait pas
se renfermer uniquement dans I'ambulance de Saint-Vincent-de-Paul. DWs le premier instant, M. I'aum6nier eut
l'entr6e libre dans tous les h6pitaux et lazarets, pour
porter a tous les catholiques les consolations de la religion.
IJne semblable iautfrisation donnee par les autoritus mili32
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taires sans la moindre difficultd au debut du fonctionnement de 'ceuvre, 6tait un grand encouragement pour tous.
Par les t6legrammes que Mgr I'archeveque recevait
souvent, car le comte Orlowski voulait le tenir au courant
de tout, nous avons su que vers la fin d'aout la division
saintaire de Saint-Vincent-de-Paul etait en plein fqnctionnement, bien que l'h6pital ne fOt pas encore termine.
Une lettre des soeurs de Kharbine datie du 4 septembre
donnait aux soeurs de Varsovie les nouvelles attendues
avec impatience:
< Nous voila h I'h6pital depuis plusieurs jours avec nos
pauvres blesses. Notre logement est petit, mais bien suffisant pour cinq, nous avons un dortoir et un r6fectoire et
nous sommes completement chez nous; ce qui fait notre
bonheur c'est la chapelle qui est delicieuse. Mme Roman
nous a achete un grand tapis; Mme Horwat nous envoie
des fleurs qui l'ornent si bien !
« M. le comte Orlowski, M. I'aum6nier, MM. les
mddecins et les infirmiers sont restis dans les baraques,
car les constructions ne sont pas encore terminees. Tant
que notre emmdnagement ne sera pas complet, il y aura
un peu de gene dans le service; mais nos malades ne s'en
ressentent guere et cela n'emp6che pas que le travail
marche bon train. II le faut bien, car les batailles
sanglantes dans les environs de Lavian, d6sastreuses pour
la Russie comme toutes les autres, ont fair de nouvelles
victimes; il arrive chaque jour a Kharbine quatre-vingts
wagons remplis de blesses. Nos deux medecins, M. Orzel
et M. Lubienski n'arretent pas ces jours-ci de faire des op6rations et des pansements aux nouveaux arrives. La commission d'6vacuation des h6pitaux, tres bien organis6e,
veille a ce que ceux qui ont des blessures moins graves
soient pans6s A Kharbine de maniere A 6tre transportes
immediatement dans les h6pitaux des villes plus eloignees
dans l'interieur de la Sibdrie.
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C qui nous touche et nous affermit dans la confiance
Ce
c'est la protection merveilleuse de la Providence que nous
reconnaissons A chaque pas. C'etait une grande epreuve
pour notre division sanitaire que la maladie du docteur
Szezeniowski oblige de retourner a Varsovie. C'en etait
une bien grande pour nous personnellement, il est si important d'avoir un m6decin en chef, bon chr6tien et bienveillant ! Tout en nous abandonnant entre les mains de
Dieu nous nous demandions involontairement, par moment, avec une certaine anxi6te : qui aurons-nous? Spontanement, M. le comte Orlowski eut la pensde de proposer
la place vacante i M. Orzel, qui au debut des hostilit6s a
ete envoyd en Extreme-Orient. II n'a pas fait la moindre
difficult d'accepter la proposition en principe; mais comme
medecin militaire, il n'avait aucun droit non seulement
d'agir, mais mme d'exprimerle desir d'6tre transfred dans
un hopital particulier; il parait que cela ne s'est jamais vu
et la chose etait d'autant plus difficile que, jouissant d'une
grande reputation comme excellent m6decin et chirurgien
habile, il venait d'etre nomm6 ordonnateur de l'h6pital
militaire. Le comte Orlowski n'est pas un homme h se
decourager, sans oser trop compter sur le succes, il redouble d'energie pour faire les d6marches ndcessaires et s'adresse directement au g6enral Nadaroff, chef de Ilarm&e
de l'arriere-garde, qui a ses eminentes qualites militaires
joint une grande bontd. II comprit lembarras du chef de
notre division sanitaire, semontra tout dispose a satisfaire
a sa demande, ajoutant cependant que 'affaire ne d6pendait pas uniquement de lui, devant dtre confirmd par I'autoritd m6dicale, en particulier par le gdenral Trepoff, le
g6neral Horbaczeff et le chambellan Aleksandroff qui se
trouvaient pour le momenta Lavian. II prit immediatement
le train, et Dieu aidant, apres avoir vu ces trois chefs, ii
revint & Kharbine portant pour le docteur Orzel, la nomination en regle de m6decin en chef de la division sanitaire
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de Saint-Vincent-de-Paul, au grand 6tonnement de tous.
Vous comprenez facilement notre joie et avec quel coeur
nous en remerciAmes Dieu, connaissant la bienveillance
du nouvel 6lu pour nos sceurs de l'H6pital d'enfants a
Varsovie; maintenant que nous le voyons de pres, nous
nous expliquons la grande estime dont il jouit; c'est un
homme excellent sous tous les rapports ; il aime ses malades; bon, il est en m&me temps ferme et 6nergique, ce
qui est n6cessaire dans la situation qu'il occupe.
« Tout le monde est rempli de pr6venances et d'attentions pour nous, on est vraiment trop bon; nous en sommes confuses. Notre h6pital a trois dames patronnesses
honoraires: Mme la g6enrale Horwat, Mme Babianska
femme du colonel Babianski, Mme Roman femme du
vice-gouverneur; puis Mile Vanda, toute jeune, fille du
colonel Babianski vient tous les jours avec Mme Roman
nous aider a soigner les malades, a faire les pansements.
Mme Horwat vient aussi nous voir souvent; elle nous
e nvoie des glaces et autres douceurs dont nos malades
retirent agrement et profit; elle nous procure aussi de
bons livres pour ces derniers. Toutes deux, ainsi que
Mme Roman, m'aidaient ces jours-ci i peindre la grande
enseigne qui se trouve actuellement sur la facade de notre
h6pital; elle est si bien placde que la rangee d'arbres qui
est au devant ne cache pas l'inscription qu'on voit de trbs
loin: Division sanitairede Varsovi' de Saint-Vincent-dePaul. - Elles m'ont parlk avec une satisfaction visible
des telegrammes echanges avec Mgr l'archeveque de
Varsovie, et surtout du dernier oi Sa Grandeur leur
exprima sa reconnaissance d'avoir accept6 d'6tre patronnesse de notre ceuvre, leur annoncant sa lettre de remerciements qu'elles recevront dans trois semaines.
< J'ai pour le moment dans ma salle cinquante blesses;
on s'abstient d'en recevoir un trop grand nombre jusqu'A
ce que l'h6pital soit entierement acheve; ma soeur Ladis-
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las a 6galement des officiers dans la sienne. Tous les malades que nous avons eus jusqu'ici, et ils ont d6ja etC
nombreux, se montrent heureux d'&tre chez nous; ils sont
bons, dociles comme des enfants. Vous seriez edifides de
les voir suivre matin et soir la priere qui leur est faite i
haute voix; on sent qu'ils la font de tout leur coeur, sans
oublier que c'est a Dieu qu'ils parlent; ils chantent aussi
volontiers le petit office de la sainte Vierge, des cantiques... Nos infirmiers leur sont de bon exemple ; ils viennent faire la priere avec eux; puis, ils sont si dIvouds, si
bien a leur devoir; ils ne perdent pas un instant et nous
aident en tout ce qu'ils peuvent faire. Les blesses de leur
c6td, ceux qui sont en etat, se pr4teraient volontiers m6me
dix fois le jour, a faire le menage pour entretenir partout
la proprete. Vous voyez que nous avons ici des consolations...
( I1 faut cependant que je vous dise que parmi nos malades nous en avons un en ce moment gravement atteint ;
une balle lui a traverse les poumons; c'est un ingenieur
tres intelligent, mais qui devait avoir pour nous une antipathie prononc6e. En arrivant a l'h6pital, il se detournait
pour ne pas nous voir quand nous l'approchions; il 6tait
impossible d'obtenir de lui une reponse, meme la plus
necessaire, pour savoir ce qu'il voulait. Nous faisions
semblant de ne pas nous en apercevoir et tout en dvitant
de 'ennuyer et de l'irriter par des avances inutiles, nous
l'entourions de notre mieux des soins que son etat grave
exigeait. Aujourd'hui notre jeune ing6nieur est tout apprivois6, non seulement il nous repond, mais encore il nous
adresse le premier la parole, il demande aimablement ce
qu'il d6sire, l'expression de sa figure est tout autre ; tout
le monde est dans l'etonnement de voir ce changement si
subit. C'est une Ame gagnde, nous en avons la confiance.
Nous n'avons qu'A tout remettre entre les mains de Marie
Immaculde et a nous d6vouer pour I'amour de Dieu, lais-
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sant a ce bon. Maitre le soin de faire revenir sincerement
h Lui tous ceux qu'ils nous envoie... »
Comment Dieu se plaisait a r6pandre des le d6but sur
l'oeuvre de Saint-Vincent-de-Paul ses benedictions afin que
les pauvres victimes de la guerre en rapportassent des impressions salutaires, meme n'y ayant fait qu'un court sjour, un extrait d'une lettre datee du 25 ao0t de M. SasKukczycki, chef de la station Baikal, nous en donnera
'idee. Nous y verrons aussi comment s'ex6cute le transport
des blesses pour faire place dans les h6pitaux aux nouveaux venus.
a Si j'6tais st6nographe, dit M. Sas-Kukczycki, je reliverais volontiers tout ce que nos compatriotes blesses
racontent de notre division sanitaire; ils ne tarissent pas
d'en pailer, et ce qu'ils disent trahit les sentiments religieux d'admiration, de profonde v6enration que leur inspirent nos pretres et nos soeurs de Charit6. J'ai des rapports continuels avec eux, car 1'Nvacuation des bless6s est
commenc6e et on les fait passer par ici en grand nombre.
Le train sanitaire les amene A la station Myssowaia. Ici,
nous les embarquons sur le bateau Thdodosia pour
traverser le lac Baikal. Le bateau est tres commode; il ya
dans les cabines deux cents couchers mollets. Pour recevoir les bless6s a Myssowaia, le reprisentant de la Soci&t6
de la Croix-Rouge accompagn6 des mddecins, des Seurs
de Charit ' et des infirmiers viennent de Baikal par ce
m6me bateau Theodosia ainsi que le m6decin d'6vacuation, le docteur Skulski, notre compatriote appel6 des
le debut des hostilit6s en Extr6me-Orient. - On transporte ainsi les malades directement du train sur le bateau
qui retourne immddiatement a la station Baikal, d'oi on
i. Ce ne sont pas les Filles de la Charite de Saint-Vincent-dePaul; mais les sceurs schismatiques deSainte-Elisabeth et les Saurs
dela Croix-Rouse. Files prennent le nom de Sceurs de ( harite et
sent entiercment a la disposition du gouvernemeat pour suivre I'arm6e, mrme sur le champ de bataille.
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conduit les uns dans les h6pitaux de Irkoutsk, d'autres
plus loin conform6ment aux indications donn6es par la
commission d'evacuation. Comme ma juridiction s'etend
sur le Baikal tout entier jusqu'& Myssawaia inclusivement,
j'escorte ordinairement les malades, m'entretenant avec
eux pendant le trajet. - Je vous serais tres reconnaissant.
si vous vouliez bien m'envoyer des livres de prikres en
gros caracteres, des images de Notre-Dame de Gzestochowa, quelques photographies de Mgr l'archeveque de
Varsovie et de M. le chanoine Chelmicki. L'envoi aussitot
recu, je m'empresserai de le faire parvenir au comte
Orlowski. a
Parmi les militaires soignds a Ih6pital de Saint-Vincent
de-Paul, plusieurs, apres s'6tre remis de blessures graves,
ont obtenu un conge de convalescence dans leurs families,
et tous ceux qui sont venus h Varsovie se sont fait un devoir de venir voir les soeurs de la Maison centrale. Par eux
on a eu les details suivants :
a L'h6pitalest parfaitement organis6 ; rien i.'y est oubli6
pour la commoditd des malades et pour faciliter le service.
La salle des soldats est trbs grande, ily a quatre-vingts lits;
a c6te de chacun se trouve une petite table. Eclairde parfaitement, elle a douze grandes fenetres; sur chacune, des
fleurs qui egaient l'oeil. En y entrant, on voit en face de
soi un grand crucifix et une image de la sainte Vierge appendus au mur. La salle des officiers est plus petite; elle
n'a que vingt-cinq lits; mais elle ne cede en rien h la premiere pour la commodite. La salle d'operations est magnifique, on peut dire sans exageration, que c'est une salle
module. La propret4 est remarquable non seulement dans
les salles, mais dans toute la maison: h la cuisine, a la
depense qui est bien pourvue toujours, car a Varsovie le
comjte veille a renouveler les envois de provisions, tout
est range avec sym6trie. Une salle de bains et la buanderie pour lesquelles on ne pouvait trouver un emplace-
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ment dans les anciennes constructions, ont 6te construites
expres.
< On ne fait en principe aucune differencepour I'admission des blesses sous le rapport de la nationalitd ni de la
religion a I'h6pital de Saint-Vincent-de-Paul; cependant
les autoritis militaires elles-m&mes y adressent principalepnent des catholiques. Cela rend bien service surtout a
M. l'abbd Matulanis qui, de cette maniere, a ses brebis
sous la main. Malgre cela tous les jours il visite les hopitaux de Kharbine, oh les soldats catholiques sont en grand
nombre. Des qu'un nouveau transport de blesses arrive,
M. I'aum6nier fait imm6diatement sa tournme pour les
confesser et le lendemain il leur porte la communion. »
(A suivre.)
Les preliminaires de la paix ont etd conclus entre la Russie et le
Japon; its ont ete signes i Portsmouth (Itats-Unis), entre les pl6nipotentiaires des deux Etats, au mois de septembre 9go5.

ASIE
CHINE
COMPTES RENDUS DES MISSIONS DE CHINE
Au sujet du compte rendu qu'on va lire nous pouvons
deji dire que celui qui suivra, pour l'annee 1904-19o5, ne
sera pas moins consolant.
M. Guilloux, le procureur des Missions des Lazaristes
en Chine, 6crit de Shanghai, le 17 aoat I905, a M. le Superieur general i Paris :
a J'ai requ hier les comptes spirituels de la mission de
P6kin durant I'exercice 1904-i905: c'est, on peut dire,
merveilleux: 3 668 baptemes d'adultes ! Ce qui, avec plus
de 2 ooo baptanies d'enfants appartenant i des families
chrteiennes, porte le nombre de chretiens i 73 920. Je crois
que dans deux ou trois ans, on atteindra le chiffre de
100 000.

* Les autres missions sont egalement en progres : au
Tch4-Kiang, grace a i 808 bapt6mes de cat6chumenes
adultes, on vient de depasser le nombre de 20 ooo chretiens (zo 725). Chez Mgr Ferrant (Kiang-Si septentrional),
il y a eu cette annde i 314 bapt&mes d'adultes et le chiffre
total des chr6tiens est mont6 a 1o o34, tandis qu'il n'6tait
que de 5 3oo environ en 190o.- Dieu soit beni a
Nos CARTES. -

Les cartes de nos Vicariats apostoliques

en Chine que nous donnons dans ce numero des Annales,
terminent la s6rie que nous avions commencee. Ainsi se
trouve constitud un PetitAtlas des Missions des Lagaristes
(28 cartes).
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PEKIN
A la date du 14 f6vrier 19o5, M. Ducoulombier, ecrivait de Pkin :

a Les deux 6glises duToung Tang et du Nan-Tang sont
en reconstruction etseront terminees la fin de 1905. Celle
du Si-Tang n'est pas encore commenc6e, on achete les
materiaux ndcessaires et elle sera probablement finie en
1906. Toutes les autres ceuvres de la ville ont &t6 reconstituees sur un tres bon pied.

a Vous trouverez ci-incluse une petite photographie de
1'ensemble du Pe-Tang en 19oo; elle vous donnera une
idWe de ce qu'dtait le PN-Tang avant nos dernieres constructions de ces quatre ann6es. Depuis, la superficie a 6te
considerablement augmente, tous les terrains au sud du
Pe-Tang ayant det achetds par la Mission apres la guerre,
pour la construction de notre imprimerie, de l'h6pital
Sai nt-Vincent et de la maison-mere des Jos6phines. P

KIANG-SI ORIENTAL
Lettre de M.

CLERC-RENAUD, missionnairela{ariste.
Kin-te-tcheng, 1904.

<(.Un mot sur Kin-t6-tcheng. Ce n'est pas une ville, an
sens chinois du mot; ni une prefecture, comme Yaotcheou, dont il d6pend; ni meme une sous-pr6fecture;
c'est tout simplement un bourg, mais un bourg qui n'est
pas ordinaire, puisqu'il renferme au minimim six cent
mille Ames. Avec la sous-pr6fecture de F6ou-16ang, auquel
Kin-t6 est rattach6, on peut hardiment mettre le million.
C'est i Kin-t6-cheng que se fabrique la porcelaine de
Chine; il y a des tourneurs,des fabricants de couleurs, des
peintres en quantit6, des chauffeurs, et quatre-vingt-quatre
fours en activite.
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a Les diverses professions, depuis celle de potier, jusqu'k celle de 1'artiste qui dessine ces paysages chinois si
vrais et si naifs, sont exerc6es par les gens du Kiang-si.
Les commercants viennent des dix-huit provinces de la
Chine, en sorte que, par ce fait, ma paroisse rayonne un
peu plus, un peu moins, jusque dans les endroits les plus
recules du Cileste Empire. Je fais excellent voisinage avec
la manufacture imperiale, dont tous les mandarins, grands
et petits, aiment a venir a la Mission. Les banquiers sont,
en majoritd, de la province du Ngan-houi; les exportateurs sont presque tous du Kouang-tong; j'ai un chritien,
gros commercant, qui fournit Ning-po, Shao-shing, Kiashing, Hang-tcheou. De Pekin, il y a aussi un marchand
palen trs influent, et qui nous est fort bienveillant.
a Parmi les chretiens, le plus grand nombre dessine des
fleurs sur les bols, quelques-uns seulement sur les vases;
d'autres prdparent la pate, que l'on nomme peut-etre improprement kaolin (le kao-lin, de son nom chinois Kaoleang, n'y entrant que pour un tiers) ; trois sont intendants
des fours; ils veillent a la cuisson; tous en g6ndral gagnent
facilement leur vie.
c J'ai environ trois cents baptis6s, ce qui donne un
chretien sur deux mille palens, et cependant je suis content
de la situation, qui s'est beaucoup am6lioree depuis les
troubles de 19oo. Cette annie, j'ai entendu plus de 700
confessions, baptise 3i adultes, beni i i mariages. Les
cat6chumenes augmentent tous les jours.
, L'an prochain, les ecoles seront pleines. Cette ann6e,
je n'ai eu que 22 enfants a 1'dcole de filles, mais j'en aurai
40 a la rentrde prochaine; tout ce monde sera log6 dans
une assez vaste maison, destin6e d'abord i un orphelinat,
mais que j'ai divisee ensuite en 6cole et cat6chumenat.de
femmes. L'6cole de garqons sera prate pour la rentree. Le
catechumenat des hommes est encore h faire.
* II n'y a qu'un point noir, je n'ai pas d'6glise; mais
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Mgr Vic, notre vicaire apostolique, comme cadeau de nouvel an, vient de m'autoriser t aller de l'avant, a condition
que je trouve les fonds necessaires, pour mener a bien
l'entreprise. J'ai confiance, et j'ose compter sur les ben6dictions du ciel. Le sanctuaire sera dddi6 A saint Antoine
de Padoue.
c Ma chr6tiente est bien petite: quelques epis au milieu
de I'ivraie; mais ces 6pis forment une belle gerbe d'or.
Mes chr6tiens aiment a prier, a venir a confesse, t communier. Le jubil6 a encore augment6 leur soif des sacrements, et jaime A voir, dans cette disposition qu'ils ont,
un bienfait tout special du bon Dieu envers ces chretiens,
plus que partout ailleurs exposes atomber. En effet, nulle
part peut-etre en Chine, les occasions ne sont plus fr4quentes; car si Kin-te-tcheng est une ville intdressante,
les eldments memes de sa population, composde d'individus venus des dix- huit provinces de la Chine, peuvent en
faire malheureusement une sentine de l'enfer.
Miss. cath., 2 juin I905.

KIANG-SI MERIDIONAL
Lettre de Mgr COQSET, Vicaire apostolique,
d M. A. FIAT, Superieur gendral.
Ning-tou, le 12 juin 19o5.

Je suis arrive ici chez M. Festa, le 26 mai, par la voie
de Kien-tchang, du Kiang-si oriental.
Dieu soit bUni ! Ningtou, ce pauvre d6partement 6cart6
des autres et, pour ainsi dire, s6pard de ses voisins par une
ceinture de hautes montagnes, s'ouvre enfin h la foi. II y a
cent cinquante chretiens dans la ville, ou, pour parler
plus exactement, trente-deux baptis6s et plus de cent cate-
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chumenes; A cbt6 d'une residence encore petite mais d6cente, je vois un oratoire ddja trop 6troit ;je vois une ecole
d'enfants internes; plus loin, un catdchumenat de femmes
s'est ouvert et c'est aussi pour un pays neuf, un bon signe
pour l'avenir : on peut ainsi esperer avoir non seulement
des individus chretiens mais aussi des families chr6tiennes.
Hier, j'ai donn6 la confirmation i vingt-six de ces n6ophytes de Ning-tou. Que 1'Esprit de Dieu consolide et
f6conde ce petit germe!
Nous avons decouvert dans de vieux livres qu'il y a eu
jadis une eglise en cette ville; c'etait, d'apres les traditions
des Franciscains, une eglise fondie par des religieux missionnaires de leur ordre, en l'ann6e 1700 environ.
On ne sait rien de plus et c'est a peine si on peut, a 'aide
de ces indications incompletes, indiquer l'emplacement de
l'ancienne eglise.
Cette donnee historique nous a n6anmoins bien servis.
En 19oo, au mois de mai, M. Schottey serendit a Ningtou pour la premiere fois. II cherchait A etablir un pied-iterre pour la mission, c'est-a-dire un petit local oh les nouveaux adorateurs pourraient prier Dieu et oi le missionnaire pourrait loger; il avait dejh rdussi quand, le jour de
la Pentec6te, il fut chass6 par un soulevement de la population que les lettr6s avaient excit6.
Le mandarin fit reconduire M. Schottey en barque i
Kan-tcheou. Le mot d'ordre 6tait de r6peter qu'il etait impossible aux missionnaires de s'e6abiir dans un pays comme
Ning-tou, oi il n'y avait jamais eu de tien-tchou-tang.
Quelqu'un de nous eut alors la bonne id6e de se procurer
un exemplaire de ces vieilles chroniques, comme chaque
ville importante en Chine en possede. Les anciens exemplaires relatent 1'existence et la position des eglises catholiques etablies du temps de Kang-hi. Les nouvelles 6ditions
ont fait disparaitre ces passages si int6ressants pour nous,
et les vieilles 6ditions sont presque introuvables. Heureu-
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LA CHINE
NOTIONS - Sous le nom de Chine on entend i* toute 1'itendue des contrees que comprend nominalement 1'empire Chinois;
2z la Chine proprement dite.
I. L'EMPIRE CHINOIS, appeld Celeste par les indigenes (Tathching-Koun)occupe dans l'ExtrEme-Orient une vaste superficie. II
comprend, outre la Chine proprementdite, les pays plus on moins
soumis de Mandchourie, Mongolie, Dzoungarie (ancien Turkestan oriental), Koukou-nor et Thibet.
II. La CHINE proprement dite, en chinois Tchong-Kouo ou
1'<, Empire du milieu ,, a une superficie d'environ 5 millions de
kilometres carres et une population d'environ 3 5o millions d'habitants. Le chef de 1'Etat, heritier de 1'ancienne dynastie des
Tsin ou Tshin (de 1 le nom que nous donnons A la Chine),
reside a Pekin.
DivisioNS. - La Chine se divise en 18 provinces. Chaque
province se subdivise to en departements ou fou; 2* en arrondissements on tchdou (il y a aussi les prdfectures militaires on
ting); 3° en districts oushien. - Voici la traduction de quelques
mots d'une utilite genejale : King designe une capitale; Ting,
une sous-prefecture independance; Cheng.et Tcheou, une ville;
Hiang, un village; Hai designe une mer; Kiang, Ho, Shui ou
Chout, Ki (en Mongol Go), une riviere; Heou, I'embouchure;
Hu, un lac; Shan ou Chan une montagne; Lin, une foret.
Monnaies : Le lael est une monnaie fictive representant
37 grammesd'argent; savaleur de coursvariableestde 34francs.
- La piastrevaut de 2 fr. 3o 2fr. 5o; it faut goo iI ooo sapeques
ou cash pour une piastre. - Mesure agraire, le tche, 33 centimetres; de distance un li, environ un demi-kilometre. - Quelquefois on calcule d'apres la roupie des Indes, environ 2 fr. 30.
CONGREGATION DE LA MISSION. -

Quelques pr&tres de la Mis-

sion on Lazaristes allerent en Chine pour evangdliser au commencement du dix-huitieme siecle. En 1783,parun acte du SaintSiege ils furent subrogas pour la mission de Chine aux Peres
Jdsuites dont la Congregation venait d'tre supprimee. Ils y furent
charges d'abord d'un immense territoire qui comprenait aussi la
Mongolie, la Mandchourie. Aujourd'hui, i!s ont 7 vicariats
apostoliques, 3 au Tch-li, 3 an Kiang-Si, x au TchdKiang. - La procure de leurs missions de Chine a edt d'abord h
Macao, puis a Ning-Po, elleestaujourd'hui i Shang-hai.
FILLES DE LA CHARITE. -

A Shang-haf se trouve aussi la mai-

son centrale et le noviciat pour les Filles de la Charite en Chine.
Elles ont des etablissements presque dans chacun des sept vicariats que nous venons de nommer.
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TCHA-LI
PROVINCE. - Le Tcai-Li on TCHI-L ou P6-TrcHIest une
province de la Chine situde au sud de la Mongolie et A l'est du
golfe de Pe-tche-li. C'est dans cetteprovince quese trouve Pekin,
Ia capitale de toute la Chine; mats c'est Pao-ting-fou qui est le
chef-lieu de la province. La grande Muraille partage la province
en deux parties dont la meridionale seule est indiqude sur la
plupart des cartes comme appartenant au Tche-li. La partie
septentrionale qui forme le departement miltaire de Jdhol
(Gehol ou Tcheng-te-fou), est appelee par certains gdographes
Mongolie interieure.
Le climat est gdneralement sec; il est froid, les fleuves restent
gelds quatre mois de I'anne ; mais il est sain. - Le Tchd-li a
environ 900 kilometres du nord au sud. - Chemins de fer
de Pekin a Tien-tsinet Chang-har-kouan, etde Pdkin a TchengTing-fou. - Le Tche-li est divise en I departements on fou.
VICARIATS ApOSTOLIQUES. - Le Tche-li en comprend quatre
dont trois sont administrds par les missionaires Lazaristes, le
quatrieme par les Jesuites :
1° Tche-li septentrional. Lediocese de P-kin confid i la Congregation de la Mission en 1783, comprenait d'abord un territoire immense; c'est en 1856 que fut erigd le vicariat apostolique deTche-li septentrional dont Pdkin est le lieu de residence
du vicaire apostolique. Pekin ou Chien-tien-fou a aujourd'hui
(r9o6) 5 giandes eglises. Population, 12 millions d'habitants.
En 1905, nombre des chrdtiens: 73 9o. - Vicaires apostoliques :
to Mgr Mouly (1847-1856 ; o2 Mgr Delaplace (1870) ;3o Mgr
Tagliabue (1884); 4o Mgr Sarthou (1890); 50 Mgr Favier (1899);
60 Mgr Jarlin (1905).
2* Tch-li oriental ditachd u Tchi-li septentrional en 1899 et
confid a la Congregation de la Mission. Rdsidence du vicaire
apostolique a Young-ping-fou. - Population, 5 millions d'habitants, dont 4265 catholiques (90o5). - Vicaire apostolique, Mgr
Geu ts (1899).
3" Tchd-li sud-ouest ou miridio-occidental.Ce vicariat, lors du
demembrement dudiocesede Pekin,en 1856, fut confid Ala Congrrgation de la Mission. La residence episcopale est dansla ville
de Tcheng-ting-fou, station du chemin de ter qui va de Pdkin vers
Han Keou. La population est de 8 millions d'habitants, le nombre
des catholiques en 19o4etait de 37.ooo000 - Vicaires apostoliques:
o Mgr Anouilh (1858); 2z Mgr Tagliabue(1879'; 30 Mgr Sarthou
(1885); 40 Mgr Bruguiere (189).
4* Tchd-li sud-est ou meridio-oriental, lors du ddmembrement
du diocese de Pekin, en i856, est confid aux Peres Jdsuites. Residence du vicaire apostolique i Tchang-Kia-tchoang.
FILLES DE LA CIHARIT

: au Tche-liseptentrional,49

au Tche-

li occidental, 12. - I y en a aussi 38 a Shang-ha" a la maison
provinciale ( 9o5),

CARTE DU TCHl-LI (CHINE),
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KIANG-SI
PROVINCE. - Le KIANG-SI est une province de la region sud-est
de la Chine, situde entre le Tchd-Kiang au nord-est, le Hou-pe au
nord-ouest ;ellea,dusud au nord une longueur de 6oo kilometres(les
deux tiers de la longueur de la France). La population est de
28 millions d'habitants. La province est divisee en i3 departements (fou) et un arrondissement Tchi-li, c'est-A-dire independant de ces departements. - La capitale est Nan-tchang-fou.
Le Kiang-si est une region gineralement montagneuse. Le

fleuve Kan-Kiang grossi de ses affluents se jette dans le lac Poyang qui estle receptacle commundetoutes les eaux du Kiang-si;
lui-meme se deverse par uncourt canalau nord dans le Yan-tseKiang.
VICARIATS APOSTOLIQUES. Le Kiang-si et le Tche-Kiang separes

en 1838 du vicariat apostolique du Fokien furent constitues en
un vicariat apostolique confid A la congregation de la Mission.
En 1846, le Kiang-si fut separd du Tche-Kiang.
Vicaires apostoliques: o Mgr Rameaux (r838); 20 Mgr Laribe
(1846); 3o Mgr Delaplace (i85i); 40 Mgr Danicourt (1854); 50
Mgr Baldus (1865); et 6o Mgr Bray(i8 7 o) Celui-cia fait successivement fragmenter son vicariat en 3 :
Vicariat du Kiang-si septentrional, c'est le nom que prit le
vicariat du Kiang-si, quand, en 1879, en fur detachd le nouveau
vicariat du Kiang-si meridional La residence du vicaire catoliques est A Kieou-Kiang (ou Kiu-Kiang) qui est 'un des
ports importants ouverts au commerce europeen sur le Yangtsd-Kiang. Elle sera vraisemblablement transferde prochainement dans la capitale, a Nan-tchang-fou. En z9o5, Mgr Ferrant
a succdde A feu Mgr Bray, comme vicaire apostolique. Population, o millions d'habitants. Nombre de catholiques, 1o ooo.
Vicariat du Kiang-si meridional. Son territoire s6pard du
Kiang-si septentrional en 1879 tut confied un vicaire apostolique special qui fut d'abord Mgr Rouger, puis Mgr Coqset (I890).
La residence du vicaire apostolique est a Ki-ngan. Population,
to millions d'habitants. Le nombre des catholiques est de 6 50o.
Vicariat du Kiang-si oriental; ce fut un nouveau ddmembrement,en 1885, du Kiang-si septentrional. La rdsidence du
vicaire apostolique est & Fou-Tcheou (qu'il faut distinguer de
Fou-Tcheou, le grand arsenal et ville plus considerable, dans la
province du Fou-Kien). Vicaire apostolique: Mgr Vie. Population, 8 millions d'habitants. Nombre des catholiques, 14000ooo.
Les FILLES D, LA CHARITJ ont des etablissements au Kiang-si;

elles ysont au nombre de 35.
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TCHE-KIANG
La PROVINCE du Tchd-Kiang est bornee par la mer de Chine

a 1'est, le Kiang-Sou au nord et le Kiang-si au sud-ouest. C'est la
plus etite de 1Empire. Elie a 1 ddpartements fou), et 2 districts,
La capitale est Hang-tcheou; les. i d6partements sont : Hangtchdou, Kia-shing, Hou-tchdou, Ning-po, Chao-hing, Tai-tcheou,
Kin-hoa,Kiu-tcheou,Yen-tcheou, Ouen-tchiou, et Tchou-tcheou.
La superficie est d'environ 95 ooo kilometres carres; la population, o2millions d'habitants; le nombre des catholiques est, en
1905, de 20.725.

C'est un des meilleurs pays de l'empire; il offre une agreable varidtd de montagnes, de vallees, de plaines arrosdes par de
nombreuses rivieres et des canaux. Dans le nord la riviere de
Hang-tcheou, le Tsien-tang-Kiang, et dans le midi la riviere de
Ouen-tcheou, le Taki ou Ngeou-Kiangrepandentla fertilitd. La
c6te offre de nombreuses baies, et en face du Tche-Kiang estsitue
1'important archipel des lies Tchou-san ou Chusan. - Les villes
principales sont Hang-tcheou, la capitale, qui a un million d'habitants sur les bords dugolfede ce nom et du fleuve Tsian-tang,
non loin du lac Si-Ou; Kia-shing (75 ooo hab.) et Ning-Po
(z5oooo hab.). Ning-Po et Ouen-tcheou (8oooo hab ) sont deux
portsouverts au commerceeuropeen; Ning-Po sur le fleuve YungKiang est en particulier le centi-e 'une grande activit6 commerciale.
Le VicAmAT du Tchi-Kiang comprend toute la province de ce
nom et a les mEmes limites. La residence du vicaire apostolique
est a Ning-Po.
Autrefois la capitale Hang-tchiou avait 6t6 un siege dpiscopal.
En 1696 le Tche-Kiang fat drigi en vicariat apostolique; et,
apres la pers6cution, en 1839, ce vicariat fut retabli et confi6 &
la Congregation de la Mission. Aujourd'hui les risidences de
missionnaires sont au nombre de 15. - Vicaires apostoliques:
azMgr Rameaux (839); 2* Mgr Lavaissiere (1846); 3* Mgr Danicourt (185x); 4° Mgr Delaplace (1854); 5* Mgr Guierry (1870);
6* Mgr Reynaud ( 884).
LesFILLES DE LA CHARITf, en 19o5, sont au nombre de 44.

CARTE DU TCHt-KIANG (CHINE),

1905.
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sement on mit la main sur une des vieilles chroniques de
Ning-tou, deji toute vermoulue, mais pr6cieuse pour nous
parce qu'elle contient le t6moignage authentique qu'autrefois il y avait un tien-tchou-tang dans cette ville. Nous
avions de quoi fermer la bouche aux mandarins et auxlettris : leur principal argument contre nous, t la nouveaut6 dans ce pays-la n, tombait. II fut decid6 que M. Festa
irait en decembre 191o etablir le poste et que M. Schottey 1'accompagnerait pour son installation.
Mais a 6o lys de Ningt-tou, nos deux voyageurs furent
assaillis par des 6meutiers pr6pares sur la route, its furent
battus et poursuivis h coups de pierres. M. Schottey fut
meurtri, M. Festa fut blesse h la tete, tous deux ne purent
6chapper i une mort certaine qu'en precipitant leur marche
vers Ning-tou, ol ils arriverent le 18 d6cembre A minuit.
Le prefet de la ville logea chez lui les deux missionnaires
en attendant qu'une maison convenable fut disposee en
ville pour la mission.
Au lendemain de Noel, M. Schottey retourna A Kantcheou laissant M. Festa seul a Ning-tou.
A present celui-ci a un compagnon chinois, en attendant
que nous puissions lui donner un confrere europden. Voilk
done la foi qui s'implante dans notre quatrieme d6partement jusqu'ici delaisse; que Dieu en soit glorifi6 !
En 1840, Mgr Rameaux, notre premier vicaire apostolique, voulut commencer ses visites pastorales par le sud
de cette province. II passa environ cinq mois dans les ddpartements de Kan-tcheou, de Nan-ngan et de Ki-ngan,
oh il compta 2 240 chr6tiens. De Ning-tou il ne dit rien

parce qu'il n'y avait rien, et cependant ii y 6tait passe.
Venu par terre de Nan-fong h Kan-tcheou en sept jours,
il n'avait pas d'autre route A prendre que celle que je
viens de suivre. Seulement, lui, suivant l'ordinaire de ce
temps-li, allait bravement h pied et nous allons plus souvent a cheval, en barque ou en chaise. Les conditions de
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notre vie en Chine sont bien changdes ; meme au Kiang-si
elles s'ameliorent.
Demain je descends en barque a Kan-tcheou, le voyage
de retour sera plus commode etant donn6e la rapidit6 des
eaux i cette 6poque de I'annie.
--A. CoQsrr, C. M., Vic. ap.

SYRI E
TRIPOLI
Lettre de M. A. ACKAOUI, pritre de la Mission,
d M. A. FIAT, Supdrieur gineral.
Tripoli de Syrie, Ie 20 mai 1905.
MONSIsER

Tr TRES HONORE PiRE,

Votre bdnddiction, s'il vous plait!
La petite famille de Tripoli, actuellement r6unie a la
residence, se joint a moi pour vous offrir ses hommages
et ses souhaits de bonne fete. Puisse votre glorieux patron
adoucir pour vous et pour la compagnie entirre les amertumes de 1'heure pr6sente.
Dans ma dernire lettre, je vous annonqais que nos
deux bandes de missionnaires sont en pleine activit6.
Maintenant que nos chers paysans sont occupes a soigner
les vers Asoie, tout le monde est rentre a la residence pour
se pr6parer a de nouvelles campagnes. Le bien oper6 par
vos enfants, dans le cours de cette annie a depassd toutes
mes previsions.
Du 3oaoft I9o4 au i" mai 19o5, nos confreres ont evang6lis6 onze paroisses, dont la plupart n'avaient pas eu de
mission depuis dix-huit ans, jamais de predication ni
meme de cat6chisme. II faut croire h une Providence spe-
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ciale pour ces pauvres libanais, car ils tiennent tous fermement a leur foi et a leur religion. Cependant l'ignorance a
fait bien des ravages dans les mceurs et surtout dans la vie
de famille. A Darb-Echtar, par exemple, on a trouv- des
personnes de trente et quarante ans qui ignoraient les principales v6rites de la religion. Darb-Echtar tire son nom
d'Astaroth, si chere aux Ph6niciens. On dirait que le catholicisme n'a pas encore efface les dernieres traces du
culte abominable, parmi les populations de cette contree.
Les debuts de cette mission ont 6t6 bien penibles. II a
fallu plus de douze jours pour rallier ces bons paysans.
La plupart semblaient sortir d'un profond sommeil. Heureusement que le r6veil a e6t decisif. Tous les habitants de
Darb-Echtar ont rempli leurs devoirs, a la satisfaction des
missionnaires et a la grande surprise des schismatiques.
Ces derniers n'en croyaient pas leurs yeux. Comment expliquer un changement si subit, presque instantand ? Dans
l'espace d'un mois voir toute une population s'ebranler et
renoncer a tant de desordres ! Pour eux cela tenait du miracle. Pauvres gens! puissent-ils eux-m6mes en faire leur
profit. En general, dans toutes ces missions, les schismatiques tenaient a assister aux exercices. Parfois meme, nos
confreres ont constat6 la presence de quelques Metoualis
(musulmans de la secte d'Ali).
A Torza et h Chika, les discordes et les divisions 6taient
a 'ordre du jour. Les missionnaires commencent par instruire et 6clairer les Ames, sans se preoccuper de 1'etat des
esprits. L'instruction et la grace de la mission ont fini par
mettre fin a tous ces desordres. A la cl6ture, ces braves
gens ont manifest6 les dispositions les plus touchantes.
Tous ont tenu a-escorter les missionnaires jusqu'k la paroisse oh ils devaient s'arreter.
La seconde bande d'ap6tres 6tait composee de pretres
auxiliaires attaches a la mission. Ils avaient pour directeur
un digne pretre maronite qui compte trente-huit ans de
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mission. Apres avoir missionn6 dans toutes les parties du
Liban, il est venu, Ian dernier, se joindrea nous en adoptant notre m6thode. Ce ze61 missionnaire vient de parcourir presque tout le district d'Akar, situ6 entre Tripoli et
Laodicee. Outre les douze families schismatiques converties, a la suite d'une mission donn6e a Bourge, il a pu
entendre, avec son compagnon, trois mille quatre cent
soixante confessions generales; raffermir les catholiques
dissdmines parmi les schismatiques et les musulmans et
porter les consolations spirituelles & plus de dix-sept
paroisses.Cebon pretreestenthousiasmide notre m6thode.
11 m'a avoud ingenuement que, grace a la methode simple
et pratique de saint Vincent, et aux nombreux catechismes
qu'elle indique, il aeu des retours serieux, meme dans les
localitis qu'il avait deja 6vangelisdes, dix ans auparavant.
Cet aveu est la mise en pratique de la derniere encyclique
de notre Saint Pere le pape Pie X. Les quelques rares missionnaires du pays se contentent de pr&cher, sans se prdoccuper de I'enseignement fondamental, tandis que toutes
nos predications consistent h d6velopper le catechisme.
Au milieu d'une population completement ignorante, les
grandssermons ne donnent pas un resultat suffisant.
Comme vous le voyez, I'elan est donn : le champ s'etend
devant nous, bien vaste. D'autre part, l'autorit6 ecclesiastique nous est tres sympathique. Sa Beatitude Mgr
le patriarche maronite nous donne carte blanche, dans
le Liban, et ne cesse de nous honorer de sa haute
protection. Que reste-t-il?-Deux choses bien essentielles:
des ressources et de bons ouvriers. Quant aux premieres
nous avons la parole de saint Vincent : a Faisons les oeu.
vres de Dieu et Dieu fera les n6tres. o Or, il s'agit ici d'une
oeuvre 6minemment divine.
Pour ce qui regarde les ouvriers, je ne vous dissimule
pas, Monsieur et tres honor6 Pere, que deja on semble
perdre courage. Les vocations indigenes ayant tari, on est
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porte a croire que tout est perdu et que l'avenir de la mission est gravement compromis. A cela je repondrai, sans
risque d'etre accus6 de partialit6. La mission de Tripoli
compte plus de soixante-dix ans d'existence. Par qui a-telle Wte fondie et d6veloppde ? Elle a eu pour fondateur
un homme eminent, M. Antoine Poussou, le m6me qui a
6te
vicaire g6enral de la Congregation. Ce digne confrere
s'est astreint A6tudier I'arabe et a 6vangeliser les Libanais,
village par village. De plus, ce vinerd confrere a dot6 la
mission de plusieurs livres de piete, 6crits par lui dans la
langue du pays. Aussi sa m6moire est encore bien vivante
dans le Liban. Nos autres confreres, MM. Amaya et Reygasse, qui ont, depuis, ddvelopp6 l'oeuvre, 6taient eux aussi
etrangers a la Syrie et ils ont oper6 un bien solide et durable. Partout oi nous allons on nous parle encore de
leur d6vouement et des succes qu'ils ont obtenus. Ces
deux vaillants missionnaires ont dO, Aleur tour, apprendre
la langue et s'assujitir aux privations qu'impose un nouveau genre de vie. Certes, A I'heure actuelle on ne manque
pas de missionnaires r6solus, pieux et sdrieux.
Veuillez excuser la libertd avec laquelle j'ose vous entretenir. La chose parait de la plus haute importance: il
s'agit de I'avenir d'une des plus belles ceuvres que les
enfants de saint Vincent de Paul aient en Orient. Nulle
part, depuis Constantinople jusqu'a l'Egypte, on n'a une
population catholique aussi compacte qu'en Syrie et dans
le Liban. J'ajouterai aussi que nulle part les catholiques
ne sont si menaces par les musulmans, les protestants, les
schismatiques, que dans nos parages.
A. ACKAOUY.

TRIPOLI de Syrie,Trabolos ou Terabolos chez les Turcs, ville

et port de Syrie est une belle ville de 16 ooo habitants, mais
la rade est peu suire et le climat n'est pas tres constant. C'est
l'ancienne Tripolis de Ph6nicie, ainsi nommie parce qu'elle
6tait composee de trois quartiers qui etaient l'origine de trois
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villes distinctes, bAties 1'une par les Tyriens, l'autre par les
Sidoniens et la troisieme par les Aradiens.
Cette ville est le chef-lieu, aujourd'hui, du district ou livah
de Tripoli, lequel fait partie du vilayet de Syrie et est peupl6
d'Arabes, de Grecs, de Turcs, de Druzes, de Mironites, d'Armeniens, de Juifs et de Moutoualis.

BETHLEEM
Let!re de la smur MAYAUD
J

M. MEUGNIoT,Directeur des Filles de la Charitd, a Paris.
Bethleem, par Jaffa (Palestine); h6pital de la Sainte-Famille.
17 avril 19oS.

Nous avons eu un hiver assez rude, des pluies torrentielles, qui nous ont retenues A la maison et qui emp6chaient nos pauvres gens de venir jusqu'i Fh6pital; maintenant il fait un temps superbe; la campagne est couverte
de verdure et de fleurs; nous allons pouvoir reprendre nos
courses aux villages. Nous en avons quatorze que nous
visitons periodiquement. Des le matin nous partons sur
nos deux anes par les sentiers de la montagne et nous chevauchons pendant une heure et demie, deux heures quelquefois, avant d'arriver.
DMs que nos cornettes sont signalses, le village est en
rumeur, toute le monde se prkcipite auprbs des medecins
d'Europe ct c'est tout juste, parfois, si nous pouvons descendre de nos anes; le dispensaire s'installe sur un coin
de terrasse, un escalier, un bloc de rocher ; a defaut de
tout cela, la selle de I'Ane sen de table et on y deballe la
besace aux medicaments. Les femmes arrivent avec leurs
longues robes bleues broddes et leurs voiles jadis blancs,
un enfant A cheval sur l'paule, un poupon entre les bras,
utres enfants encore accroches a leurs grandes man-
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ches; les hommcs sont drapes dans de larges manteaux
ray6s. Tout le monde nous presse, nous entoure, et rclame avec la plus naive confiance, des remedes invraisemblables. L'autre jour arrive une vieille, qui avait bien vu
quatre-vingts fois fleurir les grenadiers; elle marchait toute
courbie et r6clamait de la pommade. Ma compagne s'ingeniait i chercher pour quelle maladie: a C'est pour mon
dos, reprend la vieille, il y a dix ans qu'il ne peut plus se
redresser. 2 Impossible de lui faire comprendre qu'on ne
gu6rit pas de cette infirmit6; il faut lui donner une pommade anodine et elle part satisfaite, persuadbe que, bient6t, elle marchera droite. Quand tout le monde est servi
ou A peu pres et que nos remedes sontepuises, nous repartons, escortdes de bruyantes b6endictions : A Dieu
allonge vos jours ! Qu'il protege votre maison ! Qu'il
vous garde vos freres! a Toutes les formules musulmanes
y passent.
Le dispensaire que nous faisons chaque jour, ici, est
encore plus pittoresque parce qu'il y a plus de varietY;
outre cette population des villages turcs, viennent aussi
les Bedouins, c'est A dire les nomades vivant sous la tente.
Parmi les hommes, beaucoup ont une grande finesse de
traits, de la dignit6 et de la noblesse dans leur tenue et
leurs gestes; on pretend que c'est la pure race arabe.
Les Bethl~dmitaines y sont aussi en grand nombre avec
leurs hautes coiffures couvertes de pieces d'or et d'argent
et de petites branches de corail; il y a des femmes d'au
delk de Jerusalem, portant une couronne de pieces de
monnaie; des Aldpines, qui roulent leurs voiles comme
une sorte de turban. Pendant plusieurs heures c'est un vaet-vient incessant.
On est vraiment heureux au milieu de ce pauvre peuple,
et je comprends comme je ne 1'avais pas encore fait, le sentiment d'une de nos premieres Sceurs qui craignait d'avoir
et6 trop heureuse au service des pauvres. Et puis, penser
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que l'on vit oh Notre-Seigneur a vecu, c'est comme un
reve; les lieux ont iet bouleverses, les monuments detruits; les savants discutent a perte de vue sur l'authenticite des Lieux saints; sauf le Calvaire et la Creche, tous
sont discutis, mais cela n'empeche pas que Notre-Seigneur
a parcouru ce pays, qu'il y a pr6ch6 et souffert, et ii semble qu'on va le voir apparaitre, descendant la montagne,
suivi de la foule des pauvres et des malades.
Soeur MAYAUD.
BETHLEEM, d'abord Ephrata, maintenant Beit-el-Lahm, vil-

lage de Judee, dans la tribu de Juda - aujourd'hui en Syrie
iDamas) -est H lo kilomitres ausudde Jerusalem. Population,
5 ooo habitants. Ce lieu est celebre par la naissance du Sauveur.

AFRIQUE
MADAGASCAR
FARAFANGANA
UNE

LEPROSERIE

Lettre de M. CHARLES LASNE, missionnairelalariste,
d M. HUBERT MEUFFELS, d Panningen,Hollande.

Vous me demandez quelques d6tails relativement h cette
oeuvre des lepreux que nous avons entreprise ici a Farafangana. I nepeut que m'4tre agreable de vous les donner
Ala date du 9 juille t de cette meme annee 19o4, le Journal officiel de Madagascar a publiC un rapport sur 1'as-
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sistance midicale dans cette colonie. Voici ce qui a trait A
Farafangana. Mieux que je ne le pourrais faire, cet expose
vous donnera une idWe fort exacte de notre liproserie. Je ne ferai done qu'emprunter au Journal officiel.
a M. le docteur Bruas estime A trois mille le nombre des
lepreux de la province de Farafangana, ce qui, pour une
population de 280 ooo habitants. feraitdix lepreux par mille
habitants. Quoi qu'il en soit de cette estimation, ii est
cependant indeniable que la lepre s6vit li avec rigueur.
Au reste, larapidit6 avec laquelle la 16proserie des Peres
Lazaristes a 6td remplie indique que la province est tres
contaminee. Dans une contrre aussi peuplke, aussi florissante, aussi riche, il fallait un mouvement puissant d'assistance m6dicale pour les deshdrites du sort, membres
genants au milieu d'une collectivitd travailleuse et vivant
de ses propres ressources.
« C'est dans ce but que, lors de son inspection dans Ia
province, le gouverneur g6enral se prdoccupait de l'hospitalisation de tous les t6preux de la region en un asile unique. En janvier 19o2, des pourparlers aboutirent a un contrat passe, entre le gouverneur g6ndral agissant au nom de
la colonie, et Mgr Crouzet, vicaire apostolique de Madagascar-Sud. Voici quelles sont les principales stipulations de cet acte : la mission lazariste s'engage i crier h
ses frais, sur le terrain qui lui est concede i Ambatoaba,
un etablissement destine a recevoir les lepreux. Les malades seront nourris, logis et habillds et recevront gratuitement les soins et les m6dicaments. II est accord6 a la mission une subvention annuelle de 6o francs par ~1preux
hospitalis6. Elle s'engage Aconstruire a ses frais et depens
lceuvre entreprise.
a La l6proserie prit un d6veloppement rapide et constitue
S1'heure actuelle un 6tablissement tres important donnant
asile A 450 lIpreux.
a Situde sur la rive droite de la Manambato, au sommet
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d'un mamelon, qui s'avance dans la riviere en 6peron verdoyant, I'asile des lepreux echelonne ses nombreuses habitations sur les crites d'Ambatoaba, et essaime dans la verd ure de la foret qui l'environne quelques villages, nouvellement cres. Le site est riant, la vue s'etend tres loin sur
1'horizon de la riviere et de la mer.
a Sur les marais draines et combles, poussent a merveille
des plantations d'eucalyptus et d'arbres a essences. La
route principale en est bord&e, ce qui contribue a donner
a I'6tablissement un aspect de propret6 et de gaiete tout
particulier.
* Le c6teau d'Ambatoaba est toujours ventil6 sud-sudest pendant la saison fraiche, nord-nord-est pendant lasaison chaude. La foret qui borne a l'est et au sud I'6tablissement, le protege contre la fraicheur trop grande des
vents du sud, souvent n6faste pour des individus deja
malades, dont I'organisme rdsiste difficilement au froid.
a Une route large, se dirigeant du nord au sud, traverse
dans sa plus grande etendue tout le terrain separant utilement les bitiments du personnel des villages des iepreux.
A droite de la route dominant la riviere, se trouve le logement des sceurs de Saint-Vincent-de-Paul, qui assurent
le service de 1'6tablissement; c'est une grande case en falafala, recouverte en tole, avec veranda sur les quatre faces,
sur6lev6e de I metre environ au-dessus du sol. Lui faisant
face, bAtis sur le mime module, louvroir et le logement
des infirmieres laiques, agr6eges de la communautd. Puis
faisant les dependances: r6fectoire, office, grenier A riz
blanc, grenier A riz non decortique, cuisine, etc... Enfin,
en continuant vers le sud, on trouve la chapelle. Ces
b timents, fermds par une cl6ture circulaire en rondins
jointifs, sont encore s6pares en trois cases situdes sur le
mime c6t6 de la route: la pharmacie, la classe et I'ouvroir
des fillettes lepreuses. A gauche, s'6tendent les villages; ils
sont au nombre de-cinq. Deux d'entre eux, tres importants,
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sont places a proximitd des batiments de f'administration.
Ce sont les villages des infirmes(hommes, au sud; femmes,
au nord) au milieu desquels s'elevent deux salles de pansement fort bien am6nagees, avec claires-voies circulaires,
p ortes, fen&tres permettant I'aeration par tous les vents.
SAu nord et au sud, trois villages tres spacieux, renfermant chacun une vingtaine de cases, donnent asile aux
lepreux que la maladie a quelque peu epargnes. Tous ces
villages ont leurs cases correctement alignees distantes
les unes des autres de quinze metres et pour diminuer les
chances d'incendies separ6es par des allees plantees d'eucalyptus.
' Afin de r6pondre aux besoins du l1preux, les cases qui
lui sont destinies, toutes elevees sur un modele uniforme
ne different pas sensiblement des habitations des villages
de la c6te. II peut ainsi continuer son existence d'autrefois,
vivre avec ses habitudes coutumieres sous un abri dans
lequel il retrouve rapidement ce qu'il vient d'abandonner.
Chaque case construite en falafa, avec veranda sur
deux c6tes est surelevee de o m. 5o au dessus du sol. La
toiture d'une pente suffisante, pour permettre l'ecoulement
rapide des eaux de pluies, ne necessite de ce fait que des
reparations- tres rares. Une salle d'isolement en cas
de maladie 6pidemique et une salle mortuaire existent en
outre. 11 n'y a pas de buanderie. Le lIpreux lave lui-m&me son linge dans le ruisseau qui traverse 'etablissement.
Les objets de pansement souilles sont incineres et mis en
terre.
SI1 ressort de cette description rapide que l'isolement
des lepreux est complet, qu'ils se suffisent a eux-m6mes
dans leurs villages, et qu'ils n'ont aucunement besoin de
pindtrer dans les bitiments de l'administration, dont
I'acces leur est interdit. Aucune relation avec 1'exterieur,
done aucune crainte de contagion.
SCinq religieuses de Saint-Vincent-de-Paul et deux infir-
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mieres laiques se partagent le service de la lepiiserie.
Une soeur est chargee de la classe des enfants lepreux et
de l'atelier de couture. A chacune de ces religieuses
incombe la surveillance d'un quartier. Celles-ci ne I'exercent pas directement mais par I'intermediaire de chefs
nommes par le suffrage des habitants du village.
a Quelques infirmiers, en voie de formation, recrutes
parmi les lepreux valides, pourront plus tard rendre de
grands services en faisant eux-memes une partie rudimentaire du travail d6volu aux religieuses.
a La separation des sexes est absolue chez les c6libataires. Les menages unis avant leur 6tablissement restent
unis A 'interieur. La cohabitation des epoux est done autorisee. Des six ou sept heures du matin suivant la
saison, lhomme va aux champs, plantant du manioc, des
patates ou des haricots et s'arrite a dix heures. Ces cultures sont purement personnelles et a I'entiere disposition
de celui qui s'en occupe. A ce moment il assiste h la distributionr des aliments pour la journee. Tous les jours,
riz. Dimanches et f6tes, viande. On y ajoute assez souvent
une portion de haricots ou de legumes secs. Ils 6elvent
du reste des volailles, ameliorant ainsi leur ordinaire.
a Les enfants ne restent pas inactifs, une classe presidke
par une des soeurs de la mission les retient chaque matin
de sept heures i huit heures et demie, et I'apres midi de
une heure et demie a trois heures. Une trentaine de garcons et fillettes suivent assidiment les premieres legons et
en retirent le plus grand profit.
a L'administration hospitaliere pourvoit chaque malade
d'une couverture en laine grise qu'il utilise comme lamba '
aux jours froids et qui sert A son couchage. L'homme
regoit en outre un lamba de toile blanche et une blouse ;
les femmes une blouse rayee presque el6gante.
i. Lamba, mot malgache designant tousles 'ssus dans lesquels se
drapent les indigenes.
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SL'internementest absolu :aucune communication avec
l'ext6rieur. Des,autorisations sp6ciales sont accord6es aux
parents qui peuvent visiter a jours fixes les membres de
curs famille. )
Voila Monsieur le Sup rieur, ce qui, dans son ensemble, est I'oeuvre que la Mission a entreprise ici. Ce que le
docteur ne dit pas, ce qu'il n'avait pas a dire d'ailleurs,
c'est le grand divouement dont font preuve les Filles de la
Charit6. Les voyant chaque jour A 1'ceuvre, je puis dire
que ce ddvouement est vraiment extrao rdinaire.
La conversion des paiens adultes est chose fort difficile.
Ndanmoins nous avons la consolation de pouvoir conistater que la plupart des 16preux d6ced6s i la ldproserie sont
partis emportant la robe de l'innocence recouvrde par le
bapt6me.
CH. LASNE

AMERIQUE
]TATS-UNIS
LE COLLEGE SAINT-VINCENT AU CAP-GIRARDEAU
Notice historique1.
Le Cap-Girardeau est situe A 40 milles (60 et quelques
kilometres) au sud-est de Perryville. D6s 1825 a le Cap a
regut les visites p6riodiques des professeurs de SainteMarie des Barrens. M. Jean Timon, originaire de CaneI. Voyez ci-dessus, page 380.
LECAP-GIRARDEAU estune villedel'Etat du Missouri, regioncentrale
des ltats-Unis; c'est le chef-lieu d'un comti. La ville i 43oo habitants; station du chemin de fer, a 33o kilometres sud-est de Jefterson
sur la rive droite du Mississipi, i 72 kilomrtres en amont du confluent de 'Ohio. - Ancienne colonie francaise qui porte le nom de
son fondateur.
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waga (Pensylvanie) avait termind ses etudes ecclesiastiques
au s6minaire, et il y fut ordonne pretre en 1825. Entre
dans la Congregation il devint professeur A Petablissement.
En 1828, M. Timon fit sa premiere visite au Cap-Girardeau, et pendant plusieurs annees ii continua de s'y rendre
fr6quemment. Son caractere bon et affable, son zele, sa
piete, servis par une science et une eloquence fort au-dessus
de l'ordinaire, iui avaient conquis la faveur de la population. Peu de temps apres sa premiere visite au Cap-Girardeau, M. Timon conqut l'idee d'dtablir une maison de la
Congregation dela Mission en cetendroit. La ville s'accroissait chaque jour et semblait appelee a un brillant avenir,
grace Asa situation sur fleu ve; tous les bateaux faisant
le service entre Saint-Louis et la Nouvelle-Orleans, qu'ils
allassent vers l'amont ou vers l'aval, faisaient escale a son
debarcadere.
Juste au-dessus de la ville etait une piece de terre de
quarante acres, propriete de M. Robert Dougherty. La plus
grande partie de ce terrain etait 6levde de cent pieds, et
mime davantage, au-dessus du fleuve, et commandait une
vue magnifique en amont et en aval.Des negociations s'engagerent enire M. Timon et M. Dougherty, an sujet de
l'achat de cette propriete; elles aboutirent,en mars i833, A
une vente consentie au prix de trois mille deux cents dollars, dont deux mille cinq cents furent pay6s en especes, et
le reste, sept cents dollars, g-rdppar M. Timon comme par
tie du paiement de la pensiondcs deux ils de M. Dougherty
au s6minaire Sainte-Marie.
Le successeur de M. Timon a la maison du Cap-Girardeau fut M. Jean OJin, qui vint etablir sa residence au Cap
en 1836. Deux ans plus tard, 22 octobre 1838, M. OJin
ouvrait au Cap-Girardeau une 6cole externe dont il prit
soin lui-mdme encompagnie d'un autre prdtre et d'un Ir re
coadjuteur. En 184o, M. Odin fut rappele a Sainte-Marie,
et M. Michel Domenech alUale remplacer comme superieur
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du Cap. Encourage par la condition prospere de l'ecole
externe et par la position vraiment avantageuse du CapGirardeau, M. Michel Domenech traga le plan des grands
bitiments dans lesquels on put comnmencer un college. A
la meme 6poque on se mit a recevoir au presbytere quelques pensionnaires qui suivaient le cours des 6tuJes classiques des eleves externes. Enfin, pendant I'annae 1842, on
tailla les pierres, on cuisit les briques, on scia les poutres
en vue de la nouvelle construction qui allait 6tre mise en
train dbs le commencement du printemps suivant.
I. -

AVANT LA GUERRE CIVILE

Incorporation.- Le 27 f6vrier 1843, Iassembl6e g6nirale de I'Etat de Missouri passa un acte r incorporant a le
college Saint-Vincent, Cap-Girardeau (Missouri). Les incorporateurs D,tous pretres de la Congregation de la Mission, 6taient MM. Jean Simon, Jean Brandt, H. Figari,
Joseph Paquin, J.-F. Mac Gerry et Jean Odin; ils sont d6sign6s sous les titres de a sup6rieur et professeurs du College Saint-Vincent Y. Par les termes de leur charte, les incorporateurs recurent la facult6 d'organiser et d'6tablir ledit
college dans la ville de Cap-Girardeau; ils auront le pouvoir de d6cerner tels dipl6mes littdraires ordinairemeht
decernes par les colleges et universites de cet Etat ou des
l~tats-Unis, etc. )
Constructionet situation.- Dbs la cessation des gelees,
au printemps de 1843, on se mit a l'oeuvre des fondations
du bitiment principal du college Saint-Vincent. La premiere pierre fut pos6e par M. Jean Timon, alors visiteur
de la Congregation de la Mission aux Etats-Unis, et plus
tard premier 6v4que de Buffalo (New-York). Ce bAtiment,
qui existe encore, mesure cent pieds de long sur quarante
de large, et a deux dtages. II est construit en briques et en
pierre, et couvert en ardoises. Le site du nouveau college
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etait, en 1843, et est encore aujourd'hui consid6er comme
l'un des plus beaux endroits sur le Mississipi entre SaintLouis et la Nouvelle-Orleans. Le bAtiment s'6leve, a cinq
cents pieds des rives du fleuve, au sommet d'unegracieuse
eminence d'une centaine de pieds d'616vation au-dessus du
niveau des eaux basses, et commande une vue splendide
de plusieurs milles en amont et en aval du cours du fleuve.
En novembre 1843, la nouvelle construction dtait couverte
et elle fut terminee l'6t6 suivant. L'aile meridionale ne
date que de 1853; elle est construite en briques et mesure,
comme le batiment principal, cent pieds sur quarante,
avec la meme hauteur.
Transfert du siminaire Sainte-Marie. - Au mois de
mai 1844, les cours classiques du s6minaire Sainte-Marie
furent transf6ris au-nouveau college Saint-Vincent du CapGirardeau, a 40 milles de Perryville. Le journal d'un des
professeurs qui fit partie de cet exode, nous rapporte le
fait en ces termes. a Les constructions au Cap n'6taient
pas encore entierement terminkes. Mais M. Figari, superieur du s6minaire Sainte-Marie, avait annonc6, pendant
qu'il etait en Louisiane quelques mois auparavant, que
les cours classiques Sainte-Marie seraient transportes au
Cap-Girardeau pendant le mois de mai. En consequence,
une grande quantite de provisions avait &etdebarquee au
Cap, et l'ordre de faire les paquets fut donn6. Pupitres,
livres, literie, v6tements, etc., furent bient6t emballis; un
certain nombre de voitures etaient pr4tes, et le matin du
13 mai,de bonne heure, nous nous mimes en route. M. Figari, a cheval, ouvrait la marche; les lekves, au nombre de
soixante-quinze, suivaient. dans des voitures, tandis que
les professeurs avec le pr6fet, M. J.-F. Mc Gerry, tous a
cheval, formaient l'arriere-garde. Tous partirent avec entrain, notre fanfare jouant ses airs les plus vifs pendant la
traversee du bourg de Perryville. i
Environ la moitik de la caravane arriva au Cap le soir
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m6me. Les autres, qui avaient marche plus lentement,
furent surpris le soir par un violent orage qui les obligea
d'aller s'abriter dans une ferme pres de la route. Ils durent
passer la la nuit, et le lendemain seulement, dans la matin6e, atteignirent leur destination. Deux jours apres les
classes 6taient reprises.
Professeurs. - Le corps enseignant du collbge SaintVincent, h son ouverture, en 1844, comprenait: M. A. Figari, superieur; M. Barbier, assistant ; M. Marc Anthony,
pr6fet des etudes; M. F.-J. Mc Gerry, pr6fet de discipline;
M. H. Cercos, et M. J. Richini. Peu de temps aprbs l'ouverture du collbge, aux premiers maitres on adjoignit
MM. Amat, Penco, O'Reilly, P. Knowd, Tiernan, Burlando, Mc Ginnes, Chandy, Verrina, Burke et Pasqual.
M. Figari se demit de la sup6riorit6 au mois de septembre
1844, et eut pour successeur M. Thaddee Amat. En novembre 1845, M. Amat ayant it6 nomm6 superieur du seminaire Sainte-Marie, M. A. Penco le remplaqa au college
Saint-Vincent. Celui-ci occupa la charge de superieur pen
dant six ans, apres lesquels il devint visiteur de la Congr6gation de la Mission aux Etats-Unis. II avait acquis
une tres grande popularit6 parmi les 6elves et les professeurs, et sous son administration, le college continua de
prosp6rer, malgre les differentes 6preuves et les revers
qu'il eut a traverser. M. R. Hennessy, nomme superieur
de Saint-Vincent en 185i, y resta jusqu'a sa mort, en juillet i853. Apres lui vint M. Masnou, qui occupa cette
charge jusqu'a la tin de Plannie scolaire 1854-1855, 4poque
oh il fut remplac6 par M. E.-V. Ryan. M. Ryan, a son
tour, appel, pendant le mois d'aoit 1858, aux fonctions
de visiteur, passa la sup6riorit6 du Cap-Girardeau a
M. Thomas Smith. - Pendant 'annie scolaire qui suivit,
1858-1859, un changement important vint modifier la vie
de Saint-Vincent. L'archeveque de Saint-Louis, Mgr P.-R.
Kenrick, et les eveques de la province, demanderent aux
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prctres de la Congregation de la Mission d'ouvrirun seminaire a l'usage exclusifdes jeunes gens aspirant au sacerdoce, et oh les clercs appartenant a ces divers dioceses
pussent recevoir leur education eccl6siastique. Le conseil
du college Saint-Vincent, auquel la proposition fut faite,
decida de I'accepter, et d'ouvrir en septembre 1859 un
s6minaire strictement eccl6siastique. Les eleves du college
furent avertis a la fin de I'annie que personne ne serait
accepte comme pensionnaire a la rentree suivante, sinon
ceux qui manifesteraient l'intention de poursuivre leurs
etudes en vue de la pretrise. M. Smith resigna la sup&rioritd dans le courant de la meme annie, et eut pour
successeur M. Mac Gill. Peu de changements furent introduits dans les classes secondaires, mais les branches
ressortissant aux cours superieurs de philosophie et de
theologie se virent ajouties au programme. MM. Joseph
Alizeri, Patrice Mac Menomy, Felix Guidry et Guillaume
Ryan vinrent s'adjoindre au personnel enseignant, et la
maison ainsi modifi&e vecut sa nouvelle vie jusqu'au debut
de la guerre civile.
Etudes. Examens de fin d'etudes. - Le cours des
etudes organise au college Saint-Vincent avant i859 6tait
essentiellement le meme que celui de la partie classique
du seminaire Sainte-Marie. II comprenait une dur6e de
six ann6es, et les eleves qui I'achevaient a la satisfaction
de leurs maitres recevaient le titre de bacheliers es arts.
D'un prospectus imprimi peu apres la fondation du college, en 1844, nous extrayons les details suivants : a Le
cours des etudes embrasse : la lecture, l'dcriture, la grammaire, I'histoire, la rh6torique, la po6tique, la mythologie,.
la geographie, l'usage des globes, la tenue delivres, I'arithm6tique, I'algebre, la g6om6trie, la trigonomdtrie plane
et sphdrique, I'arpentage et la gdodesie, la cosmographie
theorique et pratique, la geometrie analytique, les infinitesimales, I'anglais, le francais, l'espagnr 1, l'allemand, I'ita-
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lien, le latin, le grec, la philosophie, la physique, la botanique, la chimie, la musique et le dessin. Le college possede un excellent cabinet de physique. Les professeurs
d'anglais, de francais, d'espagnol, d'allemand et d'italien,
sont des personnes pour qui ces langues sont respectivement la langue maternelle. )
Un signe de la perfection avec laquelle les langues, soit
anciennes, soit modernes, etaient enseignees, se trouve
dans le caractere qui distinguait les seances de fin d'ann6e.
Le programme de chaque ann6e, de 1844 a 1860, comprenait des exercices originaux et choisis en grec, latin, italien, espagnol, francais, allemand et anglais. Les 6leves
presentaient des dissertations, poemes, dialogues, drames
mime, etc., en chacune de ces langues. Ces s6ances se
prolongeaient gienralement de trois a quatre heures; mais
les personnes presentes restaient jusqu'i la fin, et il n'etait
pas rare de les entendre exprimer le regret que le programme ne fat pas plus long.
Cette attention donnde a I'enseignement ne se bornait
pas aux cours de langues et de littdrature. L'histoire, les
math6matiques et les sciences naturelles y jouissaient d'une
haute reputation, parfaitement justifide d'ailleurs. M. Jacques Knowd, professeur de math6matiques superieures
pendant plus de vingt ans, n'etait pas seulement un mathematicien distingue, c'6tait aussi un excellent mentor. Les
6leves qui suivaient ses cours y faisaient en regle g6ndrale
de rapides progres. Le cours de math6matiques durait
pendant les six ann6es. II commengait par une 6tude
complete de l'arithm6tique, et se couronnait par I'dtude
du calcul infinitesimal et differentiel. Pendant environ
trois annees, I'eleve assistait a deux classes de math6matiques par jour. M. Knowd dtait un correspondant r6gulier
de l'Institution smithsonienne de Washington, et, vingtcinq ans avant la fondation du Bureau mdtdorolog ique
gouvernemental, il enregistrait soigneusement chaque jour
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les observations atmospheriques faites au Cap-Girardeau
et les transmettait regulierement a l'Institution.
M. Jean F. Mc Gerry, professeur de sciences naturelles, etait, lui aussi, un homme 6minent dans sa partie. Sa
specialite 6tait la botanique, et les jardins et la serre du
college Saint-Vincent contenaient une tres belle collection
de fleurs et de rares specimens botaniques recueillis par
M. Me Gerry et savamment cultiv6s par lui avec un soin
admirable. S'il arrivait qu'un tl6ve se sentit quelque godt
pour la botanique, il devenait l'objet d'une attention toute
speciale de ce maitre de talent, qui etait en mdme temps
un amoureux enthousiaste des productions v6getales de la
nature. II n'etait pas rare de voir les touristes et les voyageurs qui montaient ou descendaient le fleuve, si leur
bateau devait faire au ponton un arret assez long, se diriger vers le jardin du collge, pour voir les plantes et les
fleurs de M. Mc Gerry. Les visiteurs etaient toujours bien
accueillis, h une condition pourtant: celle de se eontenter
d'admirer des yeux, et de bien se garder de toucher aux
6elves du bon professeur. Malheur a qui 6tait surpris en
flagrant ddlit de cueillette : le mefait n'etait generalement
pas suivi de recidive.
L'examen pour le grade de bachelier a Saint-Vincent
6tait tres s6vere; aussi les gradues y furent-ils peu nombreux; mais le niveau de leurs connaissances etait plus
qu'honnete. II ne suffisait pas d'avoir passe six ans dans
1'etablissement pour ktre promu bachelier. Les candidats
devaient notifier A leurs professeurs leur desir de subir
l'examen, d&s le commencement de la derniere ann.e.
Leur demande 6tait soumise au conseil r6uni specialement a cet effet : l'avis de la majoritd de ces messieurs
d6cidait si, oui ou non, le jeune homme 6tait admis a se
presenter a l'examen; de severes 6preuves ecrites et orales
attendaient de plus ceux en faveur de qui le conseil s'etait
prononc6. De la sorte, le collige, en remettant un dipl6me
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de fin d'etudes, entendait donner un t6moignage satisfaisant non seulement des connaissances acquises, mais aussi
de la conduite et du caractere, du jeune homme a qui il
dtait decern6.
Eleves. - Soixante-quinze jeunes gens etaient venus du
seminaire Sainte-Marie, au mois de mai 1844; ils form&rent la premiere population scolaire du collbge Saint-Vincent. Ce nombre s'accrut jusqu'h la centaine dans les
quelques mois qui pr&c6daient les vacances. Pendant plusieurs ann6es les presences oscillerent entre cent et cent
cinquante. Avant la guerre, la moiti6 environ des 616ves
de Saint-Vincent vinrentdela Louisiane: ils etaient des fil s
de planteurs francais etablis dans cet Etat. Saint-Louis
etait, de toutes les villes, celle qui fournissait au Cap le
plus fort contingent; d'autres endroits du MissouriSainteGenevibve, en particulier, y furent toujours largement
representes.
Revers. - Le collige Saint-Vincent subit, dans les premiers temps de son existence, plusieurs epreuvestres rudes,
qui eussent certainement porte le decouragement dans le
coeur d'hommes moins resolus que ceux qui presidaient a
ses destindes. A peine professeurs et elýves s'6taient-ils
installs dans leur nouvelle residence, au moisde mai 1844,
qu'ils se trouverent en face d'un effroyable fliau qui porta
la detresse dans ia plus grande partie de la vallee du Mississipi. De fortes pluies n'avaient pas cess6 de tomber
pendant piusieurs semaines dans la vaste region arrosae
par le Missouri. Le resultat fut naturellement un considerable accroissement du debit et de la force du courant de
la riviere. Celle-ci, transformee en un gigantesquetorrent,
vint jeter avec violence dans le Mississipi toute l'eau drainee du nord-ouest, et le fleuve monia Aune hauteur inouie
jusque-la dans l'histoire. Pendant tout le mois de juin,
son niveau ne cessa de s'elever, et au commencement de
juillet il atteignit la rue principale du Cap-Girardeau
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transform6e dbs lors en une violente et mugissante riviere.
En face du college la largeur du Mississipi etait de 8 milles (plus de 12 kilometres). Les champs appartenant au
c ollge, qui, quelques jours auparavant, promettaient de
splendides recoltes de bli, de mais et de legumes, amplement suffisantes pour subvenir aux besoins de la maison,
dtaient a present sous 8 i to pieds d'eau. Quand la riviere
rentra dans son lit, ces recoltes itaient entierement ruintes,
les cl6tures detruites, et de nombreuses t6tes de b6tail
mortes ou disparues.
La position du college au sommet d'une eminence I'empecha d'etre atteint par le debordement, mais ne lui confera point I'immunite contre 1'4pidemie qui suivit. Les
frissons et la fievre firent rage pendant I'automne de 1844,
et on vit meme un temps oib un tres petit nombre de personnes restees valides devaient se multiplier aupres de plus
de cent malades. Les gel6es arrtberent en grande partie le
mal, dont les effets cependant devaient se faire sentir de
difftrentes manieres pendant plusieurs annies. On n'eut
point a d6plorer de d6ecs parmi les 1eeves; mais deux des
professeurs, MM. J. Richini et H. Cercos furent, au printemps de x185, appeles a recevoir leur recompense.
Le 4 fevrier 1848, le collge fut littdralement mis en
pieces par une explosion de poudre. Un bateau a vapeur,
le Sea Bird, portant a bord I 5oo barils de poudre, et
montant vers Saint-Louis au commencement de I'hiver,
fut arre~t en route par les glaces charriees par le Mississipi. Les gens du bord trouvrrent un excellent endroit pour
hiverner, juste au dessous du bane de rochers qui setrouve
en face du college, et 1l ils amarrerent le bateau pour la
mauvaise saison. Dans la nuit du 4 fevrier, le bateau
prit feu. II etait A peu pres minuit quand le capitaine vint
reveiller les gens du college et les avertir du danger. En
hate chacun s'habilleet s'enfuit dans la campagne. L'alarme
n'avait pas Etd donn6e trop t6t. Le dernier des fuyards
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n'etait pas encore bien loin du college quand une effroyable explosion se produisit. Tous furent secou6s, mais personne bless6 serieusement. Lorsqu'on retourna au college
on trouva tous les carreaux des fenetres reduits en miettes,
les portes sorties de leurs gonds et en pieces, et pas un
pied carr6 de plAtre ne restait aux plafonds et aux murs. Le
toit du bAtiment principal avait 6ti soulev6 de plusieurs
pouces par la violence de l'6branlement, mais etait retomb6
en place sans trop de dommages. Les murs, 6pais et solides, avaient heureusement tenu bon. On ferma les fen6tres,
avec des draps de lit et des couvertures, en attendant qu'on
puit faire venir du verre de Saint-Louis. Une escouade de
charpentiers reparerent rapidement les portes, ou remplacerent par de nouvelles celies qui 6taient trop endommagees, et, le 7 fevrier, les classes furent reprises. On attendit les vacances pour replitrer la maison.
Le 27 novembre 185o, nouveau ddsastre, plus considerable encore. Cette fois, c'etait un cyclone d'une violence
inouie, qui vint s'abattre sur le college. Toutes les d6pendances, atelier de couture, atelier de cordonnerie, vestiaires, boulatigerie, granges, furent reduites en morceaux et
projettes au loin. Le toit du college fut emport6 par le
vent, sans qu'on en ait jamais retrouve le moindre vestige.
Les murs de la fagade sud-ouest du batiment principal
furent jetes i terre jusqu'au premier 6tage, et les deux pignons renversts. Plusieurs personnes furent lIgerement
bless6es, mais aucune heureusement ne perdit la vie A l'exception d'un vieux nirgre qui habitaitune maisonnette dans
le jardin. Cette nuit, une nuit froide, affreusement noire et
temp6tueuse, se passa sous une tente dans la cour du college. Le lendemain, on envoya les 6elves dans leurs families, et on se mit aux reparations. Quatre mois plus
tard, la jeunesse avait regagn6 le college remis en ordre,
et, le 31 mars i851, reprenait ses etudes.
L'6et de i85j amena une autre destruction des recoltes

-

512 -

de la ferme, due a un nouveau dibordement du fleuve, qui
emporta les cl6tures et causa une grande perte de b6tail.
De tels revers en une seule annee scolaire 6taient certainement une tres rude epreuve; cependant le college SaintVincent leur survicut, et continua sa vie comme auparavant.
(A suivre.)

F.-W. NUGE.NT, C. M.

COLOMBIE
Lettre de M. DuRov, prdtre de la Mission,
d M. A. FIAT, Supdrieur gidnral.
Nataga, 1904.

Quand nous voyageons dans les montagnes avec notre
costume un peu extraordinaire que vous connaissez : grand
chapeau de paille blanc, roana (espece de manteau blanc),
samarros (deux immenses sacs blancs aux deux jambes),
et tranquillement assis sur un cheval on sur une mule,
notre coeur franchit les espaces immenses, et nous pensons Avous, a la maison mere : <cQue sepasse-t-il li-bas ?
disons-nous. Si on nous voyait arriver ainsi dans la cour
de Saint-Lazare I.
II faut vous dire que nous sommesassez bons cavaliers:
il est vrai que pour aller en mission ou revenir, on nous
pr6te toujours des mules ou des chevaux assez doux.
Le 18 septembre au soir, nous avons ouvert la retraite
pr6paratoire a la grande f&te de Nuestra Senora de las
Mercedes.
24 septembre. - Nous avons prechd trois fois par jour;
nos premieres predications ont produit le meilleur eflet et
aussi de bons rdsultats. Naiaga est devenu Lourdes en petit pendant quelques jours. On ne reconnaissait plus le
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petit village si tranquille; c'etait une foule immense, plus de
huit mille personnes, des tentes dressies dans les environs.
Nous avons confesse le plus possible, des journ6es entieres
et une partie des nuits sans pouvoir arriver au bout. 11y a
eu adoration nocturne la veille de la fete; le jour de la
fete, messe en plein air sur la place de l'Eglise, sermon de
M. Puyo, chant bien convenable, grace a la bonne volonte
des gens de Nataga, et a l'amabilitd de mes confreres, car
votre serviteur n'est qu'un pauvre prefet de chaeur. C'etait
vraiment beau, cette messe en plein air devant cette foule
immense, avec ce cadre de majestueuses montagnes, s'chelonnant jusqu'au Purac6, dont on apercoit la fumbe
la-bas A quelques i5o kilometres d'ici, a c6te de Popayan.
Nous avons eu de belles processions rappelant celles de
Lourdes. Tout s'est trbs bien pass6 ; les pelerins ont et6
tres edifiants.
Malheureusement, ici comme ailleurs, il y aurait facilement tendance A faire de ces fetes religieuses, des fetes
profanes et des occasions de desordres. Parfois des marchands d' a aguardiente i viennent en masse, et des milliers
de personnes boivent et s'enivrent... On I'avait vu A Nataga. Dans les cas oi ceci arrive, Mgr 'eveque ordonne
aux pr6tres, sous peine de suspense, de fermerl'6glise apres
avoir lu en chaire le decret synodal. Dja l'an dernier les
marcha nds d'eau-de-vie etaient restis en dehors du village;
cette annie on n'a pas voulu en voir un seul sur le territoire de la paroisse. Les Natagu6niens, qui, grace A Dieu,
se sont convertis et ne boivent plus d'eau-de-vie depuis
I'arrivie des missionnaires, ont dit qu'ils passeraient pardessus la loi qui autorise quiconque a une patente vendre
partout de 1'eau-de-vie. Le bruit s'en 6tait r6pandu A l'avance au loin, et beaucoup de marchands ont renonce A
venir; et ceux qui venaient ont trouv6 les commissaires de
Nataga sur leschemins; alors, mrme les plus r&calcitrants
se sont retires.
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Presque tous les jours ii vient des phlerins, et quelquesuns font trois ou quatre jours de voyage et plus pour
arriver A Nataga; ils ont la plus grande confiance en la
sainte Vierge.
Le 2 octobre, nousavons commenc6 notre premiere mission A Carnicerios, paroisse voisine de Nataga, MM. Larquire, Delsort et moi. M. Puyo, qui surveillait les travaux
de la maison, devait venir donner trois sermons chaque
semaine. Au retour du premier voyage, il est tomb6 malade
et nous avons dQ precher A sa place, mais nous sommes
dJjA de force a improviser en espagnol. M. Tramecourt est
venu nous aider la troisieme semaine.
Nous avons terminCle 23 octobre, et le 3o octobre nous
avons commence a Paicol, autre paroisse voisine, desservie par le meme cure.
Nos deux premieres missions ont &t6 b6nies de Dieu, et
ont eu les meilleurs r6sulats ; Monsieur le cure et ses paroissiens ont • tres contents, et nous ont remercid de leur
mieux. Nous avons &t6 contents aussi. En mission on est
pris du matin au soir par les predications, confessions, etc.
II y a predication le matin a six heures, apres la messe;
A midi, explication de la doctrine, et le soir A six heures,
sermon apres le chapelet. Presque tout le reste du temps
on est au confessionnal et on y serait le soir assez tard, si
on etait de fer, car les hommes sont nombreux tous les
soirs et on ne peut arriver au bout du travail. Pendant les
missions, los campesinos, ceux qui habitent au loin dans
les champs ou les montagnes, viennent au village. Ils
prennent posada dans une maison, et restent quatre, huit,
quinze jours; apres quoi, ils repartent pour envoyer le
reste de la famille.
Souvent on rencontre de grands jeunes gens qui disent:
( Es la confesion, Padre, prima. Pere, c'est ma premiere
confession. > II faut examiner alors s'ils savent les prieres
et le catrchisme; et s'ils les savent, on les confesse et ils
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fonta premiere communion. Dans toutes les missions il y a
beaucoup de premieres communions.
Tous ont un grand respect pour le missionnaire: de
meme qu'on dit la santa mision, on dit los santos misioneros, los santos Padresou el santo Padre. 11 faudrait bien
n'etre pas trop indignes de ces 6pithhtes, et cependant on
serait bien porte a se n6gliger un peu soi-meme en travailant a sauver les autres.
Nous allons continuer les missions. Dimanche prochain,
nous commencerons a Gigante, paroisse un peu difficile.
MM. LarquEre et Puyo ont ete souffrants. Cela est cause
que Monseigneur a diminue un peu le programme de missions qu'il avait d'abord trace pour cette annie Nous devions precher la retraite ecclsiastique et une mission a
Garzon, en janvier. Sa Grandeur pr&chera la retraite et la
mission de Garzon aura lieu en octobre prochain.
Je ne vous ai pas dit que parmi les pelerins de Nataga,
il y avait pas mal d'lndiens de Tierra dentro. Le territoire
de Tierradentro (Canex) commence de l'autre c6te.du Rio
Negro k 3 kilometres de Nataga. Quand les habitants de
cette region viennent, ils portent quelques fruits, pommes
de terre, bananes, poulets, etc., ou au moins deux oeufs,
dans une feuille de mais pliee, pour les offrir: c'est le petit
present traditionnel. Un d'entre eux, que j'ai confess6 hier
soir apres le Rosaire, m'a suivi, quand je sortais de 1'6glise
pour me remettre los dos huevitos.
Une communaute religieuse analogue a la n6tre, a,
je crois, refuse l'offre de Mgr de Popayan, de se charger
de cette mission; passant par ici, les memes prdtres avaient
dit qu'ils n'auraient pas accept6 Nataga; a plus forte
raison, ils ne devaient pas accepter Tierradentro. Mais
nous, nous finirons par y aller. Mgr de Popayan voudrait
pour cela une maison dans son diocese, et non dans un
diocese voisin. Je sais que M. le visiteur, malgrd les difficult6s, desire nous voir prendre cette mission.
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Je dois vous dire un mot de la construction de la nouvelle maison de Nataga; elle se bitit, et une moiti6 sera
bient6t terminde. Nous pourrons probablement occuper
nos nouvelles chambres au retour de Gigante, vers le 20
decembre. Les chambres seront grandes et commodes et
nous aurons alors chacun la n6tre. Jusqu'ici M. Delsort
et moi avons occup6 une petite chambre oh nous tAchons
de nous edifier mutuellement, mais oh, inevitablement,
nous nous genons bien aussi un peu.
Je garde toujours le meilleur souvenir de Popayan, et
je suis tres content de mon s6jour de six mois au grand
seminaire qui m'a ete utile A tous points de vue. Cela
montre qu'ilfaut toujours se laisser guiderpar l'ob6issance.
Louis DURous.

BRESIL
Lettre de Mgr FERNANDO MONTEIRO, de la Congregation

de la Mission, dveque de Espirito Santo,
Superieurgendral.

AM. A. FIAT,

Victoria, 16 mai 190 .

Je viens, Monsieur et tres honord PNre, vous souhaiter
une bonne f6te de saint Antoine, et vous offrir les voeux
bien sinceres que je forme pour la conservation de votre
pr6cieuse sant6 et pour la prosperite de la double famille
de saint Vincent.
I1ne se passe pas un seul jour sans que je fasse monter
au ciel mes pauvres prikres pour la France, ma seconde
patrie, et surtout pour la tranquillit6 de la double famille
de saint Vincent.
Je vous remercie, mon tres honore Pere, de la grande
charitd que vous avez eue envers moi, en envoyant a mon
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secours les deux confreres pleins de zMle, qui ont fait jusqu'A aujourd'hui de veritables prodiges de conversions
dans ce diocese, tout a fait abandonn6.
M. Pimenta vous a envoy le r6sum6 des missions de la
derniere annee : 21 missions, 8 831 communions, 43 mariages de personnes qui vivaient mal, 2 204 confirmations, etc.
Cette annee-ci, ils ont donne (pour le careme) trois missions dans la paroisse de Vianna, voisine de Victoria; leur
parole et la grtce de Dieu ont produit de consolants effets:
2 166 communions, 1 14 families r6habilit6es par le sacre-

ment de mariage et i 236 confirmations. La population
totale de la paroisse est d'environ sept mille Ames, sur
une superficie de 6oo kilometres carres.
Nous avons Wte 6difi6s durant cette mission (je suis presque toujours avec les confreres) par de notables actes de
foi. De pauvres gens faisaient 20 kilometres et davantage,
a pied, a jeun, sous la pluie, arrivaient AI'eglise, attendaient
tout le jour leur tour de confession, n'arrivaient pas a se
confesser, mangeaient, la nuit tombante, un peu de pain
sec on de farine de manioc, s'abritaient sous quelques
arbres ou quelque toit abandonn6, et recommenqaient pendant deux, trois et quatre jours la m6me vie de pieux sacrifices, jusqu'a ce que leur fat donnee la consolation de
purifier leur conscience et d'y recevoir leur Dieu. Nous
avons bien souvent distribu6 la sainte communion Papresmidi, et queluiefois apres cinq heures du soir. Voila,
mon tres honor6 PNre, I'action du bon Dieu.
Nous avons, d'autre part, A combattre l'armee de Satan:
la franc-maconnerie, 1'indifference et l'ignorance religieuses, les ecoles sans Dieu, le mariage civil, etc.
Les prktres se ddvouent; mais Notre-Seigneur l'avait
deja dit : messis multa!... Et que de difficultes se pre-

sentent! Quoique le moins &tendu des Etats du Br6sil,
celpi d'Espirito Santo est neanmoins 6gal, dans sa super-
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ficie, A six ou sept departements fransais; et au lieu d'un
commode carrosse pour nos voyages, nous allons, 6veque
et missionnaires, au trot de nos courageux mulets, par
les petits seniers tortueux des montagnes boisees, et
d'autres fois par les chemins creux et d6foncs des marecages, etc.
Une autre mission donnie en un des faubourgs de
Victoria, dans une maison paniculibre transform6e en
chapelle provisoire, a eu un r6suhat, qui a d6pass6 de beaucoup les espirances, car il y a t peine trois ans que nous
avions pr&ch6 une mission a Victoria sans aucun resultat.
Cette annee-ci, le bon Dieu nous a consolk avec 33o communions et 46 families rehabilitees, 282 confirmations.
Nous avons form6 le projet, auquel nous allons donner
tous nos efforts, d'eriger une 6glise consacree A saint Vincent de Paul. Le peuple est dispose a faire tous les sacrifices en faveur de la construction de cette 6glise.
Nos cheres soeurs ont bien contribu6 pour ce bon rdsultat. Elles vont bien, grace a Dieu, de corps et d'esprit.
VoilA, mon tres honore Pere, les quelques nouvelles
que j'ai i vous donner pour le commencement de cette
ann6e 1905.
MM. Pimenta et Ronckier et nos cheres soeurs s'unissent i moi pour vous prier de nous bdnir et de nous
recommander au bon Dieu dans vos bonnes prieres.
J'ai l'honneur d'&tre, Monsieur et mon tres honor6
Pere, etc.

tf

FERNANDO, C. M.

evdque de Espirito Santo.
EsPIRITO SANTO. Etat (ancienne province) du Brisil, entre

ceux de Rio de Janeiro au sud, de Minas Geraes a l'ouest, et de
Bahia au nord, sur la mer qui forme sur ses c6tes une baie
dite aussi d'Espirito-Santo. Superficie, 44ooo kilometres carrs ;
capitale, Victoria; population, 122 ooo.habitants.
VICTORIA (NOSTRA SENHORA DA),

ville forte, et port du Bresil,
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capitale de la province d'Espirito Santo, a 1'embouchure du
fleuve d'Espirito Santo et a 450 kilometres nord-est de Rio de
Janeiro; 8 ooo habitants. - Residence de l'eveque d'Espirito
Santo.

SAO LUIZ DE MARANHAO (SAINT-LOUIS
DE MARAGNON)
NOTICE SUR

CET ETABLISSEMENT

1. - Etat du Maranhao, notions geographiques; San Luiz. - II. La
religion au Maranhao ; diocese, clerge, moeurs et coutumes du peuple.-- Ill. Seminaire; fondation du couvent de Santo-Antonio;
fondation du s6minaire; arrivie des Lazaristes; premiere ann6e.

I.Etat du Maranhao; notions geographiques. San Lui{.
-Le Maranhao est undesvingt-et-un Etats duBresil. Ila la
forme d'un triangle a pen pres a c6t6s 6gaux, dont la base
touchea 1'Equateur et dont le sommet s'etend vers le sud,
dans l'himisphereaustral. 11 est situeentre le je et le o* degr6 de latitude occidentaledu meridien de Paris. Sa superficie est de 459 884 kilometres carris et sa population de
66o ooo habitants, dont une bonne moiti6 appartient A la
race negre. Son terrain est plan sur les cotes et montagneux dans l"int6rieur. On y trouve des mines d'or, de
plomb, de fer, etc. Son sol produit tous les v6g6taux des
regions intertropicales, comme le coton, le riz, la canne i
sucre, le cafe, le cacao, etc. Les nombreux fieuves qui sil-

lonnen.t l'Etat sont a peu pres les seules voies de communication. De petits vapeurs font le service de la poste et
des marchandises. 11 n'y a qu'une seule ligne de chemin de
fer, de 78 kilometres, qui relie Caxias, une des principales
villes du Maranhao, a Therezina, capitale de 1'Etat voisin
du Piauhy.
La ville de San LuiT, capitale de l'Etat, compte environ
40 ooo habitants et est placee sur I'iledu meme nom. Cette
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ile, dont la longueur est de 40 kilombtres et la largeur de
18, n'est separte du continent que par un canal, large A
certains endroits de quelques metres seulement. Elle s'6tend
de l'est a I'ouest. C'est du c6te de l'ouest, sur une langue
de terre form6e par la jonction des deux rivibres d'Anil et
de Bacanga, que se trouve situee San Luiz. Son port est
excellent, mais infestW de requins; il serait de premier
ordre, s'il n'6tait sujet aux mar6es. En dehors des quatre on
cinq compagnies br6siliennes qui le desservent, deux com
pagnies 6trangeres seulement, dont l'une anglaise, I'autre
allemande font le service d'Europe. L'industrie y est assez
d6veloppee, A en juger par les sept on huit fabriques qui
tous les jours font entendre leurs sifflements aigus. Autrefois l'instruction a eu un haut degre de prosperit6e
San
Luiz, a tel point que cette ville m6rita d'etre surnommee
l'Athenes bresilienne.Ace moment, une nombreuse pleiade
d'hommes de lettres, rendaient partout illustre et respectd
le nom de Maranhao. Cette situation si honorable ne s'est
pas soutenue. A part le lycde de l'Etat, qui n'inspire
aucune confiance aux peres de famille soucieux de la bonne
education de leurs enfants, il n'y a, soit dans la ville, soit
dans l'int6rieur de iEtat, que quelques petits colleges, qui
ne jouissent pas d'un grand credit. Le s6minaire qui vient
de s'ouvrir a done comble une immense lacune dans 'instruction au Maranhao et est destine presque infailliblement a une grande prosperite. Si, jusqu'A present, nos
progres n'ont pas ete plus rapides, cela tient aux prejuges
et h la grande defiance des maranhenses envers les pretres;
mais, quand ces obstacles auront disparu, notre seminaire
deviendra insuffisant pour recevoir 'affluence des eleves
qui se presenteront.
Un mot sur le climat du Maranhao. II n'est pas aussi
penible que pourrait le faire croire sa position equatoriale.
Bien que nous nous trouvions A deux degres de l'equateur, nous ne souffrons nullement de la chaleur, grAce A
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une brise de merquivient constamment rafraichir 1'atmosphere. En somme le climatest meilleur qu'on ne se I'imagine gdenralement. Aussi est-on agreablement surpris, en
ddbarquant a San Luiz, de voir que la vie n'est pas si
insupportable que veulent le faire croire ceux qui connaissent mal le nord du Bresil. 11 est juste cependant que je
mentionne un ennemi que rencontre la sante en ce pays :
le beribdri. Importee en 1868, cette maladie, qui est une
sorte de paralysie des jambes, tend de plus en plus a disparaitre du Maranhao.
SI. La religion au Maranhao;diocese; clergi; mwurs et
coutumes du peuple. - Le territoire du Maranhao, dans les
temps coloniaux, etait lie a la prelature de Pernambuco
par une bulle du pape Paul V, du i5 juillet 1614. II
devint un iveche en vertu de la bulle Super universas orbis ecclesiasdu pape Innocent XI du 3o aott 1677. Jusqu'1 la proclamation de I'independance du Bresil, l'vhche
du Maranhao etait suffragant du patriarcat de Lisbonne.
En 1827, Leon XII le mit sous la ddpendance de l'archevech de Bahia. Pendant un certain nombre d'ann6es, les
limites de ce diocese furent assez confuses ; peu a peu
elles furent bien d6terminees et comprirent les deux provinces du Maranhao et du Piauhy. 1i y a peu de temps ce
dernier Etat a ete d6tachU pour constituer un nouvel
Aveche.
L'eglise du Maranhao a eu en tout dix-neuf

dv&ques,

dont un renonca A son siege avant meme d'en avoir pris
possession. A peu pres tous eurent beaucoup a souffrir de
l'indisposition des habitants. Les fautes et les imprudences de quelques-uns expliquent jusqu'a un certain point
les persecutions qui s'dleverent contre eux. J'ignore ce que
fut le reste du clerge dans l'anciens temps. Ce que j'ai
pu savoir, c'est que, iI y a quelque trente ans, le clerg6
-tait nombreux, du moins dans la capitale. Le chapitre
htait an grand complet et fonctionnait rdgulierement. II
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parait que la vertu de ces chanoines ne correspondait pas
A leur nombre. Aujourd'hui, il n'y a plus que cinquante
pretres dans tout le diocese du Maranhao, y compris sept
capucins et quatre lazaristes ; ce qui porte i trente-neuf
le chiffre des pr6tres seculiers pour un territoire presque
aussi vaste que la France. Parmi ceux-ci, une bonne partie, dit-on, a oublid les engagements du sacerdoce. II n'y
a plus d'espoir que dans le seminaire. Je ne puis passer
sous silence le nom d'un pretre respectable a qui revient
I'honneur d'avoir 6td le zel6 instigateur de la renaissance
religieuse au Maranhao. Je veux parler de Mgr Joao T.
Guedelha Mourao. C'est lui qui fit venir les capucins et
les religieuses de Sainte-Anne, dont I'arriv6e inaugura
une ere nouvelle dans le diocese. Ce fut encore Mgr
Mourao, qui, pendant toute sa vie et par tous les moyens,
en chaire, dans le journal et a la tribune, d6fendit ardemment les droits de l'Eglise. C'est a sa puissante influence
que l'immeuble du s6minaire doit d'etre d6barrasse d'une
foule de masures que, par empiktement, on avait construites
tout autour du jardin. J'ai parl des Peres capucins. Ils
ont deux maisons : 'une dans la capitalc, l'autre dans
l'interieur. Leurs fonctions se r6duisent a peu pres aux
travaux du ministbre paroissial auxquels Mgr 1'&v6que les
applique ; mais comme ils sont tres actifs, ils font beaucoup de bien. Les sceurs de Sainte-Anne ont deux 6tablissements a San Luiz : un h6pital et une maison d'enfants
trouv6s. Depuis une dizaine d'annees, il y a encore ici
une autre communautd italienne : les sceurs de SainteDorothde. Elles ont un petit pensionnat et quelques orphelines.
Que dire maintenant des mceurs et coutumes du peuple ? Les appreciations courantes sont bien peu favorables.
Les moeurs sont tres relichdes. En fait d'enfantsillegitimes,
une statistique indiquant une moyenne de 5o p. 1oo parait
bien prcs de la vdrit6. Cette seule information vous en
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dira plus que tout le reste. Le peuple en g6n6ral meprise
le pretre et ne lui donne pas facilement sa confiance.
Quelle en est la cause? Sans doute une habitude invte6ree des Maranhenses de ne respecter aucune autorit6, et
peut-6tre aussi certains scandales de quelques pretres de
l'ancien clerge.
Le peuple de ce pays n'en a pas moins sa religion i
lui. Si l'on en jugeait par le nombre et la splendeur des
processions qui se font, ce serait le peuple le plus religieux
de la terre. Je doute qu'il y ait en ce monde un pays ou ii
y en ait tant. I1 faut ajouter que lesp6tards et la musique
en font tous les frais; pas un mot de priere. Malheureusement, c'est en cela et parfois en cela seulement que consiste la religion de la plupart des Maranhenses. Mais its
y tiennent a ces processions i Un jour, ii y a peu d'annees,
un 6v6que s'avisa de supprimer, a cause des abus qui s'y
commettaient, une procession en 1'honneur de saint Antoine. II faillit etre lapid ; ii n'echappa que par miracle
aux brutalitis de la populace.
J'aurais tort de ne pas parler du mouvement de r6gne6ration chr6tienne commencee i! y a quinze ans par les
religieux capucins de la province de Lombardie et accentuee par Tarriv6e du nouvel 6veque, don A. Xisto Albano.
Un grand bien s'est d6ja opdrd et I'avenir est plein d'esp6rance. Les confreries du tiers-ordre de Saint-Francois et
de I'Apostolat de la priere sont en pleine voie de prospe-.
rite. D'une allure plus modeste les conferences de SaintVincent-de-Paul s'insinuent lentement parmi les hommes.
III. Siminaire. Fondation du couvent de Santo-Antonio. Fondation du seminaire. Arrivie des Lalaristes.
Premiere annme. - 11 y a San Luiz deux anciens
-couvents qui portent le nom de sdminaire : le S6minaire
das Mercis et le sdminaire de Santo-Antonio. Le premier
appartenait aux religieux de la Merci et fut fond6 en 1639.
L'ordre s'etant h peu pres 6teint et n'ayant plus d'espoir
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de relevement, a cause des lois prohibitives de I'Empire,
I'ev6que don Luiz da Conceicao Saraiva, d'accord avec les
derniers religieux survivants, profita de 1'immense batiment poury etablir un petit s6minaire. L'inauguration eut
lieu le 3 fevrier 1863. Le seminaire prospera pendant
quelque temps, produisit de bons fruits, puis disparut it la
suite de difficultes survenues entre le personnel enseignant
et l'autorit6 diocesaine. Apres la mort du dernier religieux
de la Merci, le couvent das Merces passa dans les mains
de I'6veque, qui leloua au gouvernement. Celui-ci y dtablit
le lyc6e. 11 y a quelques semaines a peine cet immense
immeuble a 6t6 vendu a PEtat par l'actuel 6vWque don Ant.
Xisto Albano avec l'autorisation du nonce apostolique.
L'autre couvent, qui sert aujourd'hui de s6minaire, a
anciennement appartenu aux religieux franciscains. Permettez-moi de remonter d'abord jusqu'i sa fondation, nous
verrons ensuite la fondation du s6minaire.
Origine du couvent de Santo-Antonio. - Du temps de
l'influence francaise au Maranhao, Ravardiere, dans un
but de colonisation, demanda et obtint trois capucins
franqais, qui furent envoyds par le Pere Leonard, provincial de Paris. Ceux-ci d&barquerent le 12 aoit 6I12, et peu
apres commencerent la construction d'un petit .couvent,
sur 1'emplacement oh plus tard fut construit le college
des Jesuites, aujourd'hui cath6drale. En i6i5, les Frangais ayant 6te expulses du Maranhao, les capucins ne jug.
rent pas sans doute prudent de rester et se retirerent. Le
petit couvent fut confiU aux soins du P. Cosme de SaintDamien, ex-gardien du couvent de Parahyba et au fameux
theologien P. Manoel da Piedade, lesquels 6taient venus
de Pernambuco, comme aum6niersde l'armie de Jeronymo
de Albuquerque, le 12 decembre 16i 5. Ces deux religieux
trouvant l'emplacement du couvent peu convenable, solliciterent la cession d'un terrain, occup6 autrefois par un
Franqais appel6 Pinau, pour y commencer un couvent de
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leur ordre. C'est ce terrain qu'occupe aujourd'hui le s6minaire. L'emplacement leur fut accorde et ils en prirent
possession ainsi que das terras, arvores e aguas. L'arm6e
de Jeronimo d'Albuquerque 6tant repartie, les deux religieux se retirerent aussi. De cette fagon, les deux couvents,
I'ancien et le nouveau furent abandonnis. L'ancien fut
donn6 par le chef de la province aux religieux de la Compagnie de Jesus et devint plus tard le college de Nostra
Senora da Luz. Le nouveau, qui probablement n'6tait
qu'une construction provisoire, parait avoir tle abandonn6 jusqu'en 1624. A cette 6poque, Francisco Coelho de
Carvalho, premier gouverneurde la province, vint de Lisbonne suivi de dix-sept religieux franciscains de la province de Santo-Antonio. Arrives en aott de 1624, ces
religieux se mirent aussit6t A construire le coavent qui
aujourd'hui sert de s6minaire. L'annee suivante, leur supirieur, le P. Christorao, partit pour le Para, laissant
comme premier gardien le Pere Antonio da Trindade.
Rien de plus ne signale le couvent de Santo-Antonio A
l'attention de l'historien, si ce n'est le curieux procks des
religieux contre les fourmis, raconte par Manoel Bernardes, dans son livre Nova Floresta (tome I, lit. 6, pag. 5o).
Plus de deux siecles s'dcoulerent ainsi. En 1856, le couvent se trouvant sans religieux, sans ressources et presque
abandonn6, le P. Vicente de Jesus vint comme gardien et
en prit la direction. Le i' septembre de la meme ann6e,
il commenga A construire la belie eglise qui est aujourd'hui une des meilleures de San Luiz. I1 recourut a cet
effet i la charit6 publique et a lagenerosite des assemblies.
Quand il mourut, en 1862, apres avoir essuy4 beaucoup
de d6boires, le gros du travail 6tait fait. S'il n'eut pas la
consolation de terminer son ceuvre, c'est que, par mauvais
vouloir, certains gouverneurs ne lui donnaient pas les allocations votees par I'AssemblIe. Son successeur, le Pere
gardien. Ricardo do Sepulchro, ddveloppa la plus grande
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activit6 et obtint pour continuer les travaux de I'glise
une subvention annuelle de douze contos de reis, ce qui
equivalait a cette epoque i la somme de 30 ooo francs.
Avec un pareil secours I'dglise ne tarda pas a etre terminee. Les travaux furent couronnds par l'inauguration tres

MAwIHAo. -

gglise de Santo-Antonio; le seminaire.

solennelle de la statue de saint Antoine, le 20 janvier
1867.
Pendant ce temps, le convent de Santo-Antonio vegitait,
par suite de l'ordre imperial prohibant Ic recrutement des
noviciats. La mort tira un i un le peu de religieux qui restalent encore, de telle sorte qu'en 1870, il n'en restait plus
qu'un seul. A la mort de celui-ci, survenue peu d'anndes
apres, le couvent abandonn4 allait passer aux mains du
gouvernement, quand la courageuse initiative de Mgr Mou
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rao obtint que ce bien de l'Eglise restat la proprietd du diocese.
Origine du seminaire. - Ce fut don Marcas Antonio de
Souza, treizieme 6veque du Maranhao, qui fonda le s6minaire dans Ie couvent de Santo-Antonio. II demanda aux
religieux qui I'habitaient de vouloir bien en ceder une partie, pour y etablir le grand s6minaire. Les Franciscains
consentirent volontiers, et, le 17 avril 1838, eut lieu linauguration solennelle de cette oeuvre si importante. En 1842,
un nouveau corps de bitiment fut ajout6 & la partie du
couvent c6dde par les religieux. Don Marcos obtint que
tous les cours du siminaire fussent payds par le gouvernement, et, quand il mourut, il laissa & son oeuvre privil1gite sa bibliotheque et quatre contos de reis. Son successeur, don Fr. Carlos de San Jose l'imita et laissa lui aussi
sa bibliotheque et trois contos de reis.
Le sdminaire devenant trop petit, don Manoel Joaquim
da Silveira, vers I'annee 853, obtint du Pere gardien du couvent la cession d'un beau dortoir, moyennant une petite
indemnit6. Cela n'6tant pas encore suffisant, il fit construire aux frais de PEtat une aile nouvelle et r6parer les
appartements donn6s par les religieux. Voyant avec peine
que les enfants de choeur de la cathedrale n'avaient aucune
instruction et discipline, don Fr. Luiz de Conceigao Saraiva
fit une ordonnance, le I9 juillet 1859, par laquelle il instituait pour eux des classes de latin et de francais au seminaire de Santo-Antonio. Mais ce moyen n'ayant pas reussi,
il leur ordonna peu de temps apres de s'interner au s6minaire sous peine de perdre leur office. Pour bien comprendre la valeur de cette menace, il faut savoir que ces enfants
de choeurrecevaient du gouvernement une retribution mensuelle de 16 ooo reis, A peu prbs 40 francs. Cette mesure
produisit l'heureux resultat qu'on en attendait; les recalcitrants disparurent et les autres en pen de temps firent
oublier leur ancienne indiscipline. Accompagn6s d'un di-
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recteur, ils se rendaient tous les jours a la cathedrale remplir leurs fonctions, puis allaient suivre les cours au petit
s6minaire das Merces qui avait Wetfonde, quelques annies
auparavant. C'est parmi eux que se recruta longtemps le
clerg6 du Maranhao. Mais il vint un temps oi le cbapitre
devint tellement reduit qu'il ne put plus continuer ses
fonctions a la cath6drale. De ce fait, les enfants de chceur
disparurent. Le s6minaire de Santo-Antonio n'abrita plus
desormais que quelques rares theologiens. Pour comble
de malheur, le s6minaire das Merces qui de temps i
autre produisait quelques vocations se ferma vers l'ann6e
1888, h la suite d'incidents auxquels j'ai fait allusion plus
haut. Des lors, toute source normale de vocations 6tait
tarie. Plusieurs annees s'6coulerent sans qu'il se fit une
seule ordination. Le s6minaire de Santo-Antonio dtant
devenu vide, c'est a lui que don Antonio Alvarenga songea, pour y prendre demeure, quand le gouvernement de
la Republique cessa de fournir le logement aux 6veques
du Bresil. C'est ainsi que ce seminaire a servi pendant une
quinzaine d'anneesde palais6piscopal. Cependant,en 1898,
sur l'initiative de quelques prktres, un college purement
s6culier fut ouvert dans le seminaire; quelques rares vocations en sortirent. Mais ce nouvel effort ne dura pas. Peu
avant l'arrivee de 1'evFque actuel, en 190o, le college fut
ferm6. Voyant son diocese d6pourvu de tout moyen d'Education eccl6siastique, Mgr Antonio Xisto Albano n'eut
plus qu'une idee fixe: confier son seminaire a la Congregation de la Mission, qu'il connait depuis son enfance et
pour laquelle il a toujourseuuneparticulikrebienveillance.
II fit aussit6t des d6marches aupres de M. P. Dehaene,
visiteur de la province des Lazaristes au Brisil, qui ne
put acceder i sa demande que deux ans plus tard.
En attendant, Monseigneur r6unit de tousles c6tes lesjeunes gens qui avaient quelque aspiration pour 1'etat ecclesiastique ; il eut ainsi en peu de temps une vingtaine de
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s6minaristes venus un peu de partout, qu'il confia a la sage
direction dn Mgr Galvao, son digne vicaire general. Quelques-uns des plus avances ont 6t6 ordonnes depuis ou vont
'etre dans peu de temps; les autres quine paraissaient
pas appels au sacerdoce se sont d'eux-memes retirds.
Apres plusde deuxans d'instances,Monseigneur recut enfin
la nouvelle de 1'envoi de quatrepr6tres de la Congr6gation
de la Mission de Saint-Vincent-de-Paul. En effet, le
S2 janvier 1904, MM. Peroneille et Pasquier d6barquaient
1 San.Luiz. C'6taient les premiers enfants de saint Vincent
qui foulaient la terre du Maranhao; MM. Silva et Andrade
ne tarderent pas i arriver, eux aussi. L'&veque don A.
Xisto Albano les recut tous avec la franche et expansive
cordialit6 qui le distingue. II habitait encore provisoirement au seminaire en attendant I'achevement du palais
episcopal qui se trouvait en construction. Quelques preparatifs furent faits en vue des classes qui devaient commencerle I" mars. Mais comme la pestebubonique faisait
beaucoup de victimes en ville, il fallut remettre la rentree
a plus tard. Monseigneur, prevoyant et avec raison que
nous n'aurions presque aucun 6elve au petit seminaire
pendant la premiere ann6e, nous pria d'ouvrir un petit
externat. Nous ecmes ainsi des le mois de mars une trentaine d'enfants externes; et le 4 avril, l'6pidemie 6tant
completement disparue, nous inaugurAmes le grand et le
petit s6minaires. Six eleves se pr6senterent au grand seminaire et quinze au petit. Ces debuts etaient modestes; mais
les r6sultats de cette premiere annee furent bien consolants:
etrangers pour la plupart a toute idee d'6ducation et de
discipline, nos petits 6elves, graces aux soins devouds de
leurs maitres, devinrent bientot respectueux et ob6issants,
et nous etmes la consolation d'entendre de la bouche de
Mgr 1'rvque le temoignage le plus flatteur. De retour
de la visite pastorale, il pouvait, mieux que personne, constater le changement radical opere parmi les petits s6mina-
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ristes, et il ne cachait i personnesa complete satisfaction.
De leur c6td, nos jeunes gens du grand seminaire surent
profiter des bons conseils de leursdirecteurs et nous pimes,
le 3o novembre, presenter au pontife des l6vites bien prepards a 1'ordination. Ces consolations furent le dddommagement des petites dpreuves qui ne manquerent pas de
signaler cette premiere annee.
Il y avait une vingtaine d'annies qu'il ne se faisait pas
de retraite ecclesiastique dans le diocese; Mgr l'Edvque
profita de nos vacances pour inviter une partie de son
clergd6 venir au seminaire atin de prendre part aux
exercices de la retraite. Tous, A fexception d'un seul,
obdirent a la voix de leur pasteur. La retraite r6ussit au
dela de toute esperance. M. Simon, missionnaire lazariste
qui etait venu du CUara pour la precher, sut captiver tous
les cceurs. Ces pretres qui 4taient venus quelque pen
defiants, s'en retournerent pleinement satisfaits. Avant
leur depart, Monseigneur avait voulu profiter de la
presence de ses pretres pour benir solennellement son
nouveau palais 6piscopal et y faire son installation d6finitive. Cela eut lieu le I5 f6vrier de cette ann6e g905.
Nous voici maintenant en plein dans notre deuxiime
annee. Nous avons trente-et-un 61eves: cinq au grand
seminaire et vingt-six au petit. Nos seminaristes montrent
tous un trrs bon esprit et observent parfaitement la regle.
Dieu veuille bdnir notre oeuvre pour le bien de i'Eglise
du Maranhao.
Sao Luiz de Maranhao, I905.
SAo Luiz DE MARANHAO, ou Maranhao, ou encore San Luiq

de Maranhan.Ville maritime, capitale de l'Etat de Maranhao,
dans la region septentrionale du Brisil; a 2 25o kilometres.
N. N.-O. de Rio Janeiro, dans la baie de Maranhao, que Pile
de ce mrme nom partage en deux baies: celle de San Marc a
l'ouest, et celle de San Jose a 1'est. Port maritime important,
mais qui s'ensable de plus en plus. Ville bien batie; 30 ooo
habitants. Eviche.
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Maranhao. Ce nom designe la province septentrionale du

Bresil, la ville capitale de cette province, Pile sur laquelle
cette ville est batie, la baie qui baigne les cotes de cette ile.
C'est meme, avec une legere difference de forme, le nom du
haut Amazone ou Maranon qu'on 6crit quelquefois Maragnon.

BAHIA
SIX

MOIS DE MISSION AU

BRESIL

Nous avons regu sous ce titre un rapport de M. Denis Dillies dont
nous donnons un rdsume.

C'est le 21 juillet 1905 que nous partons pour notre premiere mission. A cinqheuredu matinnous quittons Bahia
et nous nous embarquons sur le bateau qui doit nous conduire jusqu'i Nazareth. La mer est belle et malgr6 une
pluie torrentielle nous arrivons heureusement A cette
ville. Nos confreres y avaient donnd la mission l'annie
prec&dente avec un grand succes, aussi les habitants qui
en avaient conserv le meilleur souvenir, nous firent-ils
une reception des plus sympathiques, j'allais dire presque
triomphale.
Apres quelques heures de repos nous partons pour le
lieu de notre premiere mission, c'est-i-dire pour la ville
d'Areia. Les missionnaires habiteront dans une dcole vaste
et spacieuse ; l'glise qui en est voisine se trouve isolec au
milieu d'une immense place toute couverte de gazon, et au
centre d'une admirable couronne de montagnes. La cit6
d'Aieiaa dix-neuf lieues bresiliennes de diam&tres, 5oooo
habitants dparpillis et disseminds dans le fond des vallies et
des ravins; elleestsitue 837 metres au-dessus du niveau
de la mer. C'est 1i que les missionnaires devront exercer
leur zele.
Je dois tout d'abord vous dire le reglement suivi dans
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les missions de ce pays, riglement qui est le m6me dans
toutes les localitds. Tous les exercices de la mission se
donnent en plein air et le premier souci du missionnaire
est de faire clever une tribune qui servira pour la sainte
messe, les predications et les catechismes. Ce n'est pas toujours facile; mais, avec un peu d'industrie et beaucoup
de bonne volont6, on finit par reussir. Voici maintenant le
programme de chacune des journees. A quatre heures et
demie, sonnerie solennelle des cloches, ou pour parler plus
exactement, affreux tintamarre de chaudrons sur lesquels
ont frappe acoups redoubles.A cinq heureset demie, messe
de mission, instruction et cat6chisme; de sept heures h
onze heures, confession des femmes ; a midi, diner; de
une heure a deux, temps de repos; a deux heures, vEpres,
complies, matines et laudes; de trois heures etdemie a sept
heures, grand exercice de la mission; aprbs quoi on soupe
et on essaie de prendre un peu de repos. Je dis a on essaie *,
car on est souvent derange par de braves gens auxquels on
ne peut s'emp&cher de donner audience. C'est le 24 juillet,
a six heures du soir, que nous avons ouvert les exercices.
Des le premier soir, on pouvait compter environ six cents
auditeurs; au bout de deux ou troisjours, il y en avait deux
mille, et le nombre va toujours augmentant. On ne saurait
assez admirer 1'empressement avec lequel ces braves gens
accourent de toutes parts aux exercices. Quatre, six et huit
lieues ne les effraient pas. Ils apportent avec eux les vivres
necessaires pour se nourrir pendant la mission, et pas
un ne voudrait se retirer avant d'avoir mis sa conscience
en regle avec le bon Dieu.
Leur recueiliement et leur docilit6 est au-dessus de tout
6loge. Ainsi on dit i ces braves gens de considerer la place
et la rue comme un prolongement de 1'6glise et le silence
le plus profond s'6tablit au milieu de toute cette foule. On
dit aux hommes de demeurer la t6te decouverte et tous
obeissent aussit6t; on leur recommande de ne pas fumer

-

533 -

pendant tout le temps que durera la ciremonie, et pas un
ne pensera a protester contre la suppression d'un usage
qui fait presque partie int6grante de leur existence; on
leur dit de se mettre a genoux pendant le salut et la benddiction du Saint-Sacrement et quel que soit 1'Ftat du sol
pas un ne fait la moindre reflexion. Que dire maintenant
de respece de v6neration dont le missionnaire est entoure ?
C'est vraiment pour ces populations le representant de
Dieu; on ne sait comment lui tmnoigner le respect dont
on est penetre pour sa personne: es uns lui baisent les
mains, les autres s'attachent a sa soutane, on se dispute
les objets a son usage ; ses paroles, qui sont parfois sdveres,
sont accueillies avec enthousiasme. Une mission ainsi
commencde et si bien suivie ne pouvait avoir que les plus
consolants rbsultats; aussi pendant dix jours qu'ont dur6
les exercices nous avons entendu 2210 confessions, beni
ou revalidd 104 mariages. II est regrettable qu'il nous ait
et6 impossible de prolonger notre sejour &Areia, car nous
n'avons pu satisfaire aux besoins spirituels d'une foule de
personnes avides de profiter de la grace de la mission;
mais nos jours etaient compt6s, et il fallait se remettre en
route. Une magnifique cerdmonie a termind les exercices
de notre mission, je veux parler de 1'erection d'une croix
aussi belle quele permettaient les ressources du pays. La
procession qui se composait de plusieurs milliers de personnes se mit en marche t quatre heures et demie et il 6tait
environ huit heures lorsque tout fut termine.
II fallut songer au depart, benissant Dieu du succes qu'il
lui avait plu d'accorder a nos efforts, et, accompagnes des
larmes et des acclamations de nos bons chretiens qui ne
savaient comment nous timoigner leur reconnaissance,
nous partimes.
Aprbs un voyage de quelques jours nous arrivons au
lieu de notre seconde mission, je veux dire Boa-Nova. Le
pays parait bien pauvre; I'eglise se compose de quatre
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murs en terre reli6s entre eux par quelques miles mal jointes. On 1'a ornde pour la circonstance avec trois ou quatre
guirlandes de papier colori6, ce qui la fait ressembler a une
salle de bal. La population peu nombreuse est sympathique, mais est loin d'etreaussi enthousiaste quecelle que
nous avions evangelis6e quelques jours auparavant. Peu a
peu notre auditoire se fo rme, les exercices sont fr6quentes
avec un empressement toujours croissant. I1 est vrai qu'il
n'y a ici ni musique, ni feu d'artifice; mais le bien se fait
sans bruit et la mission s'acheve laissant dans les ames
les plus heureuses impressions. Nous avons eu la consolation de compter de nombreux baptemes, i 973 confirmations, 5 14 confessions et communions, 82 mariages
benits ou rehabilitbs.
Le 24 aout nous sommes arrives A Conquista oi nous
devions donner notre troisieme mission. C'est sous la protection de saint Louis, roi de France, que nous ouvrons
les exercices. 11 parait que ce ne sera pas sans peine que
nous pourrons faire quelque bien ; on nous annonce mime
une contre-mission organisee par les protestants qui sont
ici au nombre de cinq a six cents. Mais ces craintes etaient
mal fond6es, quelques huguenots sont bien venus assister
aux exercices, mais ils se sont tenus bien tranquilles. C'est
ce qu'ils avaient de mieux a faire, car les catholiques leur
auraient fait un mauvais parti. Ce qui nous a le plus donn6
d'embarras, c'est la revalidation des mariages. On ne se
fait pas une idee du nombre des unions nulles que nous
avons rencontrees. Ce qui augmentait la difficulth c'est que
ces pr6tendus maries ne pouvaient donner aucun renseignement sur la nature et le nombre i.s degr6s de parent ;
il faut alors avoir recours a toutes ses connaissances th6ologiques et user des amples pouvoirs accord4s aux missionnaires. C'ktait pour nous un veritable cauchemar, aussi
nous tardait-il d'arriver a la fin de notre mission. Ce n'est
pas que les consolations nous aient manqu6 ; malgr6 notre
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bonne volontd nous n'avons pu satisfaire les d6sirs de tout
le monde. Desoles du depart des missionnaires, un certain nombre d'hommes avaient organis6 un complot pour
s'opposer a notre depart; mais nous avons pu d6jouer
leur plan, et le 8 septembre nous sommes arrives A I'Encrousillade, lieu de notre quatrieme mission, tout au sud
de l'Etat de Bahia, A la limite de l'Etat de Minas Geraes,
pas bien loin de Diamantina, la region des diamants. Nous
avons et6 d'autant plus admirablement accueillis par les
habitants qu'ils sont presque d6pourvus de tout secours
religieux. Ici il n'y a ni eglise, ni cimetiere; pour en tenir
lieu ii n'y a qu'une minuscule chapelle, bAtie par une pauvre negresse baptisde a je ne sais quel Age et dont la foi et
la charit6 sont admirables. Aides d'un certain nombre
d'hommes de bonne volonte ,nous avons pu organiser une
salle capable de contenir un auditoire respectable. Les
premiers jours ont ete assez penibles, mais les suivants, le
peuple accourait plus nombreux. Vers la fin de la mission
nous avons 6te completement debordis, nous aurions dtd
cinquante pr6tres, qu'il y aurait eu de la besogne pour
tout le monde. Quelle fatigue pour le missionnaire ! mais
aussi quelle joie pour lui en voyant ces Ames ignorantes, il
est vrai, mais pleines de bonne volontd repondre ainsi a
l'appel de Dieu ! Nous aurions bien voulu prolonger notre
sdjour, mais il fallait se remettre en route. Voici maintenant le resultat de notre mission d'Encrousillade : baptemes, I5o; communions, t35o; confirmations, 1376; mariages, go; revalidations, 54. Apres quelques jours d'une
marche fatigante, nous arrivons A Carayba. La population
nous a tres bien accueillis; mais bien que Pauditoire fOt
assez nombreux, l'empressement 6tait bien moins grand
que dans d'autres localites. Neanmoins la grace de Dieu
n'est point tombie inutile sur cette population ; en certaines provinces de France ce serait un veritable triomphe,
ici c'6tait presque une deception. Nous avons pu n6an-
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lioins enregistrer 75 baptemes, 19 mariages, 898 confirmations et 700oo communions.
Partis de Carayba le 7 octobre, nous sommes arrives
trois jours apris a Minas de Rio de Contas, oh nous devions donner notre sixieme mission. C'est une belle ville
situe ai 200 metres d'altitude. On ne nous attendait que
dans la soiree; nous avons devance l'heure de notre arrivee, ce qui a eit une grande deception pour la population,
car une cavalcade nombreuse devait venir A notre rencontre, ce qui n'a pu avoir lieu.
Ici nous avons rencontre ce que nous trouvons bien rarement dans ce pays, je veux dire une riche et belle 6glise.
Les habitants de la cite aiment beaucoup les c6r6monies
exterieures, mais ils sont loin d'etre aussi zeles pour mettre
ordre a leur conscience. Aussi ne nous ont-ils pas donn6
beaucoup d'occupation. En revanche, les foules arrivent de
tous les pays environnants et en particulier de Villa-Velha,
oi les missionnaires avaient deji prech l'annae derniere,
y laissant les meilleurs souvenirs. Pour r6sumer nos impressions constatons que si les habitants de la campagne
nous ont procure de bien douces jouissances, ceux de la
ville n'ont pas r6pondu a nos efforts. Hatons-nous de dire
qu'ils n'ont pas et6 tout a fait sans rdsultat. Nous avons
enregistr6 20 baptemes, 770 .communions, 26 mariages et
807 confirmations.
De Minas, nous partons pour Furna oi nous devons
commencer notre septieme mission. Le peuple est ici mieux
dispos6 qu'i Minas; aussi les missionnaires sont dans la
joie, et c'est avec une emotion profonde qu'ils contemplent
ces multitudes qui accourent de tous cbt6s et sont en quelque sorte suspenduesauxlvres des predicateurs. Malheureusement nous avons &tbien contraries par une pluie
torrentielle qui n'a presque pas cessi de tomber ; ce qui a
empech:la-procession solennelle que nousdevions faire au
cimetiere. -Nous avons .essay6 le lendemain d'organiser
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une c6remonie pour ia benediction d'une croix qui devait
etre drig6e au milieu du champ du repos. Ce fut notre
derniere reunion. Rentrant a la maison nous avons examine le r6sultat de notre travail: nous avons eu 29 baptemes, 21 mariages, I 338 communions et 885 confirmations.
Apres un court repos, nous avons pris le chemin de Catol6, theatre de noire huitieme mission. Nous aurions
souhaith un beau temps, puisque, generalement, les
eglises dtant insuffisantes, on est oblige de prcher en plein
air. Mais nos souhaits ont et6 loin d'ere exauc6s, car des
les premiers jours de la mission, le ciel, charge de gros
nuages, nous a envoyd des torrents d'eau. Toutefois, malgri ce contretemps, des les premiers jours, deux A trois
cents personnes profitant d'une eclaircie sont venues a l'instruction, bien qu'elles dussent marcher par des chemins
affreux. Ces gens etaient a peine entres dans l'6glise que
la pluie se remit a tomber i torrents ; ils ne purent se remettre en route qu'h neuf heures et demie du soir, a travers une obscurit6 profonde et des chemins horribles. Mais,
loin de se d6courager, ils sont revenus le lendemain des
cinq heures du matin, restant i genoux sur le sol boueux
et humide jusqu'i sept heures et demie. En verite, Dieu
peut-il manquer de benir une aussi grande bonne volonte ?
Ainsi, si d'un cbte nous avons t6 contraries par le temps
qui a dQ arreter beaucoup de monde, nous avons eu aussi
d'abondantes consolations. Nous avons pu compter 2o baptames, 5x5 confirmations, 1oo communions, 32 mariages
et 4 revalidations
Le 19 novembre, nous nous mettons en route pour Morrinhos, localit6 annexe d'une paroisse appel6e Bon-Jesus.
Le temps tait si mauvais, la pluie si abondante que les
habitants ne nous attendaient plus. Ne trouvant rien de
pret, il nous a fallu nous mettre a l'ouvrage pour cons.
ruire une sorte de salle capable de contenir un auditoire
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assez nombreux. Les debuts ont etd assez penibles i cause
des obstacles que le mauvais temps opposait a la bonne
volont6 de nos braves gens. Mais peu a peu l'auditoire s'est
augmentS, a tel point qu'il a fallu aller en plein air non
seulement pour precher mais encore pour confesser. Aussi
malgr6 le desappointement des debuts, avons-nous 6et dedommag6s de nos peines par les foules que toutefois nous
n'avons pu satisfaire completement. Nous avons eu la
consolation d'enregistrer 68 baptemes, i 135 communions,
778 confirmations et 36 mariages.
Le 3o novembre nous prenons le chemin de la paroisse
de Bon-Jesus oh nous devons precher notre dixiime mission; nous commencons nos travaux sous les auspices de
l'Immacul6e Conception dont nous allons c6elbrer le jubile. Nous avons et6 accueillis par une foule enthousiaste,
ce qui 6tait de bon augure. Malheureusement, la population preoccup&e des prdparatifs de la fete de l'Immacule
Conception, ne mettait pas beaucoup d'empressement a
repondre a l'appel des missionnaires. Mais A partir de la
fete qui a 6et c6lebree tres solennellement, nous avons eu
beaucoup a faire. Ce qu'il y a surtout de remarquable dans
cette mission, c'est la conversion d'une famille protestante :
le pere, la mere, deux jeunes gens et deux jeunes filles ont
fait leur abjuration et requ les sacrements de bapteme, de
confirmation et d'eucharistie. Ainsi que je I'ai observe
plus haut, les derniers jours de la mission ont t6 trbs
consolants : 914 personnes se sont confess6es et ont communid. Nous quittons la paroisse de Bon Jesus, et apres un
voyage de trois jours nous arrivons h Bandeira de Mello,
point terminus du chemin de fer de l'Etat. Nous y avons
trouv6 une foule un peu bruyante mais admirablement
bien disposee ; il a fallu se mettre &sa disposition le jour
et la nuit. C'est un travail bien fatigant mais qui cependant ne manque pas de charmes.
Notre derniere mission s'est donnee a Jaqueira, oh nous
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avons eu 54 bapt4mes, 1876 confirmations, 1 915 communions et 94 mariages. Enfin, le 29 d6cembre 1905, nous
reprenons le chemin de Bahia que nous avons quittee le
21 juillet. Rentres a la maison nous essayons de nous rendre compte du travail accompli pendant cette longue
absence et nous avons la consolation de pouvoir presenter
au bon Dieu ix missions, i 400 baptemes, I 3oo confirmations, 16 2oo communions, 660 mariages. Que Dieu soit a
jamais beni du bien que sa grace a op6re; puisse-t-il l'augmenter dans les ames, puisse-t-il aussi donner aux missionnaires force et courage pour se d6penser en travaillant
au salut des Ames pour lesquelles il a vers6 son sang 1
BAnHI (c'est-a-dire baie) ou San Salvador, ville des EtatsUnis du Br6sil, chef-lieu de r'ltat (ancienne province) de
Bahia, i i 35o kilometres nord-est de Rio de Janeiro, sur la baie
de Todos Sanctos. Bahia, fondee en 1349, fur la capitale du
Brisil jusqu'en 1763; elle est encore la premiere ville apres
Rio de Janeiro. Populationde 18o ooohabitants. Port superbe;
climat chaud, mais rafraichi par les brises de mer. La province
de Bahia est tres fertile; c'est la plus riche du Bresil. Archevache.

CHILI
Lettre de M. DEVISSE, prdtre de la

fMission,

d M. A. MILON, Secretairegineral, d Paris.
Santiago, 28 mai 1905.

Je ne ferai qu'indiquer, monsieur et cher confrere, les
merveilleux agrandissements de notre local: c'est depuis
bient6t deux ans une transformation complete. La Providence et la sage industrie de M. le superieur ont fait
sous ce rapport presque un miracle. Mais la vie de notre
maison est dans nos a oeuvres a memes.
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Tout d'abord notre jeune 6cole apostolique, A laquelle se
devouent, comme de vrais fils de saint Vincent, M. Roynet
et quelques jeunes confreres pleins d'entrain. Elle compte
dix-neuf elves. C'est encore une toute jeune plante n6e en
pays libre d'Amerique, dont la culture est delicate et difficile. C'est le charme,la gaietd etl'esperancede notre maison.
L'ceuvre des missions affirme surtout notre vitalite.
Quelle fete que la mission en un pays de foi ardente et
profonde ! Ici le succes est presque toujours certain. L'eglise souvent ne peut contenir la foule, et c'est sur la
place voisine qu'il faut pr&cher. Tous se confessent, les
hommes quelquefois en plus grand nombre que les femmes. L'unique crainte des missionnaires est de ne pouvoir, pendant les jours que durent les saints exercices,
donner a tous une absolution. A Ch6pica, plus de trois mille
personnes se sont confessees; mais le chiffre ordinaire des
confessions pour chaque mission est de deux mille. Ce fut
toute l'annee une evangelisation ininterrompue : mission
dans tousles hopitaux de Santiago, de Valparaiso et autres
villes ; missions aux haciendas, c'est-a-dire aux cinq cents
ou six cents employes de tres richespropri6taireschiliens ;
enfin les onze missions paroissiales que nous confia Mgr
I'archev6que.
Ces dernieres sont de toutes les plus interessantes, les
plus penibles aussi. Le missionnaire se sent 1k a l'envoy6
de Dieu ». Pour lui, on eleve desarcs detriomphe; sur sa
route, s'alignent les paroissiens qui, i genoux, lui demandent sa benediction; A sa rencontre, viennent A cheval h
une distance de plusieurs lieues les notables du pays, M. le
cure [k leur tete. La mission c'est la fete, c'est le grand
evenement de l'annee.
Tout dernierement, M. Olivier, M. Leblond et moi etions
les t6moins et les heureux sujets de semblables t6moignages de sympathie. Le pays oh nous donnions la mission
s'appelle Navidad, (Nativit) ; le peuple y est de mceurs
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tres simples, vivant tres retire au bord de la mer; Tout y
rappelle la pauvretd du Beth!eem de 1'Evangile. Pauvre
eglise : aucune ddcoration, un autel tres nu et des murs
blanchis i la chaux. Pauvre presbytere: la maison du cure
se confondavec l'dglisequi est dans un 6tat des plus mis6rables. Gens pauvres surtout: plus de 1o0oo habitants diss6min6s sur une superficie de 4oo kilometres carr6s et la
plupart n'ayant qu'un simulacre d'habitation appelee
chosa. La mission a ete dans ce coin du Chili des plus consolantes et tout y 6tait au reste tres pittoresque. C'6tait
merveille, par exemple, de voir arriver, le soir, par groupes
debouchant de tous les coins et recoins des montagnes, et
montes a cheval, hommes, femmes, jeunes filles et enfants,
tous revetus du costume national. Beaucoup venaient des
extrdmites de la paroisse, c'est i dire d'une distance d'environ dix lieues. Cesderniersapportaient avec eux de quoi
senourrir trois ou quatre jours, logeaient oi ils pouvaient,
souvent autour de l'eglise o ils dormaient 6tendus sur le
sol et ne s'en retournaient qu'une fois confesses et ayant
communie.
La, comme dans toutes les autres paroisses, les rdunions
du soir furent les plus suivies. Leur simplicit6 est un
charme : une fois I'on ne trouva pour accompagner le chant
qu'un accord6on. Mais quelle avidite pour entendre la
parole de Dieu ! Jamais l'on ne trouve les deux instructions
trop iongues, etquand, la fin du sermon, le missionnaire
presente A la foule l'image de Jesus crucifid, tous s'agenouillent, se frappent la poitrine, repetent en larmes :
xJesus! misericorde! v Ce sont li des spectacles qui avivent
la foi dans le cceur d'un missionnaire, le consolent et I'aident i supporter gaiement les mille petites privations que
forcdment il rencontre sur sa route.
Voili un bien.rapide apercu sur les travaux des missionnaires de Santiago, avec la legere esquisse de ce qu'est
une mission en ce cher pays du Chili, l'une des rdpubli-
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ques d'Amdrique les plus favoris~es au point de vue de la
G. DEVISSE.
foi et de la civilisation.
SANTAGO du Chili, capitale de la Ripublique du Chili, dans
I'Amirique du Sud. Ville de 200 ooo habitants, d'un aspect
agrdable et tout moderne, sur la rive gauche du rio Mapocho.
Station du chemin de fer de Valparaiso a Conception. Sur la
ligne de Santiago a Valparaiso s'embranche le trongon de
45 kilometres qui va a Santa Rosa de los Andes et doit se rattacher au chemin de fer argentin du Mendoza. - Archeveche.

OCEANIE
ILES PHILIPPINES
Lettre de M. Eustache CANo, prdtre de la Mission,
superieur de la maison de Nueva-Caceres.
Nueva Caceres, 6 avril z195.

Nous venons de terminer le cours acad6mique durant
lequel quatre cents leves ont &t6approuves. Si la pauvret6
n'6tait pas si grande, par suite des malheurs sans nombre et
des epid6mies qui ont afflig6 etaffligent encore ce pays, nous
aurions autant et m6me plus d'etudiants que dans les plus
beaux jours des temps passes, car les Philippins ont une
soif ardente d'instruction. Ils sont revenus de leur erreur
et ils sont convaincus aujourd'hui que, dans ce college,
ils apprennent plus que dans les etablissements officiels; c'est pourquoi ils affluent vers nous, quoiqu'ils
doivent payer les livres, les inscriptions et les droits

d'enseignement, toutes choses qu'ils ont gratis dans les
6coles du gouvernement.
Cette annee cinq pretres et deux diacres ont et6 ordonnes.

E. CANO, C. M.
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RENSEIGNEMENTS ET REPONSES
36. SUR LA CONDITION DE LIEU POUR GAGNER L INDULGENCE DE LA PORTIONCULE ACCORDEE AUX FILLES DE LA CHARIT; DISPENSE. - S. C. R., 28 juin 1905.
TRks SAINT PkRE,

Augustin Veneziani remplissant l'emploi de Procureur
general dans la Congregation de la Mission, humblement
prosternr aux pieds de Votre Saintet6, expose ce qui suit:
Leon XII, de sainte m6moire, par Bref.du 27 juin 1903
a accordd aux fideles qui visitent les 6glises ou oratoires
attaches aux maisons des Filles de la Charit6 de saint Vincent de Paul en quelque lieu qu'elles existent, le 2 aout,
depuis les premieres v6pres jusqu'au coucher du soleil,
l'indulgence appelee de la Portioncule,pourvu que dans ce
lieu 1l ne se trouvent ou ne soient, a la distance de mille
pas, ni une 6glise de I'ordre franciscain, ni quelque autre
6glise que ce soit ou oratoire public jouissant de la meme
indulgence.
Or, lesdites sceurs, appelJes Filles de la Charite .,cause
des oeuvres auxquelles elles sont communement employees, sont empechees de sortir pour visiter les 6glises,
auxquelles est attachee l'indulgence de la Portioncule, et
de la meme maniere sont empechdes les personnes vivant avec celles soit comme auxiliaires, soit comme malades; il y a aussi des jeunes filles qui vivent chez elles
ou viennentchez elles pour y recevoirl'instruction et l'ducation; le suppliant implore done de Votre Saintet6, pour
les susdites personnes une bienveillante dispense de la
clause sus-enoncee.
Que Dieu, etc.
- Notre Saint Pere le Pape Pie X, le 28 juin 19o5, dans
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I'audience accordee au soussign6 cardinal prefet de la S. C.
des Indulgences et des Saintes Reliques, a daign6 accorder
la grace demandde, 6tant garde tout le reste, quant au
temps, & la forme et h la teneur des Lettres apostoliques
en forme de Bref mentionnies plus haut; nonobstant toute
clause contraire. D'onn6 A Rome, A la secrdtairerie de la
meme Congr6gation, le 28 juin 19o5.
A., card. TRIPERI, Prefet
Lieu du sceau.
Pour le secr6taire,
Jos. M., chanoine Cacelli, substitut.
BE ParTn, Augustinus Veneziani, Procuratoris gen. munere fungens in Congr. Missionis, ad pedes S. V. humiliter provolutus, exponit quod sequitur :
Leo XIII, S. M., per Breve 26 Junii g1o3, indulsit fidelibus visitantibus ecclesias seu oratoria adnexa domibus Puellarum a Caritate
S. Vincentii a Paulo ubique terrarum existentibus, die 2 augusti, a
primis Vesperis ad occasum solis, indulgentiarn de Poniuncula
nuncupata, dummodo in respectivo loco nulla extet, vel mille passuum
intervallo distet, Franciscalis Ordinis aut alia quilibet ecclesia vel
publicum oratorium, cui eadem indulgentia coonessa sit.
Cum autem prefatae Sorores, Puellb nuncupata ab operibus caritatis quibus plerumque suntaddicta impejiantur quominus possint
exire ad visitandas ecclesias privilegio Portiunculae ditatas, et eodem
detineantur impe4imento personae cum iisdem commorantes, sive
auxiliariae, sive valetudinarii ; puelle autem apud ipsas dgenntes, vel
ad earum domus accedentes, instructionis et educationis causa, orator benignam pro indicatis personis a prefata clausula dispensationem a S. V. implorat.
Et Deus..,
Ssmus Dominus Noster Pius Pp. X. die 28 junii 9go5, in audientia
habita ab infrascripto card. Prefecto S. C. Indulgentiis Sacrisque
Reliquiis preepositn, benigne annuit pro gratia, juxta preces, servatis
in ceteris, etiam quoad tempus, forma at tenore t.ittrarum Apostolicarum in forma Brevi supra memoratarum. Contraris quibus
cumque non obstantibus. Datum Roma ex Secria ejusdem S. Congregationis die 28 junii io95.
A., Card. TaUPmP, Prxf.
Locus sigilli.
Pro Secretario
Jos. M. Canonicus CACELLI, Substit.
37.

EXTRAIT

DES

PRIVILEGES

ACCORDES

PAR

LE

SIEGE A LA COMPAGNIE DES FILLES DE LA CHARITE.

SAINT-

De
temps A autre, les Filles de la Charite ou les pritres charges de leur direction out demand6, soit pour eux-memes,
-

-

545 -

soit pour le communiquer aux autoritis ecclsiastiques qui
etaient bien aises de le connaitre, le texte de quelques -uns
de leurs privileges qui sont d'une application plus frequente. Pour repondre a ce d6sir, viennent d'etre imprimes
sur des feuillets sdpares les privileges suivants :
1* Privilege relatif l'existence d'une chapelle, h la conservation de la Reserve, a la messe, etc., chez les Filles de la
Charit6 ( Gr6goire XVI).
2*Privilege pour les trois messes de la nuit de Noel.
3*Privilege relatif a la messe et a la communion du Jeudi
saint.
4* Indulgence de la Portioncule.
5*Privileges pour les ceremonies du jour de la Purification, des Cendres, de la Semaine sainte.
6° Liste des messes propres a la Congregation de la Mission dont lacelebration est conc6dde pour les chapelles
des Filles de la Charity.
Ces feuillets sont s6par6s; mais ils ont &t6 mis sous une
couverture commune. Prix 5o centimes, rue deSevres, 95,
ou rue du Bac, 140, A Paris.
38. OFFICE PROPRE DE LA MEDAILLE MIRACULEUSE. -

Deja

un bon nombre de dioceses en France, en Italie, en Espagne, etc., ont obtenu de c6l6brer la messe et de reciter
I'office propre de la M6daille miraculeuse. Par un indult
du i" septembre 1905, Mgr 1'6veque de Porto Rico a
obtenu la mdme autorisation pour son diocese.
NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES

28. M. Durand (Camille), pr6tre, decdde h Rio de Janeiro (Br6sil), le 29 mai 19o5; 28 ans d'Age, to de vocation.
29. M. Urien (Simon), prstre, dced6 a Teruel (Espagne), le 3o mai I905: 38, 21.
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New3o. Frere Felix (Georges), coadjuteur, dec6die
Haven (Etats-Unis), le 3o avril 1905; 40, 13.
31. M. Latorre (Franqois), pretre, decede a Madrid
,Espagne) le 7 juin 1905 ; 40, 13.
32. M. Laurent (Frederic), pretre, decede a La Capelleles-Grands (France),le i juin 19o5 ; 60, 38.
33. M. Erthal (Josephl, pretre, deced a Graz (Autriche),
le 25 juin 1905; 59, 18.
34. M. Bradley (Jacques), pretre, d6ecede Los Angeles
iEtats-Unis), le 28 juin 1905; 36, i3.
35. M. Feely (Joseph), pr&tre, decede a Chicago. (EtatsUnis), le 15 juin 19g5; 29, 15.
36. Frere Verry (Timoth6e), coadjuteur, d6eced a Tripoli (Syrie), le 6 juillet 19o5 ; 73, 46.
37. Frere Lara (Emmanuel , coadjuteur, decede a La
Havane (Antilles), le 20 juillet 1905 ; 43, 15.
38. M. Alibert (Joseph), pretre, decede a Lisle-sur-Tarn
(France), le 26 juillet 1905; 28, 6.
39. M. Boe (Laurent), pr6tre, d6cedd a Constantine (Algerie), le 8 aoCt 190o5; 63, 36.
40. Frere Eguaguirre (Jean), coadjuteur, deceded
Madrid (Espagne), le

12

aott go5 ; 29, 2.

41. Frere Ribeiro (Francois), clerc, decede a Dax (France), le 14 aout 19o5; 24, 4.
42. Frere Canale (Pascal), coadjuteur, d6ced6 a Lecce
(Italie), le 16 aodt 19o5 ; 63, 46.
43. M. .Frances (Emile), pr&tre, decede en Chine, le 25
aout 19o5; 38, 15.
44. M. Mariscal (Felix), pretre, deced& A Arequipa (Perou) en septembre 195 ; 76, 54.
45. Frere Vegas (Lucien), clerc, dec6d~e Sandoval de la
Reina (Espagne), le 7 septembre i905 ; 22, 6.
46. M. Balestra (Pierre), pretre, decede a Perouse (ItalieJ, le 13 septembre 1905 ;7o,. 54.
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NOS CHERES S(EURS
Angile-Pisano, decedie i l'H6pital militaire de Plaisance, Italie; 76 ans d'Age, 5S de vocation.
Rosa Bicocchi, Maison centrale de Turin; 64, 43.
Caroline Orelli, H6pital de Sassari, Italie; 27, 3.
Olympe Thovez, Maison centrale de Turin; 72,

5r.

Marie O'Brien, H6pital de Washington, Etats-Unis; 48, 27.
Blanche Basti6, Maison de Charite, paroisse Saint-Lazare, a

Marseille; 61, 35.
Marthe Fagnon, Maison de Charite de Frevent, France; 25,4.
Feliciana Casado, H6pital Notre-Dame-de-la-Misericorde, i
Tolede, Espagne; 66, 41.
Josefa Adserias, College Immaculee-Conception, i Manille,
lies Philippines ; 70, 5o.
Vicenta Jolis, Misdricorde de Lerida, Espagne; 70, 46.
Branlia Osis, Maison centrale de Madrid; 24, 5.
Angelique Haag, Maison de Charite de Louveciennes, France :
34, 9Elodie Bertrand, H6tel-Dieu de Melun; 53, 34.
CUcile Ruault, Maison centrale d'Alger; 38, 12.
Jeanne Petit-MAle, Orphelinat de Fecamp, France ; 64, 44.
Louise Helland, Mais. de Charite d'Avranches, France; 57, 32.
Filiciti Cheyron, Hospice de Saint-Meen, France; 71, 50.
Bonne Mally, H6tel-Dieu de Chartres, France; 45, i5.
Marie Bigard, Orphelinat de Torre Annunziata, Italie; 79, 37Paula Yoldi, Asile de San Mames, a Bilbao, Espagne; 58, 43.
Marie Raynal, Maison de Charitl Saint-Paul, a Lyon; 77, 48.
Anastasie Bourger, Hospice Saint-Henri, i Soiron, Belgique;
63, 42.

Rosalie Kovae, Maison de sante de Laibach, Autriche; 3o, 7.

Fanny Robillard, H6pital de Montauban ; 72, 47.
Henriette Wagner, Mais. de Charite d'Avernes, France ; 81,47.
Rose Lassonquere, Maison de Charite de Montolieu, France;
83, 63.
Angeline Coradi, H6pital Saint-Paul, a Savone, Italie; 81, 62.
Marianne Galizzi, Maison centrale de Turin; 32, io.

Amelie Wronka, H6pital de Pelplin, Pologne; 70, 45.
Engracia Roaus, Hospice de la Coruna, Espagne; 74, 5i.
Maria Latasa, H6pital d'Olivenza, Espagne; 46, 25.
Maria Iturrioz, H6pital d'Agudos, a Cordoba, Espagne; 40, 1•.
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548 Feliciana Martin, Maison Saint-Nicolas, i Valdemore, Espagne; 26, 3.
Jeanne Ossedat, H6pital de Montauban; 64, 44.
Rosalie Gyulai, Clinique de Budapest, Hongrie : 5, 6..
Therese Vester, H6pital d'enfants de Vienne, Autriche; 24, 3.
Julie RuTfelet, Maison de Charite de Beauvais; 62, 35.
Joseph Lanzinger, Hospice de Schwarzach, Autriche; 32, 14
Marie Scionico, Maison centrale de Turin; 29,

10.

Clotilde Grisaud, Hospice de Monthuel, France; 64, 42.
Jeanne Riviere, Maison de Charite de ChAteau-l'Ev6que; 71, 5o.
Adelaide Labitte, H6pital Saint-Joseph de Lyon ; 67, 47Marie Lecorney, Maison principale, a Paris; 80, 62.
Angela Perez, H6pital militaire de Carabanchel, Espagne;
32,6.
Generosa Martinez, Hospice de Cadiz, Espagne; 3o, 3.
Joaquina Cestau, Ecole de Sos, Espagne; 79, 54.
Maria Rodriguez, H6pital d'Orense, Espagne; 32, 8.
Angela Quesada, H6pital Saint-Lazare, a la Havane, ile de
Cuba; 53, 27.
Catherine Mc Lean, Maison centrale d'Emmittsburg, EtatsUnis; 69, 39.
Agnes Cep, Hospice des Incur. de Laibach, Autriche; 3x, 3.
Marie Schonbacher, Ecole primatiale de Budapest, Hongrie;
3o, 9.
Hedwige Schemainda, H6pital de St-Polten, Autriche; 38Jx3.
Marguerite Domenge, Hospice des Enfants-Trouves, a Rio-deJaneiro; 77, 52.
Ellen Corish, Maison Saint-Joseph de Sheffield, Angleterre;
42, 21.

Marie Le Razavet, H6pital d'Elbeuf, France; 24, 2.
Florentine Sodowsky, Hospice des Incurables de Laibach, Autriche; 45, 23.
Anna de Brdhier, Maison centrale de Guatemala ; 49, 19.
Catherine Bankowska, H6pital Sair'-Stanislas, a Varsovie, Po-

logne; 69, 49.
Theodora Sotkiewiez, Maison centrale de Varsovie, Pologne;
69, 49.
Victoire Buchalska, H6pital de Saint-Thadee, a Lukow, Pologne; 23, 3.
Barbe Cieslicka, Maison centrale de Culm, Pologne; 71,
47.
Marie Hill, Maison centrale de Salzburg, Autriche; 74, 5o.
Julie Ott, Maison centrale de Salzburg, Autriche; 25, 9.
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Reine Peretti, Maison centrale de Turin; 23, 2.
Ersiglia Venturelli, Maison centrale de Sienne; 25, 6.
Aimee Briens, H4pital du Sacrd-Coeur de Beyrouth; 28, 6.
Josephine Petsche, Prison de Lankowitz, Autriche; 23, 5.
Bridget Heney, Asile des ali6ens de Baltimore, Etats-Unis;
69, 40.
Anne de Villentroy, H6pital d'Ismailia, Egypte; 43, i8.
Christine D'Aragon, Maison de Charite, paroisse des BlancsManteaux, a Paris ; 64, 44.
Monique Personnaz, Maison de Chariti de Clichy, France;
78, 46.
Marie David, Hospice de Murat, France; 33, 12.
Costanza d'Ayala, Maison Saint-Philippe, a Rome; 47, 9.
Louise Josselin, H6pital de Blaye, France; 68, 43.
Marie Hill, Maison de Charite de Londres; 52, 32.

Anna Caja, Hospice des Enfants-Trouves de Bahia, Bresil;
61, 41.
Frangoise Grabnar, Hospice des Incurables d'Idria, Autriche;
22, 2.

Marie Bevc, H6pital St-Etienne de Budapest, Hongrie; 32, 8.
Elisabeth Mollenhauer, Maison de retraite de Byslawck, Pologne; 69, 41.
Anne Marmet, Maison de Chariti de Clichy; 76, 48.
Josephine Matzl, Asile des enfants de Maria-Lanzendorf, Au-

triche ; 25, 5.
Nazaria Ezquerra, H6pital de San Lazaro, a Grenade, Espagne; 6i, 45.
Ceferina Ruiz, College de Murguia, Espagne; 5o, 28.
Benita Artola, H6pital general de Madrid; 28, 5.

Marie Humbert, Maison de Charite, paroisse Saint-Bernard de la
Chapelle, a Paris; 53, 32.

Marie Reichmanr, Asile des Entants de Maria-Lanzendorf,
Autriche; 26, 6.
Marie Theillier, Hospice de Clermont-en-Argonne, France;
62, 34-

Marie Rouvier, Maison de Charite de Montolieu; 28, 9.
Marie Pusnik, Hdpital gendral de Laibach, Autriche; 29, 1o.
Marie Zurmann, H6pital Saint-Etienne de Budapest, Hongrie;
2I, 2.

Anne Zezula, Mais. des alienes de Budapest, Hongrie; 3o, io.

HIl6ne Bocskay, Ecole de Mesztegnye, Hongrie; 26, 9.
Therese Breg, H6p. Saint-Roch de Budapest, Hongrie; 22, 3.
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Elisabeth Champagne, Mais. de Charite de Montolieu ; 72, 51.
Sophie Sadowska, Maison centrale de Cracovie; 26, 2.
Carolina Montanino, Mais. Monte Calvario. & Naples; 72, 52.
Juana Bravo, H6pital de Saint-Jean-de-Dieu, a Valparaiso,
Chili; 41, 1o.

Julie Azema, Santa Casa de Rio, Brisil; 52, 33.
Josephine Rand, Santa Casa de Rio. Bresil; 85, 63.
Adolphine Foliar, Santa Casa de Rio, Bresil; 34, 9.
Marguerite Campana, Maison centrale de Turin; 68, 44.
Honoria Blackall, H6pital Morgan de San Antonio, Republique Argentine; 25, 6.
Therese Gedeon, Maison Saint-Vincent de Grosswardein, Autriche; 21, 4.

Valerie Etter, Maison centrale de Cracovie; 60, 40.
Jeanne Crosset, Sanatorium d'Ostende, Belgique; 26, 6.
Marguerite de Saint-Loup, Maison de Charitd, paroisse NotreDame de Clignancourt, i Paris; 32, 8.
Marie Latapie, Infirmerie Marie-Thierse, A Paris; 72, 5o.
Eugenie Staines, H6pital Italien de Londres; 3i, 4.
Marie Zafran, Hopital g6ndral de Laibach, Autriche; 2o, 3.
Marie Henriet, H6pital geniral d'Auch, France; 57, 33.
Adelaide Gros, Maison de Charit6 de Clichy; 63, 41.
Emilie Spagnola, Maison centrale de Naples; 70, 5i.
Rose Gairaut, Maison de Chariti de Vannes, France; 82, 54.
Marguerite Percivallo, Maison des alienes de Sienne; 68, 45.
Flora Biondi, Maison comttle de Siene ; 3x, I.
Therese Chaballier, Maison de Charite de Boissezon, France;
77, 58.

Cecile Kroich, Prison de Lankowitz, Autriche; 58, 27.
Julie Delpech, Maison de Charit6 de Montolieu; 67, 41.
Maria Casamitjana, H6pital San German, a Porto Rico, Antilles; 59, 33.
Juana Garcia, Asile Sainte-Christine, a Madrid; 47, 22.
Maria Junez, H6pital Saint-Etienne, a Budapest ; 25, 5.
Anne Tissot, Hospice de Dourdan, France; 80, 61.
Anne Poschl, Maison centrale de Graz; 31, 7.
Aloisia Gospodaric, Hosp. des Incurables de Laibach; 38, Ii.
Marie Woillard, Maison de Charite de Saint-Jans-Cappet,
France; 53, 35.
Bedelia Sheehy, Maison centrale de Mill-Hill; 26, 8 mois.
Alice Perche, Maison Saint-Vincent de I'Hay, France; 29, 4..
Jeanne Fayole, Maison de Charite de Clichy; 70, 47..
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Josephine Feliksiewiez, Maison cen trale de Cracovie; 40, 18
Marie Svetelsek, Ecole de Nagy-Komlos, Hongrie; 34, I .
Marie Bonnet, H6pital d'Elbeuf; 26, 7.
Angela Lasierra, Asile de Saint-Vincent, A Matanzas, lie de
Cuba; 72, 41.
Maria Petitjean, Asile des Pauvres, a San Sebastian, Espagne;
68, 4r.

Maria Espelde, HWpital d'Azcoitia, Espagne; 48, 26.
Maria Catala, H6pttal d'Andujar, Espagne: 51, 26.
Candida de la Iglesia, H6pital general de Valencia, Espagne;
35, 8.
Virginie Mary, H6tel-Dieu de Nogent-sur-Seine, France ; 29, 7.
Rosalie Roll, Ecole de Vienne, Autriche; 59, i8.
Anna Scheen, Asile de Lauro, Italie; 67, 46.
Thirese Nickl, H6pital de Gran, Hongrie; 37, 1o.
Elisabeth Laussel, H6pital Saint-Eloi de Montpellier, France;
77, 53.
Laurentine Robert, Maison principale, a Paris; 48, i9.
Enrichetta Guasti, Maison centrale de Sienne; 80, 55.
Marie Fau, Asile d'Aquila, Italie; 71, 48.
Ana Reyes, H6pital de Pasto, Colombie; 29, ii.
Marie Gaillard, Orphelinat de Saint-Michel, France; 77, 41.
Therese Casenave, Asile de la Teppe, France; 74, 5i.
Marie Defontaine, H6pital gendral d'Angers, France; 41, 13.
Emma Maxent, Ecole Saint-Simeon de la Nouvelle-Orleans,
Etats-Unis; 67, 45.
Marie Bessiere, Maison de Saint-Michel, Algerie; 32, 9.
Joaquina Zabalza, Maternite de Barcelone, Espagne; 69, 51.
Maria Castro, Asile Saint-Vincent-de-Paul, i Manille; 27, 5.
Marie Chevalier, Maison Saint-Vincent de Lyon; 64, 36.
Marie Castanet, H6pital de Martina, Italie; 82, 52.
Elisabeth Ladjanszki, Ecole de Nagy-Appony, Hongrie; 20, 3.
Lionide Przyluska, Maison centrale de Varsovie, Pologne;
83, 6o.
Cecile Cottin, Maison centrale de Naples ; 63, 39.
Therise Manzo, Maison centrale de Naples; 27, 7.
Caroline Varas, Hopital St-Joseph de Santiago, Chili; 52, 23.
Marguerite Paul, Maison de Charite, paroisse Saint-Louis-en1'Ile, i Paris ; 63, 41.
Marie Duhamel, Orphelinat d'Issoudun, France; 69, 42.
Josephine Sibanc, Hospice-des Incurables, i Laibach, Autriche; 34, 12.
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Apolline Bratina. Hospice des Incurables, i Laibach, Autriche : 24, 5.
Anne Bagieu, Maison Sainte-Marie, i Boulogne, France; 3o, 8.
Appolonie Beiderlingen, H6pital Saint-Eloi de Montpellier:
55, 27.
Marie Blanchard, H6tel-Dieu de ChAlons-sur-Marne, France ;
75, 45.
Paule Pozin, H6pital de Balassa-Gyarmat, Hongrie; 29, 5.
Madeleine Bergerot, Maison centrale de Sienne; 73, 49.
Julie Stiegler, Ecole de Vienne, Autriche; 26, 2.
Anne Setina, H6pital general de Laibach, Autriche; 29, 13.
Jeanne Chevalier, H6tel-Dieu de Chartres, France: 71, 49.
Marie Grand, Maison de Charite de Montolieu; 29, 7.
Antoinette Czotter, H6pital gen. de Laibach, France; 34, i3.
Virginie Morin, Maison Sainte-Marie, a Smyrne; 63, 39.
Irma Sazy, Asile Saint-Vincent de la Teppe ; 83, 63.
Helene Wasser, Maison Saint-Vincent de Cologne; 26, 3.
Marie Paris, Asile Saint-Vincent de la Teppe; 66, 46.
Marguerite Chaminade, H6pital de Pau, France; 25, 6.
Marie de Costalin, Hospice de Grex, France; 79, 61.
Marie Berger, Asile de Riedenburg, Autriche; 75, 5o.
Thirese Schachinger, Maison centrale de Salzburg; 26, 4.
Gabrielle Izard, H6pital Saint-Antoine de Smyrne; 84, 62.
Elisa Dunn, H6pital de la Providence de Washington, EtatsUnis; 52, 34.
Louise Pinchard, Asile des aliines de Pau, France; 51, 28.
Marie Reces, Hospice des Incurables, a Amiens, France; 73, 52.
Fanie Argillier, H6pital gienral de Montpellier; 70, 5o.
Camille Blanc, Hospice de Concepcion, Chili; 70, 48..
Franooise Lamelle, Mais. de Chariti de Caen, France; 78, 54.
Jeanne Racaud, Maison de Charite du Berceau Saint-Vincent;
86, 64.
Marguerite Vergnes, Maison de Charite de Clichy; 78, 53.
Anna Zott, Maison centrale de Salzburg; 40, 8.
Johanna Knaus, H6pital de Schwarzach, Autriche; 23,
4.
Pauline Tasci6, Misericorde de Salonique; 31, 12.
Olida Bloquel. H6pital gendral de Clermont, France;
24, 4.
Nodmie Gomes de Mattos, Asile de Porangaba, Br6sil; 28, 5.
Marie Cariere, Maison de Charite de Clichy; 77, 49.
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PORTRAITS ET SOUVENIRS HISTORIQUES
DE LA CONGREGATION DE LA MISSION

Dans la Vie de Saint Vincent de Paul, son biographe
Abelly, expose (liv. I, chap. xxxi) les a services rendus par
M. Vincent a feu M. le commandeur de Sillery et h l'ordre
de Saint-Jean de Jerusalem, communement dit des Che-

NOEL BRUSLARD de sILLAEK•,

commandeur de I'ordre de Saint-jean de Jirusalem (1675-1740).

valiers de Malte s, et il constate aussi combien le pieux
commandeur fut attach6 au saint et combien il s'appliqua
Vini favoriser la Congrtgation de la Mission fondee par
ricit:
de.son
cent de Paul. Voici quelques traits
a Feu messire Noel de Bruslard de Sillery, commandeur
J6rusadu Temple de Troyes de l'ordre de Saint-Jean de
en
Italie,
en
ambassades
lem, avait et6 envoye en diverses
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Espagne et en d'autres provinces etrangeres, et employe
en plusieurs importantes affaires pour le service du roi,
dont il s'6tait toujours acquitt6 avec honneur et avec une
entikre satisfaction de sa Majest6. II fut enfin particulierement touche de Dieu, et rtsolut de se donner plus parfaitement a lui.
SII avait connu M. Vincent et avait conqu une haute
estime de sa vertu, des le temps qu'il etait engage dans le
grand monde; ce qui le fit r6soudre de lui communiquer
son dessein et le prier de I'assister de ses conseils pour le
mettre en execution : a quoi il apporta de son c6td une si
bonne disposition et t6moigna une si grande docilite a
suivre et mime a prdvenir quelquefois les salutaires avis
de ce sage directeur, qu'en peu de temps on vit des changements tres notables en sa personne et en toute sa conduite.
, Et premierement, reconnaissant la vanit& du luxe et
des grandes d6penses du monde, il quitta son hotel de
Sillery avec tous ses somptueux et magnifiques appartements dont il s'6tait servi pour soutenir avec honneur,
comme il estimait devoir faire, les grandes charges auxquelles il avait 6t( employe. Apres cela il fut inspire de se
consacrer plus particulierement a Dieu dans le saint ordre
de pretrise; sur quoi ayant pris l'avis de M. Vincent, il se
disposa h ce grand sacrement par les pratiques de pi6et les
plus convenables; et P'ayant requ (a Saint-Lazare, en mars
1734), il commenqa de mener une vie digne de la saintet6
de ce caractere, s'exercant en toute sorte de vertus. Et pour
s'y affermir davantage, il voulut se lier encore plus 6troitement i M. Vincent dans ce nouvel 6tat, prenant une nouvelle r6solution de suivre entierement ses conseils et se
conduire en toutes choses par sa direction.
a Apres un changement si considerable en l'6tat et en la
vie, M. le commandeur de Sillery, pouss6 par son ze6e qui
prenait tous les jours de nouveaux accroissentents, eut la
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pens6e de pourvoir aux besoins spirituels des religicux et
des cures de son ordre, d6pendant du Grand-Prieurd du
Temple; et ayant requ commission de M. le grand-maitre
de Malte pour les visiter, il en confera avec M. Vincent et
concerta avec lui de la maniere de faire utilement ses
visites. Ils convinrent ensemble qu'il ferait des missions
dans les paroisses, en meme temps qu'il les visiterait, tant
pour mettre les peuples en bon etat que pour donner aux
religieux et aux cures, qui etaient charges de leur conduite,
les avis et les remedes les plus propres et convenables aux
besoins des paroisses ; ce qui fut fait avec un heureux succas. De quoi M. le grand-maitre de Malte ayant eu connaissance, il en rebut une telle satisfaction qu'il en ecrivit
a M. Vincent pour I'en remercier.
g M. le commandeur, considerant que ce n'dtait pas
assez de nettoyer les ruisseaux, si on ne purifiait la source, ne se contenta pas de bien faire ces visites; mais outre
cela, il voulut procurer qu'on elevAt de bons ecclesiastiques
dans la maison du Temple, a Paris, et qu'on choisit pour
cet effet les personnes que l'on reconnaitrait bien appelees
de Dieu pour lui rendre service dans cette religion, afin
que ceux qui en prendraient l'habit en recussent aussi le
veritable esprit, et qu'on put apres tirer d'entre eux des
sujets proores pour remplir dignement les cures et renouveler ainsi peu h peu toute la face de ce grand ordre.
M. Vincent fut prie de s'y appliquer, et pour cela fit quelque s6jour dans le Temple.
a M. le commandeur de Sillery voulant disposer de ses
grands biens les employa tous en diverses oeuvres de pi6t6
tres considdrables; entre lesquelles il ne faut pas omettre
en ce lieu, que ce vertueux seigneur, pour reconnaissance
des obligations qu'il avait a M. Vincent, et plus encore par
la consideration des grands services que sa Congregation
rendait et pouvait rendre a l'avenir a toute l'Eglise, donna
une somme considerable, tant pour la fondation d'une
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maison et d'un seminaire en la ville d'Annecy, au diocese
de Geneve, que pour aider a la fondation de celle de
Troyes, et a la subsistance de celle de Saint-Lazare, a Paris, qui est comme la mere des autres, laquelle en a des
obligations immortelles a sa charit6. ,
Le portrait que nous donnons ci-dessus est fait d'apres
une peinture du seminaire de Troyes portantcette inscription : Messire Noel de Bruslard de Sillery, commandeur
du Temple de Troyes, fondateur de la maison de la Congr6gation de la Mission de Troyes, d6ecde le 26 septembre 164o.
o Dieu, ajoute Abelly, recompensa aussi le pieux commandeur par les grandes graces qu'il lui fit, non seulement
durant sa vie, mais particulierement A sa mort, qui fut
sainte et pr6cieuse devant les yeux de sa divine Majeste.
M. Vincent qui lui rendit en cette deriere heure tous les
services et toutes les assistances qu'il put, ayant rendu cet
avantageux temoignage de lui, qu'il n'avait jamais vu
mourir personne plus rempli de Dieu qu'etait ce vertueux
et charitable seigneur en ce dernier passage. ,
Voici les paroles du saint 6crivant a un des missionnaires,
le 15 novembre 1640:
a Je vous ai mand6, ce me semble, le deces de M. le
commandeur de Sillery. Sa mon a r6pondu &sa belle vie;
il est alle au ciet comme un monarque qui va prendre
possession de son royaumc, avec une paix, une confiance,
une douceur et une force qui ne se peuvent exprimer. B
Voyez aussi Vie de I'illustre serviteur de Dieu, Noel Bruslart de
Sillery. In-i2. Paris, 1843.
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NOTES BIBILOGRAPHIQUES

269. lycie Wielebnej slugi Bo;ej Ludwiki{ Marillajow,
etc. Vie de la venerable servante de Dieu Louise de Marillac Le Gras, veuve, fondatrice et premiere supirieure de la
Compagnie des Filles de la Charite, servante des pauvres
malades, d'apres le livre imprime par M. Gobillon,
cure de Saint-Laurent i Paris, puisi aussi dans la vie
de saint Vincent publiie en franjais par M. Abelly, votre
vedque de Rodez et M. Collet, pr6tre de la Mission, et
publii en polonais par M. Paul Lubieniecki, pritre de la
Mission a Varsovie, composition a l'imprimerie de Sa
Majesti le roi et de la Republique, chez les pr&tres Scholarum Piarum. In-4o, 227 pages.
Ce livre a ete d6did i son Altesse Mne Isabelle Branicka,
marichale de la couronne de Pologne, chatelaine de Cracovie, n6e princesse Poniatovska,fondatrice et bienfaitrice des
Filles de la Chariti, en Pologne.
Les recentes Vies de Louise de Marillac que nousavons signalees
precedenment, soit la reimpression du livre de Gobillon, soit la
biographie &critepar Mgr Baunard, if y a quelqaes ann6es, ne doivent pas nous faire perdre de vue I'important travail publii par
M. Lubienecki, pretre de la Mission, public en langue polonaise en
1772 et dont nous venons de reproduire le titre. Nous allons mettre
sons les yeux du lecteur la traduction de la lettre-preface placde par
I'auteur lui-mrme, M. Lubienecki en titede son ourrage quand ii le
publia en 1772 :

9 AUX

FILLES DE LA CHARITE EN POLOGNE

a Mes Tres Cheres Sceurs
SLa grace de Notre-Seigneur soit avec nous pourjamais
I1 y a plus de cent ans que grace i Dieu et & sa Providence pour
Quelles pauvres, on vous a fait venir de France pour les soigner. Louise
de Dieu
ques bonnes sacurs envoy6es par la vendrable servante
et sur
de Marillac. votre Fondatrice, par la volonte de saint Vincent
Casimir,
la demande de Marie-Louise de Gonzague, femme de Jean
la bonne
roi de Pologne, comme un bon grain, ayant germe, dans
Commuterre de ce pieux royaume, ont fair prendre racine a voire
multiplic le
naut6 qui par des fondations toujours plus nombreuses,
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nombre des bonnes ceuvres que vous accomplissez selon les devoirs
de votrc vocation i la gloire de Dieu et au profit du pays. II eat done
de toute justice que la vie de Louise Le Gras, votre Fondatrice et
votre Mere, que Dieu a etablic comme la source de tout le bien que
vous accomplissez, ii est juste, dis-je, que I'histoire de sa vie suit
publide dans la langue polonaise, tant pour votre consolation particuliere, que pour l'edification et le grand profit des personnes du
monde, lesquelles, dans n'importe quel dtat, peuvent i'imiter en
beaucoup de choses. Ces deux considerations : la consolation que
vous eprouverez du recit de la vie de votre chere Mere, et le profit
des Ames dans Ie monde m'ont engage & recueillir ct traduire cette
histoire, assure, avec la grace de Dieu, d'obtenir Pun et Iautre.
u La vie de Louise Le Gras, publice par M. Gobillon, n'est pas
complete; c'est peut-etre parce que, 1'ecrivant un pcu tard, en 1676,
apres M Abelly qui a publid la vie de saint Vincent en 1664, ii n'a
pas voulu rdipter quelques-uns de ses actes, ni reproduire des lettres
qu'elle a reques ou qu'clle a adressees aux autres, ou d autres documents ayant rapport i sa vie et a votre Communauet et cites dans sl
Vie de saint Vincent par M. Abelly; il n'a pas voulu avoir 'air de le
copier. M. Collet, pretre de la Mission, a fait la memc chose, lorsqu'apres avoir publie une vie dc saint Vincent, dans laquelle ii fait
beaucoup d'clogcs de Louise Le Gras, et de votre Communautd, it
avait etudie la vie de M. Gobillon pour la faire reimprimer. J'aurais
da en faire aussi autant, si nous avions eu la traduction polonaise
de la Vie de saint Vincent ecrte par ces deux auteurs, mais nous n'avons pas cet avantage; c'est pourquoi j'ai pense qu'il vous serait plus
agreable, en traduisant M. Gobillon, je remplace lea textes pris dans
les saints Peres et que vous trouverez facilement dans d'autrcs livres
de piet6, par des extraits de lettres et d'autres documents de la Vie
de saint Vincent, puises dans ces deux livres. Je 'ai fait, tout en
gardant la division en livres et en chapitres selon M. Gobillon ; i'ai
dispose cependant autrement les matieres, voyant qu'il etait necessaire de garder I'ordre chronologique dans le ricit des faits. J'ai mis
en plus, cc que j'ai trouve de plus important dans les annotations i
la Vie de Louise Le Gras publice ricemment par M. Collet surtout
dans la conference que saint Vincent a faite aprds la mort de la servante de Dieu sur ses vertus et dans la circulaire de votre Mere gencrale lors de la translation de son corps dans votre maison princiFale.
a Dans le chapitre sur 1'arrivee des premieres scurs en Pologne
desirant avoir des informations plus detailiies, je me suis servi du
i"asnuscrit sur vos origines en Pologne. Dans I'explication de vos
regles principales, j'ai imitd d'autant plus volontiers M. Collet, que
Je suis assure que ces rigles serviront non seulement & l'edification
de beaucoup, mais qu'elles eclaireront les personnes du monde qui
ne peuvent concevoir que des filles n'ayant pas de voeux solennels et
n'ayant pas de cl6ture soient bien dirigees et ne vculent par consequent permcttre i leurs entants d'y entrer.
( Quant a I'histoire proprement dite de la Vie de Louise Le Gras,
ce livre parait renfermer peu de ricits de ses acres de charite tout
particuliers avec des circonstances qui servent plut6t i piquer la
curiositA des lecteurs, mais elte renferme le resume et l'enuniration
deses meuvres ct entreprises charitables. D'un c6te, c'est peut-etre la
faute de ses contemporains qui n'ont pas note les details pour lea
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transmettre aux generations futures. D'un autre c6td, on voit par ce
rdcit qui a I'apparence d'une description genkrale de sa charite: d'abord, que toute sa vie s'est passde dans la pratique d cette vertu,
et que dans cctte vertu elle ne mettait pas de bornes, ensuite que
cette vertu c'etait son esprit et son caractere propre qui la distinguent
toujours des autres servantes de Dieu. Enfin, on y voat I'artifice
de
sa prufonde humilit6 qui savait habilementcacher ses bonnes
actions
et qui profitait parfaitement de la direction d'un directeur i 1'humilit6 si profonde que 'etait saint Vincent. Elle suivait a merveille
ses avis et ses conseils sur l'humiiiti : comme i'aitestent les paroles
mimes que saint Vincent lui a 6critzs, en lui adrcssant le memoire
pour obtcnir 'erection de la Compagnie par I'archeveque de Paris :
t J'ai passe sous silence beaucoup de choses que j'aurais pu dire a
votre Cloge, ecrivait-il, laissons cela i Notre-Seigneur. Qu'il le publie
Lui-meme au monde, mais pour nous, tachons de demcurer caches. a
On peut bien dire la meme chose de ses autres vertuscities et louies
en general, comnme aussi que : a dans toutes ses verus elle a paru
heroique s, cc qui fait supposer beaucoup d'actes particuliers, qui
durentetre admirables...
a Cependant, en ce qui concerne les exemples i imiter, I'dification
i recevoir. les avis et les recommandations i observer, ct surtout les
motifs de faire la charite aux pauvres, il y en a assez dans la vie de
la venerable servante de Dieu, tant pour vous que pout vos lecteurs,
mais, surtout pour vous, atin que vous soyez toujours les vraies
filles d'une si digne Mere. Chaque fois done que vous lirez cette vie,
tichez de vous rappelez les paroles de saint Vincent dans la conference sur les verus de la servante de Dieu, apres sa mort. i savoir
a qu'elle observait toujours la recollection, ne pensant qua Dieu et
a ne ch=rcnant que son bon plaisir dans toutes ses actions. Or sus,
mes chdres seaurs,ajoutait-il, siquelqu'uneetait tenteede se laisser
a aller a ses mouvements deregles, il faudrait qu'elle se disc i elle£ meme : Quoi je suis fille de la Charite, et par consequent fille
de
a Mile .e Gras, qui itait si interieure, encore que sa nature ett
a quelque pente contraire. Or je veux me surmonter a son exem,
a pie? a
a Mais outre les exemples et les lecons qui dicoulent desa vie, les
penseds de Louise Le Gras, puisees dans ses meditations et ses conferences, soont une source inepuisable de saints enscignemcnts dont
vous pouvez faire votre profit continuel pour votre parfaitc sanctification. Ccs peosees, beles par excellence, picuses, et attcstant une
profonde connaissance des choses divines, doivent etre pour vous
un tresor inappreciable pour votre lecture spirituelle. A la vdriti,
ces pensdes sont dlevees; mais elles sont faciles a comprendre pour
des Amcs qui aiment Dieu et ont I'habitude de pensera Lui; elles
sont douces e, agreables i une bonne conscience, pensees courtes,
mais renferma 4t bcaucoup de choses essentielles en peu dc paroles.
Ces pensees ressemnblent i cette nourriture substantelle, prise en
petites doses, mais donnant des forces et de la vigueur. Je ne vois
pas de livre de piei qui vous soit plus convenable pour votre lecture
tr6quence tcattentive, tant parce que vous n'avez pas beaucoup de
temps pour lire, i causede vosoccupations aupres des malades, que
parce quc ricn n'est plus propre pour vous que ces pensees de votre
venerable Mere surtout sur les sacrements, les vceul, la vocation, la

-

56o -

mortification, eic; au contraire. ii est Adisirer, qu'evitant les lectures
de livies ascetiques qui vous sontinconnus et qui ne soot peut-4tre
pas en rapport avec votre etat, vous ne laissiez jamais tomber de vos
mains ce livre qui contient les pensees de votre chere Mere.
a J'ai entrepris de faire ce recueil et cette traduction de la vie et
des pensees .:e la servante de Dieu, Louise Le Gras, par la grande
estime et le grand respect que j'ai pour votre connmunaute, en constatant des grands merites que vous avez i chaque moment en servant les pauvres; c'est aussi l'affcction paternelle, qui me fait vous
offrir ce travail, mes tres chbres Sceurs. Je demande i Dieu ToutPuissant et infiniment bon de me faire participer aux merites deces
bonnes cuvres que vous accomplirez avec une particuliere ferveur
sous I'inspiration de la lecture de lasi sainte vie de votrevenerable
Mere, ainsi que de ses tris pieuses pensees.

a

Paul LUBIENIECKI, pretre de la Mission.

a A Paris, le ier juin 1772.
APPROBATIONS

Par I'autoriti de M. Jacquier Sup6rieur general, j'autorise M. Lubieniecki a faire imprimer la vie de la ven6rable servante de Dieu
Louise de Marillac LeGras, etc., etc.
Varsovie, «5 octobre 1772.
Pierre-Hiacynthe Slwlcxi,visiteur des maisons de la
Congregation de la Mission en Pologne et en Lithuanie.
J'autorise bien volontiers l'impression de la vie de la vEndrable
servante de Dieu Louise de Marillac Le Gras. qui sera toujours glorifi6edans I'Eglise par les services que ses filles rendent au prochain,
et pouvant servir d'exemple etde modele a tous les etats.
Jacques DuswAnowsmK, chanoine de Varaovie, censeur.

270. Le double bombardement d'Alger par Duquesne et
la mort du consul Le Vacher, par M. LUCIEN MISERMONT

(C. M.. - Paris, Alphonse Picard et fils, Editeurs, 82, rue
Bonaparte. In-8.
Etude tres documentQe et puis6e a des sources sures, ordinairement
de premiere main. Cette erudition n'ezclut pas I'interet ni le charme
du recit, comme on s'cn coivaincra par ia lecture, Les professeurs de
rhitorique et les tervents de Bossuet trouveront dans cet opuscule
de 93 pages le meilleur commentaire historique du fameux passage
de l'oraison fundbre de Marie-Therise d'Autriche : Tu cideras on
tu tomberas sous ce vainqueur, Alger, riche des depouillesde la
chretaeni6, etc., etc. a.
Les entants de saint Vincent de Paul reliront avec plaisir les details
de la mort glorieuse de leur saint confrere, M. Jean Le Vacher.
Comme le prouve suffisamment I'autcur par dcs temoignages contemporains et veridiques, on lui offrit sa grace s'ii voulait se faire
mahometan, ce qu'ayant refuse avec horreur, il fur mis a la bouche
du canon La Consulaire.

271. L'h6pital Jean-Rose et le grand stminaire de Meaux;
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notes pour servir d leur histoire, par l'abbe 0. ESTOURNET,
Em. Colin, imprimerie de Lagny, 19o5. Un vol. in-8 de

135 pages.
Cette etude est 4crite avec une abondance de renseignements et une
precision dans la documentation jointe i laclartZ de I'exposition qui
en font une ceuvre historique de premiere valeur. En plusieurs
endroits de ce b.au livre nous trouvonsdes details historiques particulierement interessants pour la Congregation de la Mission. Nous
les citerons.
L'h6pital Jean-Rose, a Meaux, fond6 au moyen Age par un bourgeois de ce nom, devint en 1645 leseminaire diocesain en vertud'une
ordonnance de I'eveque de Meaux, Mgr Seguier. L'h6pital continuait
d'y exister et l'dveque y unissait le college de la ville qui jouissait
alors d'une prrbende. Le premier superieur fut lechanoine Jacques
de Polangis. - Ici M. Estournet nous d6crit une periode sur laquelle
nous avions ties peu de renseignements et qui nous montre au
temps de saint Vincent de Paul le seminaire de Meaux dirige durant
quelques annees par les Pritres de la Mission. Nous transcrivons
integralement son recit(p. 28):
a Malgre son zele et sa science, Jacques de Polangis etait pen apte
a diriger l'ceuvre qu'on venait de lui confier. II ignorait completement l'organisation du seminaire; il n'avait jamais &t6 initit i ce
difficile ministire, dans lequel saint Vincent de Paul et M. Olier se
sont acquis tant de gloire. Faute d'exp6rience, ses efforts devinrent
stiriles, et le s6minaire vegdta tristement'. Une riforme devenant.
necessaire, M. Seguier r6solut d'appeler Vincent de Paul a son
secours et de lui Je:nander quelques pretres formes sous ses yeux et
familiarisis i sa methode d'dducation cl6ricale. En mmee temps,
afin d'augmenter les ressources du seminaire, ii obtint le 5i mars
1658, des lettres patentes, et le z8 aoOt de la meme annee, un arrat
du Conseil, pour faire imposer sur le clerge de son diocese, la somme de 4 8oo livres, payables en quatre annees.
Vincent de Paul hesita longtemps avant d'accepter une cuuvre dent
et du
il ne se dissimulait point les difticultes, i cause de I'hdpital
collge. Mais I'amitid I'emporta enfan sur toutes les considdrations
entre luiet
et, vers Ie mois de septembre 1658, un accord fut passi
Bissy, vide
cardinal
le
que
2
lettre
la
croire
en
faut
S'il
le prilat.
L7o7,
juillet
16
le
X[,
Climent
que de Meaux, adressait au pape
a Meaux d6s le
deux missionnaires seulement auraient et&envoyss
qui nous soit
t. Le dernier acte a.lministratif de Jacques Polangis
;
connu estdu r" decembre 165 7 (Archivesde Seine-et-Marne, G., 2o)
milieu de
neanmoins il ne dut ceder la direction du seminaire qu'au
en possession de
'annde s658. 11resta a Meaux, oi ii finit ses jours
son canonicat.

XI, pro promovenda
2. Epistole ad S. D. N. Clementem Papam
a Palo, p. • i.
bcatifcatione et ca)noniPatione V. S. D. VincentiiPretres
de la ItisIn-4, 1709, Romae. (Archives de la maison mere des
sion.)
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debut : Episcopi votis annuente Vincentio, duo ejus alumni Seminarii
fundamenta posuerunt. Ce nombre fut augmenti dans la suite et
6
5(,, a quatre pretres ; par suite, on peut support, au moins des
poser quc la f;ndation etait mixte et que plusieurs pretres ou clercs
seculiers furent conserves en qualite d'auxiliaires.
Comme supericur du seminaire, maitre de l'h6pital et principal du
college, Vincent de Paul nomma M. Gerard Brin. Ne en 16r8, dans
un petit vi.lage voisin de la ville de Cashel, en Irlande, Gerard Brin
avait et6 regu, i Paris, dans la Congregation de la Mission, le 14
63
octobre t 9. Admis A prononcer lea vacux, le 2 novembre 1642, ii
fut ordonne pretre dans le courant de I'annee 1644. Ce n'est pas ici It
lieu d'enumerer les divers emplois qui lui furent confies; je preftre
renvoyer Ie lecteur 4 la notice speciale que je lui ai consacree'. 11
suffira de rappeler qu'en 1645 ii 6tait charge au Mans des retraites
pour Ies oldinands et qu'il avait la mime fonction en t653, a La
Rose, dan, le diocese d'Agen. Au mois de juillet 1657, ii devint superieur de, la maison de Troyes, oiu tait etabli un veritable seminaire;
mais sa sante ayant Ete ebranlee par la fatigue des missions, ii fut
bient6t oblige de retourner a la maison-mere pour se faire soigner.
L'annie suivante, it etait encore a Faris lorsqu'il fut choisi pour
reconstituer le seminaire de Meaux. II emmena avec lui un pretre et
un fhere nomme Nicolas Pierron; ce dernier, natifde Montceaux-LaBrosse, dans le diocese actuel de Meaux, devint plus tard superieur
general de sa Congregation, en j697, et succeda dans cette charge i
un autre entant du diocese de Meaux, M. Edme Jolly.
Des le mois d'octobre s658, M. Brin se mit I'ceuvre : bien souvent
il dut recourir aux lumieres de son venere Pere, pour se guider a
travers Ies obstaclcsqui naissaient Achaque instant sous ses pas, avec
I'administration complexe dont il etait charge. De la correspondance
echangee a cesujet, nous n'avons pu retrouver que la lettre suivante,
ecrite de Pans. le 6 novembre 1o58, par saint Vincent de Paul 3.
c Monsitur, j'ay receu vos lettres du 31 octobre; je n'ay qu'a respecter tout ce que Nosseigneurs ordonnent pour le blen de leur seminaire, et n'ay rien i dire au soin du temporel dont its vous ont charge, sinon que nous ne pouvons vous envoyer personne qui vous y
soulage ou qui vous y dresse. Je veux croire que vous leur aves
represcnt6 Ic peu d'aptitude que vous avys pour les affaires, et ainsy,
vous y ayant engage nonobstant cet aveu, vous devez demeurer en
paix, et esperer que vous ne gaster=z riSe, surtout sy aux choses
principales vous prenez les avis de M. ie grand vicaire. Sy dansdeux
mois I'estat du siminaire change de face, comme vous 1'esperes, il
ne faut pas, pour sy peu de tems, faire les changements que vous
proposez : scion cela, je vous prie de vous contenter du frdre Pierrtn, et de laisser le frere Claude & Crecy. Je Frie Notre-Scigneur
qu'il soit votre conduite et votre force, etc.
i. Lettres de saint Vincent, n* 31r5.
2. Pour plus ampies details sur la vie de M. Girard Brin, voir dans
les Notices .ur les Pretres,Clercs et Freres defunts de la Congregation de la Mision, tome III, p. 548 et suiv. (Paris, Dumoutin. 1898.
In-8), la biographic que j'en ai puolide.
3. Lettres, no 1739.
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Le grand vicaire que M. Brin devait consulter dans les choses
principales etait M. Antoine Caignet', chanoine thdologal et chancelier de l'Eglise de Meaux, a I'tdard duquel saint Vincent professait
depuis longtcmps une grande veneration. Dans sa jeunesse, Antoine
Caignet avait donne plusieurs missions dans le diocese de Troyes,
avec les Pr4tres de Saint-Lazare. II avait compose un ouvrage intituld : Les veriteT et les vertus chrestiennes ou meditations afectives
sur les mystires de Jesus-ChristNotre-Seigneur, et surles vertus par
Ity pratiquieset enseignees pendant sa vie, disposees pour chacun
iour de I'annee et divisees en quatre tomes selun les 4 saisons, avec
des exerices stur la confession et communion pour tous les dimanches
et festes, et des meditations pour les retraitesde dix jours (Paris
1648). Cet ouvrage, fort recommande par saint Vincent, etait devenu
en quelque sorte Je manuel de meditation des Prdtres de la Mission.
Aussi, ne faut-il pas s'etonner que saint Vincent renvoie M. Brin i
I'experience d'Antoine Caignet, dont les conseils furent certainement
mis A profit.
Les actes administratifs de la p6riode qui nous occupe sont nanmoins trs peu nombreux; nous en citerons un, a titre de souvenir,
malgr6 son mediocre intdrdt. Le 14 janvier 1659, a le s6minaire ctabli
par Mgr I'evdque de Meaux i I'h6pital fonde a Meaux par feu Jean
Rose, comparant par venerable et discrete personne, maistre Gerard
Brin, prestre de la Mission et superieur du dit seminaire a, ceda par
bail emphyteotique au sieur Antoine Ferrant, laboureur i Etrepilly
divers biens sis au meme lieu .
M. Brin allait 6tre bient6t privd de son amiet protecteur. Dominique Seguier. Le prelat etant tombe gravement malade i Paris, saint
Vincent, dans sa conference du 16 mai 1659 aux missionnaires, dit
avec tristcsse : a Je recommande Mgr de Meaux A vos priires il est
i I'agonie depuis deux fois vingt-quatre heures; il soutfre de grands
maux en cet estat. Ce sera pour iEsglise une lampe eteinte et qui
eclairoit les peuples et le clerge par sa grande douceur, par sa
sagesse, sa conduite et sa fermete 11 avoit de la charite pour nostre
Compagnie, et nous avons eu le bonheur qu'il nous a mis dans son
diocese... Nous avons done grand sujet de prier Dieu pour ce bon
prelat; nous ferons des ce soir quelques elevations de coeur i Dieu
pour qu'il luy plaise de leIecevoir dans sa grAce. Nous enverrons
demain matin scavoir s'il est passe; et, en ce cas, nous offrirons nos
sacrifices A son intention *. a
A la fin de cette meme journee, le prelat expira. Le 28, son corps
fut apporte i Villenoy, oi il resta queiques jours; enfin, le 9 juin,
ses obseques furent cdlibrees i Meaux. Pendant que l'on tendait de
noir la cathedrale, la porte Saint-Remy, proche le seminaire, fut paree
des armoiries du defunt, alternees avec des dcussons portant ses
initiales. A midi, tandis que toutes les cloches de la ville sonnaient
le glas funebre, les communautes religieuses et les paroisses se forI. Sur Antoine Caignet, voir Launoy, op. cit., pp. 835 et 836. Mg Allou, Souvenirs de Sainte-Marie, passim.
2. Lettres de saint Vincent n" z3, 91t et i3o2.
3. Archives de Seine-et-Marne, G. i14.
4. Conferences de saint Vincent, n* 0o6((Euvres, tomeVIII, p. 469).
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mirent en procession, precedees chacune de leur croix et autres insignes. M. Brin, avec tous les siens, occupait, en avant, la troisieme
place, entre les Minimes et les Cordeliers. La levee du corps operee
i Villenoy, on revint A Meaux dans le mime ordre, M. de Ligny,
neveu et coadjuteur du defunt, presida l'ofce Ala catheJ rale, assisti
des evEques de Condom, Comminges, Senlis et la Rochelle 1.
Dans un testamentolographe fait les 20 marset 20 novembre 1658,
et recu le to mai 1659 par Me Le Blond. notaire au Chitelet, Dominique S6guier avait inserd la clause suivante : Je donne et legue au
seminaire de Meaux la somme de vingt-cinq mille livres, qui etait
due a ma succession par M. l'abb6 de Coislin, mon neveu, a cause
dela vente de ma maison du cloitre de Notre-Dame de Paris, que je
lai ai resign6e i cette condition. Je charge 1'ex6cuteur de ce mien
testament de faire 1'emploi de cette somme le plus utilement qu'il
jug:ra pour le profit dudit s6minaire de Meaux 2 o.
Quelques mais apr6s le deces de M. Seguier, et avant la fin de l'annee z65q, M. Brin transigea, au nom de M. de Ligny, avec I'abbe
Pierre de Comboust de Coislin, premier aum6nier du roi, au sujet
de ce legs de 25 ooo livres. 11fut convenu que le ddbiteur aurait un
delai de quelques annees pour payer la dite somme et qu'il rendrait
au sAminaire le principal avec les intertts, le jour o 'lon aurait
decid6 un mode de placement quelconque .
Le nouvel eveque de Meaux, Dominique de Ligny, ne se montra
pas moins bienveillant que son prid6cesseur A 'egard de M. Brin.
Dans l'ere de 166o, partant pour la premiere visite pastorale de son
diocese, il emmena avec lui Ic supdrieur du s6minaire et trois missionnaires, sea collaborateurs. Le prelat, ne pouvant connaitre toutes
les miseres, se reposait sur M. Brin du soin de distribuer ses aum6nes, d'apaiser les dit~rends et les querelles particulires, et de prdcher la parole de Dieu dans les paroisses que I'on traversait. Le souvenir de cette course a travers le diocese de Meaux est consigne dans
lalettre adressde par saint Vincent, le 8 juin t66o, a M. Lhuillier,
superieur de la maison deCrecy-en-Brie 4.
A cette epoque, le stage au seminaire n'etait pas encore requis pour
aspirer i un b6n6fice:ainsi, en d66o, D.sire Regnier, clercde Meaux,
qui avait djia fait deux retraites a Saint-Lazare, voulut y faire aussi
celle de son sacerdoce, i cause de Pestime que lui avaient inspire les
vertus de Vincent de Paul. A son retour, 6tant alle saluer M. de
Ligny, il fut complimentd par le prilat sur sa prefrence, et il !'entendit meme louer la saintetd de ce grand serviteur de Dieu .
I. Janvier, Dicta episcoporum Meldensium, p. 261.
2. Janvier, op. cit., p. 265.
3. .Cette transaction, mentionone p. 9+de l'Inventaire des titres de
l'Evdchi de Meaux, est conservde dans les archives de I'h6pital de
Meaux (Lemaire.lV, B. It•.- Suivant acre du 25 juin 1667) Archives
de Seine-et-Marne, G. 13i), la Chambre eccl6siastique de Meaux
reconnut d6tenir pour le s6minaire z5 ooo livres provenant de ce
legs et 7000 livres d'inttrets; lle voulut bien garder le tout et, en
echange, constituer au seminaire une rente annuelle de i 6oo livres.
°
4. Lettres, n 3125.

5. Processus informativi pro promovenda beatificatione et canoni-
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M. Brin no resta pas longtemps paisible possesseur du siminaire,
dont il se vit disputer les revenus et les bAtiments par Frangois Le
Meunier, chanoine regulier de Saint-Augustin ct cure de Montagny.
Co religieux, qui avait quitt l'abbaye de Saint-Vincent de Senlis,
dont il etait prieur, pour ne pas accepter la reforme du P. Faure,
dite des Genovefains, avait obtenu de frere Antoine Guillemin la
rivocation de son consentement i la secularisation de l'h6pital Jean
Rose, par acte passe a Meaux devant Charles, !e 22 octobre 165o.
Muni de cette piece, et invoquant cette clause du fondateur, d'apres
laquelle Padministration de I'h6pital et de ses biens serait confice i
perpetuite i deux chanoines r6guiiers de Saint-Augustin, dont 'un
aurait le titre de Maitre, ii pretendait que le bdndtice etait vacant par
nullitt de titre, et en demanda L'investiture i la cour romaine. L'instance fus longue: vers la fin de l'annee 166o, par devo.u, il obtint
du Souverain Pontife les provisions de I'h6pital . U'apris les lois
alors en usage, tout devolu devait etre execute dans I'ann6a
par la
prise de possession ? Le Meusnier accourut a Meaux, pour expulser
M. Brin des bitiments de 1'h6pital et prendre sa place. Mais M. de
Ligny s'opposa i cet acte qui violait sea droits en detruisint le seminaire. Neanmoins, M. Almeras, superieur general de la Congrigation de la Mission, aima mieux retrerses pretres que de s'engager
dans un proces dont I'issue paraissait douteuse.
Les Pretres de la Mission avaient garde le seminaire de Meaux pres
de trois ann6es : ce court sejour avait suffi cependant pour tout
transformer. Aussi le cardinal de Bissy, dans la lettre dlia citee *,
ne craint pas de dire qu'ils avaient pose les fondements du seminaire. 11ajoute encore: a Nous avons vu avec joie la discipline ecclsiastique, ruinee dans ce diocese par une longue suite de guerres,
retivre grace aux soins et aux efforts des ouvriers envoyes par Vincent de Paul. a C'cst le plus bel eloge que I'on puisse faire du z6le
de M. Brin 3. Un demi-si.cle plus tard, son oeuvre subsistait encore,
tant 1'elan imprimE par lui a 1'education ce1ricale avait ete vigoureux
et puissant.

Plus loin, M. Estournet mentionne dans son livre ce qui concerne
les Pretres de la Mission, au siminaire de Meaux, pendant la pdriode
Tatione V. S. D. Vincentii a Paulo Summarium, p. 1246 et 1448.
•Ms. de la Maison-Meredes Prdtres de la Mission).
i. Nouvelle description de la France, par Paganiol de la Force,
t. 11I. p. 33s et seq. - Proces-verbal de i'Assemblee du clerge de
France de 1741 : rapport de 1740. p. 145 et suiv.; pices jusifiacatives,
p. 269 et suiv. - Arrest du conseil d'Estat du Roy du o scptembre
1736.(Archives de I'hopital de Meaux, IV. A. .) u Plessis, , p. 273.
7
2. Epistola ad S. D. N. Clementem Papam XI..., p. z,2. - , In
ista diuecesi, ecclesiasticam disciplinam longs bellorum serie collapsam, wissorum a Vincentio operariorum cura et laboribus restitu
tam, exultantes vidimus. a
3. M. Brin termina sa carridre apostolique en Irlande.
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de 1862 Ak 9o3 oh cet etablissement fur de nouveau dirigi par eux.
II le fait bridvement et avec la discretion qui s'inpose en parlant des
conteiporains. II consacre it M. Louis Girard, qui fur sup- rieur au
grand seminaire de as62
z
i 86, ce juste eloge: a ~. Girird mourut
dans r'eiercice de ses fonctions, Ie i8 fivricr is86, i Page de soixante-six ans: on a juste:uent vante son esprit de foi, sa devotion
envers la sainte Eucharistei, sa sollicitude a augmenter le confortable
de la maison, sa bont i soutenirles iieves peu fortunes, sa maniere
decommenter la lecture spirituelle, son amour pour le diocese et son
zele i augmenter le recrutement du clerg6. Les vertus et les merites
de ce venrable prtre ont et6 celdbres dans la Notice biorajphique.
que lui a consa.rie M. le chanoise F. A. Denis et dans 1'Elogefunibre prononce par M. Iabb6 Daniel, le r8 fivrier s8"', jour de I'anniversaire : nous regrettons que le cadre de notre sujet ne nous
permette pas de les reproduire et nous oblige d'y reovoyer le lecteur .s

Ce beau livre eat orn6 d'une gravure reprisentant le seminaire de
Meaux et de deux portraits, I'un de M. Rupalet, pritre du diocese, qui
fut superieur du s6minaire de 1782 i 179c, I'autre de M. Louis Girard, lazariste. qui fut superieur du meme etablissement, nous 'avons dit, de 86z ait886.

272. Histoire du Champ-des-Martyrs, par 1'abbW UzuREAc. En vente au Champ-des-Martyrs, A Avrille, par
Angers. Un vol. in-i2.
Les progrks fairs par diverses causes de beatification de martyrs de la Revolution en France au dix-huitieme siecl: martyrs des
Carmes ct de saint Firmin, Carmelites de Copnpitene, etc. donnent
lieu d'capcrer que la cause des victimes tombees au champ des martyrs Angers aura elle aussi un heureux resuliat M. i'abbe Uzureau
qui a public sur cette mtiere et sur les souvenirs lhistoriqucs de
I'Anjou en general un grand nombre d'ouvrages, vient d-en donner
au public un autre sous ce titre: Histoire du Champ-des-Martyrs.
On y trouvera de tres intdressants renseign:auents sur les diverses
victimes d'Avrilli. notamment sur les soeurs Marie-Anne et Odile,
Filles de la Charit4 massacrees au Champ-des-Mariyrs le i" fevrier
1793 (p..8 i g95).

273. (Euvre de Saint-Louis des Francais c Madrid ;
resumn historique de lafondationactuelle; Madrid, Alonso
Cano, 19o5. In-8.
Cet expose historique d'une oeuvre criee au dix-septieme siecle
par un Francais g&ndreur en faveur de ses comratriotes est dediee a
M. I'aibassadcur de France, a MM, les deputes de l'ceuvre de SaintI. En 1896, M. 'abb6 Fremont a fait imprimer la notice et l'eloge
en une brochure de 3t pages in-8, i Meaux, chz Le Blondel.- Voir
la Semaine religieuse, a886, p. 85 et too.
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Louis et i toute la colonie; ii a ete redig6 par le recteur de SaintLouis des Francais, M. L. Tubeuf. Cest un recit plein d'intrint, qui
fait connaitrc en quelques pages I'origine et les progres succesifs
d'ceuvres d'hospitalisation et d'education vraiment dignes de !a
France ; leur developpement fait honneur i tous ceux qui y apportent
Icur gindreux concours. Cette brochure est imprimee avec un gout
parfait.

274. Homilie selectw Mar-Jacobi Sarugensis; quas
edidit Paulus Bedjan, Congr. Miss. Lalarista.(En langue
chaldeenne). Tomus I. Lipsia, Otto Harrassowitz, 19o5.
M. Paul Bedjan, lazariste, prisente i tous ceux qui s'intdressent aux langues orientales cc nouveau livre. Son zele pour les publications religicuses dans la langue de son pays, et pour L'edification de
ses compatriotes, ne se lasse pas. 11 a mis en tite de ce beau volume
une interessanle priface sur la valcur des Homelies de Jacques de
Saroug et sur les manuscrits des diverses bibliotheques d'Europe
qu'il reproduit.

275. Swur Sion et l'dtablissementdes Filles de la Charite en Terre-Sainte, par dom E. LEGRAND, chanoine du
Saint-Sdpulcre, procureur du patriarcat latin de Jerusalem.
Paris, Lecoffre, 9go5. Un vol. in-12.
Nous ne pouvons mieux faire pour indiquer la valeur de cc livre
-digne de tout eloge que de citer les lettres qui sono en tite : ce'le de
l'auteur i M. le Supericur general de la Congrigation de la Mission
:t de la Compagnie des Filles de la Charitd, et la reponsede celui-ci.
Au successeur de saint Vincent de Paul, le Ires riverend Pere
A. Fiat, superiewr de la Congrigation de la Mission et des Filles de
la Charitt.
s Permettez-moi, mon tr6s rverend Pere, de vous faire hommage
de ce livre. Malgre touses les imperfections dont il est rempli, il
parle d'une de vos filles, d'une de celles dont vous pouvez 6tre le
plus Itgiti.mement ier. Et lc bien quc 'on peut dire d'une file en
route verite, ne fait-il pas I'eloge et la gloire de son pere? Filius
sapiens, doctrina Patris. (Prov., xm. 1).
a C'est vous, mon tres reverend Pere, qui aver choisi ma sceur Sion
pour etablir, en Terre Sainte, Iet Files de la Charite et leurs euvres
admirables. C'est vous qui avez choisi cette pierre precieuse, pour
en faire, en Palestine, la pierre foodamentale de I'edifice de. la Charite. Et Dieu, qui vous avait inspire cc choit, P'a tellement beni, que
l'edifice va chaque jour grandisant et dilatant son enceinte, pour y
donner asile i toutes les misres de notre pauvre humanitr dechue.
a C'est vous qui avez su discerr cc plant exquis, devenu si fecond,
qu'en moins de vingt ans, il a pouss de vigoureux rejetons dans
toute la Palestine, i Bethleem. i Nazareth, a Calffa.
a Mais ce sarment 6bni n'a itc si productif que parce qu'il demeurait uni i son cep et anime de la mnme s•ve. De Paris, en effet,mon
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tres reverend Pere, c'est vous qui dirigiez ici votre Fille dans ses nombrcuses et difficiles entreprises. Elle ne prenait aucune determination importante sans avoir demande votre avis, sans se conformer
en tout i vos moindres desirs; et les victoires si nombreuses et si
eclatantes qu'elie * remportoes sont dues i la parfaite obeissance
qu'elle vous avait voude. Vir obediens loquetur victoriam (Prov., xxi,
28).
a Veuillez done bdnir I'histoire bien incomplete de ces victoires et
son pauvre historien, qui doit a votre bont6 de faire partie, dansune
certaine mesure, de la grande famille de saint Vincent et qui est
trop honore de pouvoir se dire, mon tris Revdrend Pere, Votre enfant
et serviteur tres humble,
E. LEGaAND, chanoine du Sainl-Sdpulcre, Procurateur
du Patriarcat latin.
Jerusalem, 19 juillet, en la fete de Saint Vincent de Paul.
Lettre de M. A. FIAT a raurter.
( Paris, le 28 juillet 19o5.
* Monsieur -c Chanoine,

a Votre trop flattuse dddicace me cause autant de confusion que
de surprise.
f Rien, en efet, ne pouvait me faire supposer que vous penseriez a
faire remonter jusqu' ma chetive personne les m6rites de cette vraie
Fille de la Charitd, dont vousavez voulu raconter la vie.
* C'etait Notse.-igaeur qi s'-esit reserv6 de former ma sceurSion
aux venus de son etat, et de la conduire, en quelque sorte, par la
main dens l1ccoxmpiisement des -egvres charitables.
stexplique, -t ce parfum d'ddification qu'elle repandait
Ainsi
i
autour d'elle, et cette sorte de prestige qu'elle exercait i son insu
sur les personnes du monde, et jusque sur les representants de i'autorit6 musulmane;
I Daigne le Seigneur, Monsieur le Chanoine, vous rdcompenser
largement de votre excellent travail, et l'accompagner de ses plus
amples b6nedictions, pour les lecteurs de cette iditiante bibliographie.
a Veuillezagreer, avec mes remerciements pour votre d6vouement i
la d oanl famille e saint Vincent de Paul, ihommage de mon affectueux respect.

s A. FI*T, Sup. gen.

LISTE DES MTABLISSEMENTS
DES FILLES DE LA CHARITE

Nous avons publid ddji i titre de renseignements historiques
I'indication des princiFaux 6tablissements fondes depuis saint
Vincent de Paul., Nous allons continuer cette liste que nous
minerons jusqu'i l'annie 1870.
NOTA. -

Les abreviations indiquent la nature de l'acuvre : E. 6co-

le ; E. L., icole libre; H., h6pital; H. C., h6pital civil; H. G., hopital general ; H. M., h6pital militaire ; H.-D., h6tel-Dieu ; M.C.,
maison de Charite, ou Misericorde ; O., orphelinat ou ouvroir. Pour 'ltalie, le mot Ricovero signifie un hospice; Corservatorio,in-

dique un ouvroir. - Pour 1'Espagne et 'Amirique latine, le mot college (Colegio) ddsigne une icole ou un pensionnat de jeunes filles. Les etablissements a la suite desquels la nation n'est pas indiquee,
mais seulement le departement, sont situes en France.
XIV. -

sous M. J.-B. ETIENNE (Suite).

1852. Albany (New-York, Etats-Unis), Ecole ext. Saint-Jean.
Albany (New-York, Etats-Unis), Orph. Sainte-Marie.
Amiens (Somme), paroisse saint-Jacques, M. C:
Aniche (Nord), M. C., E.
Aubusson (Creuse), H. C., E.
Bitonto (Italie), Orphelinat.
Bruges (Belgique), Marie-Immacul6e, M. C.
Bursztyn, par Leopol Rohatyan; Pologne autr.,) H6pila
Carvin (Pas-de-Calais), M. C.
Collegno (Italie), M. C.
Cologne, (Prusse Rhin.), Saint-Vincent, M. C.
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